DePaul University

Digital Commons@DePaul
Annales de la Congregation de la Mission

Vincentian Journals and Publications

1959

Volume 124: 1959
Congregation of the Mission

Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/annales
Part of the History of Religions of Western Origin Commons

Recommended Citation
Volume 124: 1959, Annales de la Congrégation de la Mission (Congregation of the Mission).
http://via.library.depaul.edu/annales/124

This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Digital
Commons@DePaul. It has been accepted for inclusion in Annales de la Congregation de la Mission by an
authorized administrator of Digital Commons@DePaul. For more information, please contact
digitalservices@depaul.edu.

SAINT VINCENT DE PAUL

ANNALES
DE LA CONGREGATION

DE LA MISSION
(LAZARISTES)
ET DE LA COMPAGNIE

DES

FILLES

DE

TOME 124 -

LA

CHARIT];

ANNEE 1959

A PARIS, RUE DE SEVRES, 95
1959

ST, MARY'S SEMINARY LIBRARY
Perryville, Missouri

-

3 -

AU JOUR LE JOUR
(14 novembre 1958-18 avril 19591;

14 novembre. Apres un double stjour en Ethiopie,
(1925-37 et 1955-59) coupe par un stage au Vietnam-Sud,
(1938-54) M3.Bringer est de passage a Paris avant de rejoindre
Alger, son nouveau champ d'action.
Dans la conference hebdomadaire du vendredi, ii expose,
avec la flamme et la sre6nitW d'un aputre, le consolant travail
qui se poursuit lh-bas en terre abyssine.
Sa connaissance et son amour du pays, I'dvocation des ap6tres qui, depuis plus de cent ans, se sont ddpensis pour cette
attachante mission amenent ses auditeurs a admirer la g-nerosite qui se depense en un pays qui, sous l'impulsion eclairie de
son Empereur, s'ouvre de plus en plus aux progres sous toutes
ses formes.
Dieu ne peut que b6nir, a sa fagon, les efforts de tant d'ouvriers et d'ouvrirres car en un tel milieu les Soeurs de SaintVincent, notamment pour les futures meres de famille, out une
part de choix dans cette formation de foyers chretiens, sainement catholiques.
19 novembre. - Le soir a la chapelle, apres le souper, A
la surprise gendrale, M. le Sup6rieur recommande aux pri6res
et suffrages de la Communaute, le clere etudiant Jacques Baude...
Une communication t6l1phonique vient en effet d'apprendre que,
au cours de la journ6e, en Algerie, cet etudiant, sous-lieutenant
dans un regiment de parachutistes. a 0t6 mortellement atteint...
Quelques jours plus tard on reooit des informations plus amples. Operant dans le Sud-Oranais, aux environs d'Aflou, le clere
de la Mission succomba au cours d'un engagement contre une
forte bande de deux cent cinquante rebelles s6rieusement armes.
Les conditions de vaillance et le caractere de cette mort heroique
sont, peu apres, dignement soulign6s dans un Ordre du jour de
l'armde, conferant au defunt Croix de la Valeur militaire avec
palme et Croix de chevalier de la Legion d'honneur :
Jeune officier qui a fait preuve du plus grand courage au
cours de son premier combat, le 19 novembre 1958, au Djebel
Metna.
Engagd dans les premieres minutes,
a, avec un total mepris du danger, entraind sa section au
secours d'une unitd d'un Bataillon voisin qui Htait cloude au sol,
a etd grievement blesse d la tate de ses hommes, donnant
d tous un exemple de sacrifice et d'abnegation,
a fait honneur aux Troupes adroporties
est dicddd des suites de ses blessures...
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-4-Cet intrepide clerc de la Mission, plein d'entrain, d'audace
et d'allant, rvait des missions dtrangbres, ddsireux de travailler
pour le Christ, au bien de ces freres inconnus. Dans un insondable mystere, le Seigneur auquel il s'dtait tout entier donn6
a agrde cet esprit de sacrifice et de gindrosit, que Jacques Baude
avait djha manifesti, au cours de ses ttudes. pour suivre sa vocation et en vivre pleinement.
Dcs le 25 novembre, une messe de Requiem a traduit les
prieres de la Maison-MNUre pour cette jeune victime qu'elle
pleure et regrette, trouvant ample matiere i 6dification au cours
de la conference du 12 d6cembre, qui rappelle quelques d6tails,
*ur la valeur et les aspects de cette me jeune et courageuse.
Le 9 janvier 1959, a Hazebrouck. en 1'dglise Saint-Eloi (paroisse de ses parents-, ont lieu les obseques de ce gdnhreux soldat. ramend chez les siens.
Un car. parti de Paris de bon matin, transporte une vingtaine d'etudiants h cette cerdmonic funebre et leur permet de
- unir A ces priires et h 'lhonunage de la ville et de la paroisse.
,levant ce deuil spdeialement douloureux a tous les caours.
Dans les penstes de ia foi, les sacrifices demieurent, les
i'\ures sur\ivent. Ies exemples entrainent...
23 novcmbre. - Hentrant du Conclave, et rejoi-naant Quito,
il cardinal de la T',rre fait une halte de quelque trois jours 4
Paris. La Maisoun-Mlire qui le connait dejh est lieureuse de le
-;luer et d'clihaun-er a\ec lui quelques propos auxquels ii se
prtte a\cc facilite et entrain.
Le lendemiain. notre confr;re, Mi-r Botero, arclie\vque de
Iedellin, en Coloinmie. aprli
ii ir rIeulnion)i
R omede nombreux
:iLenlres de I'piscopat siud-ain.ricain. consa·re cinq bonis jours
iat'lii
nous. Ini chaiiun le retriuive. toujoiurs aussi smlriant. plein
*i'allant, et rempli d'un zile apostolique. I.a (lulsion iprimordiale
,]trieri'uitcl
ent sacerdltal en Am(ltrique du Suld a ccentir autour
.I,llie
Isrfilexios e les eilroIrts( doe a susl-ite A.\ssemiiilte prevue
onvoquee. depuis noimbre de miis., par le (dIfunt pape Pie XII.
w
lHapports et savantes etudes o(t| faitl
nouveau oI tour de
•IttI angoissante question. largemenit dli attue et amplemient
ini-id;ree. II sei trouve pImurtant que Mfdellin, le dioceise de
-Ir IBitero. favoris!e parI son pasI[)a.I
' t tout un enlsemblle de cirm-,tl;iem-.
es.t spcialemeunl lhbni du Ciol qui lui mlnna-e un r(Iite'lll
tlt
satisraisanit et consolant.
.\Ninii1iiiilins. Sanlls
plr4itelldre lmils apl orIler deI do(illesne. nou,iles sur un si i-ra\e irolbli,'uie bien coinni.. notre coInfI'rý'

-I,!i'-I-ne
I'urgence de cette question qui alerte I'opinion. dans
,livci articles et -tudes de revues.
On trlunxte des flhuso do ce probihinme jusque dans !a pre.se
Sn Iidienn ie...
Ain-li axei le sens il'u n ilobli chrisltiniusiim. M. \Vladinu r
,i (-mosso••l
qui ful r'c(eliiiieont
lA\;lbas--adeur d( Frantie mtunpr',s

du Saint Siege, I'exposait peu aprts dans les considerants d'un
de ses articles de presse, qui titre : L'AmnVrique latine e la recherche d'un clerye.
1I est bon pour toute Ame chritienne de se inittre en presence de ces larges probldmes, ne serait-ce que pour y trou\er
une occasion de prier a cette intention d'Eglise.
La population s'accroit d un rythme accelerd sur le globe
et ce probleme doninera tous les autres dans un arenir qui
nest pas lointain. Le monde catholique enregistre la mdme progression. II y a dix ans, it comptait quelque 400 millions d'dmes.
On l'dcalue aujourd'hui a 480 millions. Mais le nombre des co",rtions sacerdotales ne suit pas la imdmc courbe ascendlite. 'n
probleme redoutable se pose diýs lors t I'Eylise. .\ul doute qu'il
constiluera l'une des principales questions que le futur concile
w'riumniqu,', si heurcuseme'nt annonew par le papc Jean XXIII,
derra Ntudier.
C(est surtout en Ame'rique latine que se manifeste de facon
aijgu,' Vinsuffisance du clecry par rapport 6 la population. Ccs
vinyt pays, issus de la civilisation chritienne la plus authentique,
ne possedent pas. ou ne possedent plus, les cadres ecclesiastiques proportionnus. Jai
dWjt eu l'occasion d'indiquer que cc
probleme repr6sentait l'une des preoccupations miailresses du
Saiat-Sie'ge, quelques chiffres en attesteront la yracit .
Sur les 48O millions de catholiques ropandus sur le globe.
les cinflt pays d'Aminrique latine en totali.sent enciron 160, soit
a peu pr's le tiers. Or, pour l'ensemble de la ratholicil,, 'run
cornptc enciron 37Ol4.00 ecclisiastiques 'scýculiers et rdmuliers .
Mais les rinyt pays de l'Amirique latine n'en possiedent en tout
que 33.000 environ (18.000 du clergd sculier ; 15.0010 dii clerje
reyulier . Ainsi, les catholiques de I'Aomorique Inline qui reprmsentent 33% de la population catholique du globe ne disposent
que de 7% du cletrg mondial. A titre d'exemple, j'indiquerai que
double du cleryd de I'Amirique
le rclerge italien est & lui scul lI,
latine ; que la France -- qui manque pourtant de prelres possde 25 a 30 % d'ecclhsiastiques de plus ; que le soul diocese de Malines, en Belyfique, compte u pen pres autant de prdtres que le Brisil, qui est le pays catholique le plus peupl du
monde'. Grosso modo, tels sont les fails.
*

**

A quoi tiennent-il ? Les causes sont dicerses. Une large
partie de la population de I'Amerique latine provient d'immigrants dont la vie spirituelle n'etait sans doute pas assez substantielle pour favoriser de nombreuses vocations. Les classes
6levies portent la grave responsabilitd d'avoir fort peu encourage leurs enfants a se consacrer a la vie sacerdotale. Mais surtout oui, surtout - ii y a la distance ! Ces populations sont
parsemees dans d'immenses espaces. Comment entretenir des
foyers de vie spirituelle dans de telles conditions ? Aucune comparaisonpossible arec nos modes d'e.ristence. Sauf dans les villcs,

-6la rie de paroisse n'e.riste pour ainsi dire pas. La pratique relilieuse se heurte 11des difficultes souvent insurmontables dans
,r.s tcndues desertiques. Elle se rdduit, la plupart du temps, 4
des " missions , qui pusscnt... II faut avoir parcouru ce coatinent pour conprendre tout celn. tIdtons-nous de dire que la hierarchie de I'Am6rique latine, sous l'impulsion du Saint-Siege qui
attache une importance capitale a ce probleme (c'dtait 'un deg
sujets d'anyoisse du pape Pie XII ') s'emploie activement a prentire les mesures les plus approprides. Un organisme central permnannt a tcE crr pour rtyler ici et lt les questions les plus
Sryentes.
Les '-'cques d'Amerique latine se rdunissent periodiquement
I'our suivre cl direloppcnmcnt d e ce aste probldme. La premiere
assemblee pleniýrc s'cst tenue i Rio en 1955. D'autres lui ont
.uccedd ici et lI. Une sorte de croisade s'est institute. Des rds.ultats fort apprnciables ont dCja tdi cobtenus. Les courbes sont
meilleures. Cependant, I'effort i accomplir reste im,tctement
mensle. Et it esl vital...

(26norembre. - La reunion bi-annuelle des cardinaux et archeveques de France amenie son contingent accoutum6 de nos
hdtes eminents.
Par suite de circonstances. au refectoire (c'est li un centre
Id ri;unions). se trouvent aujourd'hui deux Princes de I'Eglise :
Ie cardinal Roqucs. areheevque de Rennes. et le cardinal de la
Torte, archev'-que de Quito.
A leurs codts prennent place plusieurs archeveques, notamnient .Mgr Guerry. de Cambrai ; Martin, de Rouen ; Marques,
d'Albi ; Duval, d'Alger ; Botero, de Medellin, etc... L'Europe,
1\Afrique et l'Andrique se coudoient confraternellemnent. Inutile
l- rpdire que rien n'est changd a la simplicit6 des rites et au
-ilence habituel.
27 novembre. - Le cardinal de Paris, rentr6 du Conclave qui
i dilmne
. tl'Eglise le pape Jean XXIII, est littlralement absorb6
,-t happi par un labeur accumule.
I'autre part. quelque peu retardde, la session automnale
,I,,- eardinaux et archevxques de France. se tient en ces jours
-AI ipporte nombre de proljli'mes. Des lors, le cardinal a prid de
I, x-usier dans I'invitation qui lui est adressde pour le pontifical
dil in 3MIdaille.
I'ro\identiellement, en Mgr Botero, de passage A Paris, le
1:iel. en cette I'ite annuelle, a mis sous la main le celebrant tout
inliquc pour le sanctuaire de Notre-Dame de la 316daille Mirac.louse. Mgr Botero accepte avcc joie I'offre qui lui est faite.
l.J< coeurs sont unis dans la louange du Seigneur dont les bien;iits sont prodiguds sous toutes les latitudes.
Le soir, pour la conference, M. Ren6 Philliatraud entraine
i'n•i,ames en une iidditation sur la Me1daille. nous montre la
-inplicite de la Vierge qui nous I'apporte, le don tout simplet

-7qu'elle nous prodigue, et la candeur de l'ame de Catherine, messagere de ce cadeau cdleste.
Pensees avec cceur, ces consid6rations sont revktues d'une
forme heureuse, que souligne la simplicitd d'un tel art.
.Vous voici rassemblds une fois encore dans cette chapelle
au souvenir des grandes apparitions... Comme le 11 fevrier
pour Lourdes et sa basilique, le 27 novembre est la date majeure, le jour le plus renommr
de ce sanctuaire... C'est le temps
plus special de la priere des hommes et de la misdricorde de
Marie, le temps aussi pendant lequel, comme des rayons pour la
conduite de notre existence, la Vierge nous donne de plus clairs
enseignements, lorsque nous venons la visiter..
Aujourd'hui, parmi les lecons que nous pourrons recevoir
de sa presence et de ce qui l'accompagne, nous aimerons d entendre l'6loge et I'ezemple de cette vertu que 'Vn a appelde
1'Evangile de Monsieur Vincent : nous avons nommn
la Simplicite. Pour faire bref, nous dirons que dans cette chapelle la simplicitd se manifeste et nous est enseignde de trois maniBres :
- dans la Vierge qui nous visite,
- dans la Midaille qu'Elle nous donne,
- dans l'dme de sainte Catherine Labourd, messagere de
cette cle'bre rdvelation.
*
**

Simplicite d'abord dans la Vierge qui nous visite. Si l'on
nous demandait, ayant lu ces apparitions de la rue du Bac, de
noter brievement nos premieres impressions devant les paroles
et yestes de Notre-Dame, nous parlerions immddiatement de
bontd, de douceur, de politesse, de prevenance ; mais tout de
suite, nous dirions encore : la Sainte Vierge ne fait pas de manieres. Tout en demeurant belle dans son plus beau, elle se prdsente avec un naturel qui met d l'aise la voyante ; mdme pas de
debut, un peu effrayant, de thdophanie qui, d Massabielle, agite
le buisson du rocher au souffle d'un vent mystdrieux ; ici, taut
est calme, discret : on dirait presque sans apparat. Afin d'attdnuer la grandeur, toutes les transitions sont menagdes, I'Ange
vient d'abord pour frayer le chemin et prdparer l'dme. En mdme
temps que l'invitation, on envoie le guide qui, aimablement, conduira...
Evidemment le cceur doit battre an peu fort quand on entend dire : , la Sainte Vierge vous attend ,, mais au fond, la formule est apaisante.Habituellement les rois et les reines n'attendent pas, ni les grands personnages. Si la Sainte Vierge attend.
c'est qu'Elle veut se faire toute avenante, bien a la taille de celle
qui est invitee. Et puis, tout doit se passer t la chapelle : on ne
peut pas craindre en ce lieu.
Ainsi, des les premiers details, tout est choisi pour que l'dme
soit bien tranquille : tout le grand decor celeste dans lequel vit
habituellement la Vierge Marie est tombd ; tout ce qui pouvait

-8compliquer les choses et leur donner I'apparence d'une grande
rdception officielle ; tout ce qui itait de nature d embarrasser
une nme tres simple dans tout un protocole de salutations, tout
a 0t4 simplifid. La cour cdleste est reduite a un seul ange, encore
est-il tout jeune, pas tres intimidant, le frdre sans doute de ceux
qui s'envolent autour de Notre-Dame dans les Assomptions de
Murillo et qui ne dEpassent point l'dge encore tout naif de l'enfance. Mais, comme si c'etait trop encore, si humble que soit san
rang dans les bienheureuses hierarchies, le petit Ange se tient
d l'dcart, it ne reste plus que deux personnages : Marie et sa
confidente, dans une tres maternelle et tres intime simpliciti.
Nous connaissons le reste oi4 tout se passe avec si peu de
complications que l'on serait tentW d'employer, en Ic nuanrant
malgrd tout de respect, le terme de bonhomie. Dans tout ce dialogue, dont chacun peut reprendre en pensee les rdpliques, et
dans lequel ii est question des 6venements les plus graves et des
acertissements les plus sdrieux, tout se prononce sans caine rhdtorique, avec des phrases sans artifices, comme parlent les
bonnes gens qui disent tout droit ce qu'ils ont sur le ca'ur : < Les
temps sont tres mauvais. Des malheurs vont fondre sur la
France. Le tr6ne sera renverse. Le monde entier sera bouleverse
par dos malheurs de toutes sortes. 3 Allez done chercher des fioritures acadiniques et des rubans entortilles dans ce style ;
c'est clair et adaptc a celle qui doit entendre; la jeune fille de la
campagne a compri.s cela suffit.
Ainsi, en cette unit du 18 al 19 juillet 1830. qui fut le prdlude e la grande manifestation de nocembre suicant, Notre-Dame
I..t redevenue la simple femme de Nazareth, tenant conversation
fainilire avec une voisine de passage dans sa maison. De meme.
en toutes ses visites, d Lourdes, & Pontmain. Tout comme dans le
royage qu'elle fit aulprcs de sa cousine Elisabeth : elles se renron'trerent sans grand dquipage ; et, malgrd la solennit6 ultirieure du Magnificat, elles durent se congratuler et s'entretenir
deiqrandes choses avec des paroles de tous les jours...
0 miroir de justice et de simplicite...
*

Toute pure, sans affectation dans sa manidre de nous rendre visite et de converser, Marie est encore toute simple dans
le message qu'elle vient nous porter.
Il y a une manibre obscure et confuse d'exprimer ce que l'on
veut dire : c'est un style tout embrouillg de formules plus ou
moins vaticinantes ; on y affecte les rdsonances abyssales ; mais
comme disait un homme de pensde claire : , plus je creuse,
moins c'est profond ,.

Il existe aussi une maniere toute d6colorde, sans vie, une
sorte de langage plein d'abstractions,lointain, hautain, distant :
on l'applaudit parfois par snobisme, mais, & parler franchement
il faudrait dire :
II y a peut-6tre quelque chose,
Mais je ne distingue pas tres bien.

-9**

Voici maintenant la Medaille. Elle parle pour dire quelque
chose. Ni imprdcise, ni orgueilleuse, elle vient 4 nous avec clarti
et condescendance, qui sont deux formes premieres de la simplicitd. Accessible d tous, puisqu'elle entre dans la catdgorie des
images, celte maniere d'instruire que coinprennent meme les
petits enfants. Elle est aussi de la famille de ces citrauz, tels du
moins que les coulait le Moyen Aye, catechisme tout fait de lignes et de couleurs, parlant a It'il et que poucaient Lire ceux
aussi qui n'avaient pas la science de l'ecriture. La Mddaille. elle
cut td comprise de cette bonne fenmme, du temps de Charles VII
et de Louis XI, a qui son fis, Francois Villon, faisnit dire cette
nai'e priere :
Femme je suis. pauvrette et ancienne,
Qui rien ne sais. oncques lettres ne lus...
et qui concluait pourtant :
En cette foi. je \•ux xivre et mourir.

siumplement parce qu'clle atait ru, ldanls Ic monasterle toute proche, l'enfer et le paradis peints sur les citrauxr.

Cette force d'acces que possede la Medaille t cause mrne de
so simplicitd. ceu.r-ld Ic sacretf bien qui font le catechismse des
enfants ont mdme i dri adult's encore au.r premiers rudiments
et au seuil de la doctrine.
Elle est de la famnille des paraboles, divines histoires pleinnes de couleurs et de rie, oil des personnaies r.nt

t

et
riennent
it

parlent, oft les choses les plus familiiress, Ie geste du scmeeur,
l'oiseau du ciel, la pierre du chemin, ,pssentderant nos yeux.
La MWdaille sort de l'inspiration de cc ,nmc Dieu qui met
de grandes choses, des moissons ct du blt et la realilti mdme de
dans Ie pailn que le ,pr':sa • •,nce dans le grain quie I'on seime,,
tre consacre, et qui pourlant ci'teent <i ious tout d'abord dans

leur effacement et lear simplicitd. Elle est la plus belle, la plus
pure, la plus limpide des itincelles tombes des mains rayonnatites de Marie.
*

Vous attendez maintenant quelques mots sur celle qui requt
le message. Rien de plus facile que de comprendre cette simpliciti de sainte Catherine.
Quels dldments, le plus sourent, troublent une dine et lui
font une vie toute milangde ?
L'ambition, les intrigues, les vaines querelles, les sollicitudes exagdrdes pour les biens de la terre, l'aryent, les couronnes,
la gloire qui doit claironner votre nom, et toutes les ddceptions
qui suivent. et toutes les amertumes des faillites dans des plans
trop humains et dans de pauvres ricalitis... c'est en cela que les
cwurs des humains ont I'habitude de se troubler. II suffit d'enumdrer toutes ces fiv'rres, toutes ces inquidludes, toutes ces com-

-
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plications, pour comprendre qu'elles n'ont jamais effleurd I'ime
de notre voyante.
Bien plus, des le commencement de son adolescence, parce
que sa mere est morte a la grande ferme de Fains-les-Moutiers,
avoir soin de toute une maisonnde, se lever de bonne heure,
veiller au mlnage, entre temps s'dvader jusqu't l''glise ; puis,
reprendre tous ces travaux que connait une maison des champs,
qui ne s'arretent point avec le soleil parti, mais se prolongent
apr&s que la lampe est allumee ; s'endormir dans la paix de Dieu
certes, mais aree le souci du jour quiL demain recommencera...
de telles occupations ne donnent pas le temps de s'encombrer
l'esprit de dicagations ct de ndbuleux vagabondages. Catherine
Labourd est simple parce qu'elle est occup6e. L'habitude du tLrarail ne donne ni la maladie, ni le loisir de couper les chereux
en quatre.
Elle arrirera au noviciat avec une dme simplifide : ,ile y
rihra uniquement pour Dieu et pour se mieux prdparer a servir
les paurres. El tous ces traits : cette absence de divagation sur
les choses inutiles, cette habitude du devoir, ce travail qui lui
mobilisait toutes ses forces, cette rdduction fondamentale de tout
au point de cue de Dieu, lui composaient un caur pacifid et une
time sans mdlanye. M. Aladel pourra tout rdsumer dans ce jugement : sa pcnitente etait d'une pidtd simple et droite.
Evidemment, ii faut se yarder de deux extrdmes qui s,'raicnt
,:yalement ficheux. Le premier canoniserait le sang-gdne, le
laisser-aller, I'incorrection et les baptiserait du nom de simpli'itr. Les choses ne se passent pas ainsi dans ces jours de 1830,
en notre chapelle. Sous des dehors aimables, accueillants, tout y
est rempli de politesse, et la simplicitd la plus authentique y est
faite de reserve ct de dignitd ; memne le moment le plus intime,
le geste le plus spontan6 qui jette la voyante tout pres de la
Vierge. La petite Swur Labourd s'y tient a genoux, les distances
*int gardies...
Le second des extrdmes croirait que du moment que 'on est
:imple, on ne pcut pas dnoncer de grandes verites. A ce deuxinme
plint de rue, pour ctre doctrinal it faut ndcessairemnnt etre doctoral. 11 y a sans doute ici une illusion que la Midaille dissipera
acrilement ; on oublie qu'il ne faut pas se laisser duper I la faihlesse apparente des signes. Pascal, en l'une de ses Pens6es,
nous I'a dit depuis lontgemps : ( On ne s'imagine Platon et Aris!lte qu'avec de grandes robes de pedants. C'elaient des gens honirtes et commne les autres, riant avec leurs amis. et quand ils
se
-,nit divertis i faire leurs Lois ou leur Politique, ils 'ont fait
InI s jouant. ,
Bien mieux encore que ces grands hommnes souriants, la Mdildille qui vient r) nous sous des apparences familieres,
nous
porte, en adme temps tres grande profondeur et richesse.
Pour
I- comprendre, ii suffira de noter rapidement ceci :
A l'c.ermple de ce que faisait le Ciel en 1830. le Naturalisme
dclret1tc m,:ime sp:oque utrait pu frapper sa nddaille.

-
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Comme autour de 'autre, il y aurait eu des dtoiles : les astres
auxquels une certaine partie du xvlnr siele finissant avait prdtendu s'dclairer. Chacun dans un petit medaillon : Holbach, Helvetius, d'Alembert, Diderot... et toutes les autres lumiires de
L'Encyclopddie.
Cette medaille aurait aussi porte deux cwurs, mais au lieu
d'dpines, on les aurait vus couronnds de roses, car ils prfieraient
les fleurs de la douceur de vivre aux austeritds de la penitence.
Ces deux caurs auraient 4td celui de Voltaire et celui de JeanJacques Rousseau. La croix n'aurait point dtd absente, mais renvers;e, lelle d'ailleurs que nous avons pu la voir dans notre enfance, aux temps lugubres des inventaires, souvent jetee au sol
dans les calcaires qui sont aux carrefours des chemins.
II y aurait cu encore une sentence gravye, noi point celle
qui rappelle 'lImmnaculee Conception de Marie, mais une autre
qui aurait niC tout peche originel et affirmd que l'homme natt
compldtement bon et que pour etre vertueux, il suffit de suivre
les lois de sa nature. Enfin, au lieu de cette Mere bienhcureuse
et sainte, on aurait vu, posant triomphalement le pied sur le globe
dont elle devenait l'unique reine, on aurait vu l'image lamentable
de cette femme que l'on faisait monter sur les autels, qui dtait
bien loin d'ecraser la tete du serpent, et que l'on encensait jusque dans les dglises sous le nom de deesse Raison.
Ce bref rappel indique les profondeurs doctrinales de la Mddaille. Elle est la rdponse immediate et faite sur mesure a tout
ce naturalisme qui l'entourait. Et, puisque ces doctrines fausses
dtaient la ndgation des plus grands et essentiels myst&res de
notre foi, il se trouve aussi que la Midaille est la synth&se de
tout I'essentiel de ces mysteres. Bdatitude celeste, peche originel, Incarnation, Redemption, MJdiation de Marie, les grandes vdrilts de notre Evangile, de notre catdchisme et de notre Credo,
la Mddaille les contient et les enseigne sous les apparences modestes de quelques images.
Traitant de la , YVeritable Grandeur , un moraliste qui, dans
son enfance parisienne aurait pu rencontrer saint Vincent de
Paul, La Bruyere, a dcrit : a La vdritable grandeur est libre,
douce, familiere, populaire ; elle se laisse manier et toucher ;
elle ne perd rien a Wtre vue de pres ; plus on. la connait, plus on
l'admire. Elle se courbe par bontW vers ses infdrieurs et revient
sans effort, dans son naturel. Elle s'abandonne quelquefois, se ndglige, se relache de ses avantages, toujours en pouvoir de les
reprendre et de les faire valoir. Elle rit, joue et badine, mais
avec dignitd ; on I'approche tout ensemble avec libertd et avec
retenue. Son caractere est noble et facile, inspire le respect et
la confiance. , On ne saurait plus exactement decrire par avance
la grandeur avenante de la Vierge de Catherine Labourd et de la
Medaille et leur richesse voilde de simplicitd.
Mais, laissons toutes ces voix. Une seule doit maintenant
conclure. II me semble entendre Monsieur Vincent dont le caur
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se trouve precisement ici, tout proche de I'autel et de I'imaye de
I'Apparition : ,
, O)r sus, nous dit-il, remercions Dicu, Messieurs et mes cheres Sweurs. Remercions-Le d'avoir envoyd sa sainte Mere dans
cotte chapelle, c'est un bien grand honneur qu'll nous fait. Reiircions-la, Elle-meme, d'avoir effacd sa majcsth et de n'Wtre
renue qu'avec des sourires, des mots avenants, des rayons bien-

faisants, et surtout acec des paroles toutes simples d'une mere.
G;races encore soient renducs au Ciel des rdvelations qu'il voulut
fiir atune humble fille des champs, qui ne savait presque ni
.\ ni B, voulant ainsi nous montrer, par cet e.emple et par ce
: hIir, le cas qu'll fail des ,ites qui na s'en font point accroire

4t qui rcot a lui tout bonnement et simplement. Elle 6tait craimin't comnme je souhaiterais qi'elles soient toutes, aussi longt,'mps qu'il plaira i Die'u faire durer le'r Conmpanie. Elle me
rapic'iait cctte Marnuerite '.ascouqui cint dans les tous preini'rs temps ct tant d'autres, sans gloriole, sans litres, sans eaeli
iaeilorum ct qui s'on allaient toites, t Ia fin, fair, dans le frc. a
fI'.e, le bon Dicu souffrant qu'elles acaient serri et ainit dans
l.s pauvres, comme dans son image et parfaite ressemblance.
'rrtrs, je i
m'donneo pas qu'a ccs dines si simples, comme des
mtiroirs tout nets et tout purs, la MJlre de Dieu-, des cett, trre,

scosoit rdc6dle, belle dans son plus beau...

,,Quant itla
a
daille, si je I'arais connur. je m'en serais
.xrri en Ines missions ; je l'aurais rcromimandde ia mes missiontair,'s.Je la troure tellement parcille etla simplicil' que je,
rous
,ni si soucent recommaWnd e n cos prcdications. Tout y est, ,oyeziO,,s,

IMessieurs, tout y est, fond ct forme : richesse dans Ie fond,

simplieitt

dans la inaniere de le dire. 11 y a mdme le but, les
et les moyens. Le but : c'est le Ciel representd par les
:loihes
les motifs : ce sont nos peches fiyurds par la redempi,on de la croix ; les moyens : ce sont encore la penitence des
dii.r Cmurs et cette mdme croix, et la grande confiance en notre
.VPr,' qui nous offre le secours de ses rayons. La M1daille, c'est
,-motifs

rriuinent la petite mWthode de la Sainte Vierve.

(I 0 Seigneur, i ,ion Dieu, si, deja, j'etais tout etonnd et rei,,,naissant. lorsque, dans un certain Caridme, je voyais la petite

n,',thode 4 la Cour, que sera-ce de penser qu'elle est emplayde
par la Sainte Vierge ! Mais laissons tout cela, qui pourrait nous
donner quelque vanitd, et disons tout bonnement que moi-meme,
lorsque je requs t Saint-Lazare ce bon jeune homme de Madagascar et que je le catdchisai en me servant d'images, j'aurais
,',garde de ne pas oublier la M6daille pour procurer la lumiere
;icette dme encore toute neuve dans les choses de Dieu et I qui
itne fallait que donner, comme dit I'Apdtre, la premi6re nourriture qui sied aux enfants. Ah ! la -Mddaille, quel trdsor pour la
C'ompagnie, quel beau mod6le pour nous faire vivre et precher
on notre esprit de simplicitO.,
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Enfin, celte simplicitd s'achevera dans la simplification. Ce
sera l'aboutissement normal.
A mesure que les annies passent et que l'dge vient, I'expdrience nous enseiyne le dMblayage et le balayage de I'inutile et
la reduction aux choses essentielles. Peu & peu, toutes les autres
images s'effacent, tous les autres signes s'estompent. Alors, prend
toute sa, valeur, cette divine image qui nous fut donnee pae
Marie vt qui ddji nous fait deviner le Ciel : Signum magnum,
apparuit in coelo !...
Puisse cette Mddaille, survivant & toutes les autres figures
pphjdmeres, dtre presente aupres de nous lorsque nous devrons
partir de ce monde, par la suite des simplifications necessaires
qu'elles nous aura aides a accomplir, nous entrerons alors dans
la bienheureuse simplicitd de Dieu...
Amen.
30 novembre. - En ce dimanche (deuxieme tour de scrutin pour les premieres elections ldgislatives de la V* Rdpublique), tr;s sereinement, A la grand'messe, nous entendons le ddl1gu6 de I'archeveque de Paris qui vient plaider et queter pour la
cause des Chantiers du Cardinal.
Toujours d'actualit6, cette construction de nouvelles 6glises !
Depuis une trentaine d'annees d'efforts, quelque cent cinquante
centres de culte ont dtd 6difids dans le seul diocese de Paris. Le
programme est loin d'etre achevd ; il prevoit encore une cinquantaine d'eglises ou chapelles, et l'achat de terrains pour un avenir procle, toujours en mouvement.
L'afflux et le dEplacement des populations necessite une
attentive consideration de ces ph6nomenes sociaux et de leurs
hesoins.
Le predicateur de ce jour, en evoquant brievemnent I'activit6 de I'tEuvre preche des convertis... Mais ce sont des v6ritds
qu'il faut sans cesse redire. Aux divers offices de ce jour, la
quote temoigne que les fideles comprennent cette obligation
d'Eglise.
4 dcembre. - Comme tous les jeudis de l'annee, la Conference Saint-Vincent de Paul de la paroisse Saint-FranCoisXavier se rdunit au parloir de la Maison-.i-re et ebauche son
incessanteoeuvre de charit6. Avant la seance et pour l'imprgnuer
du sens chritiens, les membres passent d'ordinaire quelques instants en priire a la chapelle. Au cours de cette visite, le secrdtaire de la Conference se trouve mal et salf;aisse. On s'em;presse
autour de lui. L'assistance est saisie. M. Engels. present dans la
chapelle, donne au mourant a\ec I'absolution. une supr.ine
unction, et dans I'dmotion que I'on compr'lnd. on transporte le
nalade clez lui. II y expire peu ;pris.
eI prendre dans 'et acre
I.e Seigneur de la Charitr cet vt'e
de gnderosit6 au s~-e'ice des pauvres.
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icent-de-Paul, la
Au Berceau-de-Saininn6 dtcembre. soixantieme 6mission postale de cette annee, pre\ue au Calendrier, la premiere journde du timbre Saint-Vincent-de-Paul (15811660), r6unit et attire quantitt de philatelistes.
Dans leur numero prec6dent, les Annales, t. 123, pp. 630632, oni, voqu6 sans retard cet evBnement. II n'y a rien h ajouter. II suffit ici de se r6jouir de l'ceuvre artistique que nous a
fournie un des meilleurs graveurs de notre temps, M. Jules Piel,
renomme dans le portrait. Outre le ministere des P.T.T. de
France, la cour de Monaco et l'Angleterre recourent a son habile
burin, sans compter maints travaux pour billets de banque 6trangers et autres gravures delicates.
C'est un r6gal de voir l'artiste se pencher sur la planche
d'acier doux et 1, par une suite de coups assures, dessiner, graver d l'envers, la reproduction & executer.
Muni de la commande officielle, 1'artiste dresse d'abord,
pour les timbres, la maquette (A peu pros 12 h 18 centimetres).
Le travail est soumis aux autorit6s techniques du Ministbre et i
1'approbation du ministre. Sur les observations ou suggestions
qui lui sont prdsentees, I'artiste retouche, rectifie, amende son
projet.
En possession de 1'6bauche enfin approuvee, le graveur se
met A I'ceuvre et sur un bloc d'acier doux de 22 sur 28 millimbtres. Son poincon, habilement et patiemment mend, 6gratigne
ici et Ih, creuse et accentue les multiples lignes et les nuances
de son dessin. La main de I'artiste se reconnait a ce d6licat et
minutieux travail de traits plus ou moins pousses qui vont donnier une gravure parlante.
L'artiste 'grand prix de Rome pour la gravure), malgr6 son

savoir-faire, a pour trois semaines de travail, devant ce cadre
minuscule. On imagine le soin attentif, le coup d'cil exerced pour
suivre la progression minutieuse du dessin, realis6 ici & la dinjinsion du timbre lui-meme. Quand le morceau d'acier doux est
ainsi oeuvrd et delicatement creus6, on le soumet Ila c6mentation qui le transforme en acier dur. Et le bloc ainsi trait6 ser\ira de matrice pour clicher ult6rieurement une planche entib're de timbres. Evidemment en ses diverses phases, la s6rie
de ces travaux tout en precision exige une main-d'oeuvre specialisee, largement outill6e, avec des doigts d'artistes. Le tout
fait la valeur et la perfection des ateliers du boulevard Brune,
car devant la gravure termin6e, il faut saisir la couleur qui convient...
Le grand public (et nous en sommes tous), ignore gendralement les noms et I'oeuvre qui nous procurent de tels travaux
d'art. La gravure en taille douce est un proc6d6 qui, dans le
pass6, a connu des artistes et qui en conserve de nos jours. Nous
en avons un dans M. Jules Piel, qui vient de nous donner un
vivant saint Vincent de Paul.
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7 ddcembre. - Au diocese de Namur, la maison de Roche[ort
celebre en ce jour le cinquantieme anniversaire de son installation. Pour niarquer cette suite d'activites charitables, sous
la prdsidence de Mgr Charrue, eveque de Namur. et devant la
sympathique assistance que l'on devine une journee de gratitude
voit 1'6vocation du passe de la maison : un orphelinat, parmi
nombre d'autres. Dans son allocution, le P. Everard rappelle les
premiers pas, les difficultts et les reussites de la fondation : le
tout group6 dans la suite des difftrentes suptrieures qui ont
aninmt la maison et le zele de leurs compagnes... Six vocations
sent sorties de cette o uvre. L'avocat Fasbender souligne la lecon
que donne a tous, discretement efficace, le devouement et la
charite. M. le cure doyen de la paroisse, et M. Menu, directeur
des Sceurs de Belgique, redisent N leur tour la gratitude de la
paroisse et tout ensemble celle que les pauvres doivent A la fondatrice, Mme Georges Everard. RHconfortante reunion !
Lh, comme partout, cette halte sur le chemin de la charite
quotidienne, est un rdconfort necessaire sur les etapes d'une
charite avisee et vincentienne.
9 d6cembre. - Pour assister a Rome, ih 'inauguration de la
nouvelle maison provinciale des Filles de la Charit6, et pour
offrir sans retard ses hommages au Pape Jean XXIII, le T.H. Pere
se trouve en Italie, du 9 au 17 de ce mois. Plus bas, aux pages
49-58 le compte-rendu de ce deplacement, nous permet de suivre avec profit ces divers dvtnements.
16 decembre. - A I'ouest de Rome, Regina Mundi, la nouvelle maison provinciale des Filles de la Charitd, regoit entre
autres personnages le cardinal Valerio Valeri. II vient proceder
a la consecration de l'autel de la chapelle.
Dans l'apres-midi, au cours d'une fort intdressante sdance
academique, M. Betta, visiteur de Rome, fit ddfiler quelques souvenirs d'histoire vincentienne, qui relient le present au passe.
Les Annali della Missione, en un numero special (n* 1 de 1959),
agrdablement illustr6, nous offrent le film de ces journies, et
nous permettent d'inserer quelques donn6es d'histoire de la nouvelle Province romaine des Filles de la Chariti. La, comme partout, le pass6 est I'aboutissement de nombreux efforts et d'obscurs sacrifices.
Le 8 septembre 1850, sous le g6ndralat du Pere Etienne
(1803-1874), des Filles de la Charite arrivaient de Paris a Rome.
Elles etaient appeldes par le prince Alessandro Torlonia, pour
assurer la direction de la maison (un orphelinat de filles), et de
I'CEuvre, finance par sa g6ndrosit6, et depuis dix ans confi akdes
laiques : le Conservatorio Torlonia.
Dans la situation vincentienne de l'Italie d'alors, cette fondation romaine des Filles de la Cnarit6 comme celles qui suivirent par apres d6pendaient directement de la Maison-Mere de
Paris. Seules, les affaires urgentes 6taient traitees et ddciddes
sur place, sous la direction d'une des superieures des maisons
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romaines, mandatee pour cet office. Cela dura. quelque quatrexingts ans, jusque vers 1930.
A cette epoque, lors des Traitls, des Pactes du Iatran. on
coimrenca i envisager une province romaine. De fait, en ce
temps. la bonne Swur Rossignol. prceddemment Visitatrice de
Turin, fut alors chargee de pr&roir et poser les bases de cette
nouvelle organisation. A la mort de Sccur Ilossignol, en 1933, la
province de Rome fut alors erigee et ddclarie ind6pendante. Elie
romprenait vingt-deux maisons et deux cent soixante-six Sceurs,
aecr I. Alcide Marina comme directeur provincial. ~eur Grange,
superieure de la Maison Saint-Joachim, an 106 de la via Pompeo Magno, devenait Visitatrice. Cette situation dura jusqu'en
ftrvrier 1951. Pour suecdder A Sowur Grange. on choisit Sceur Mu-itaio. predddemunent Visitatrice de Naples : elle remplit cette
charge jusqu'en decembre 1953, oO Seur Sanchini regut en mains
la direction de la province romaine.
Entre temps huit directeurs provinciaux se succderent :
Alcide Marina 19>33-1936). Giovanni Mussinetti (1936-1947), Ernesto Cassinari 19.i7-194l9, Giovanni Prati (1949-1951), Amedeo
Rossi (1951-1953". Salvatore Cenci (1953-1951), Pietro Castagnoli
t9.54-1956). cl Luigi Betta depuis 1956.

Sur la fin de 1953. les Superieurs Majeurs dkciderent de r6partir, en trois provinces, les maisons sises en Italic : Turin,
Rome, Naples. La province romaine comptait alors deux cents
maisons et mille sept cent xingt-huit Scours.
Mais, Ie 13 juin 1955. intervenait un autre groupement, uu
ront~diblenment de la carte des maisons d'Italie. Apres 4tudes, projets. contreprojets et mises au point, on s'arritait a l'actuelle
livisiton en cinq provinccs : Turin. Sienne, Rome, Naples et Sarilqife 'vice-province autonome . Cf. Annales, t. 121 (1956),
'p9. "l1-292 : Croquis 'arloiraphiquc,pp. 296-297.)
ILe 31 mai 1095. on de'termina dans le d6tail la composition
i,-lrl-tive deo deux provinces de Sicnne et de Rome. Cette deri i;,rT comprenait le Latiuni. une partie de la Toseane, I'Ombrie,
' Marches et une partie des Abruzzes. Au total. -i ce moment.
:nt \ingt-huit maisons. mille trois S(eurs et \ingt-deux petites
'

i

1.-

Ht11

sa
-litini airo.

lIs•'oini

fonitinnels de toute province exigent norma-

:,icnle. en Inarie il'
d' t

maison centrale. adaptde. un seminaire,

,!- infirmeri poIur les Seurs anciennes, et une installation
:ini les retraites annuelles.
Pour Rome. on avait hien une propriUtd. la Pisana, mais olle
-:i;irait inadaptre, loin de la ville, difficile d'acces.
D)ans la rechlerche de I'emplacemeint satisfaisant, une vingatin de pro-sil ions furenrt oxantin<'s : terrain ici trop exinu,
i tr)p ample. un autre trop eloigln...
Sur unre su.- -istion de Sarir Saniciini. Visitatrice, le litre
:i,la maison, lr'gina tnurli, fut trouu\
et adopt(. bien avant la
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decouverte du site precieux. Apres de multiples recherches, on
s'arrdta enfin b la Pinetta Sachetti, a I'ouest de Rome, proche la
Madonna di Riposo. Avec une promesse de vente, la premiere
pierre fut posee le 1" novembre 1954 cf. Annales, t. 119-120,
p. 288). Le T.H.P. Slattery etait alors expressement venu de
Paris et la T.H. Mere Lepicard, au lendemain d'une visite en
Iran, descendait de I'avion. Le cardinal Valerio Valeri prdsida la
ceremonie. La petite graine etait confi6e a ce sol beni, et dans le
terrain axoisinant, h profusion, avaient etd semees des M1idailles
miraculeuses... Le dtfinitif contrat d'achat avec les proprietaires
fut entiu sign6 le 25 miai 1955. On constata alors que les servitudes de l'urbanisme, pour manager le cadre adr6 et reposant du
site. interdisaient toute surel6vation de constructions et imposaient la solution de nodestes pavilions. On fut alors contraint
A de serieuses excavations pour l'implantation des ndcessaires
sous-sols, vu que la hauteur moyenne prdvue s'6tablissait it neuf
metres et demi seulement, avec un maximum de treize metres...
De lh aussi 1'extension des constructions qui couvrent quelque
trois mille metres carr6s sur les dix-huit mille de la propritde :
le jardin, quelques arbres et les chemins d'acces constituant le
reste.
Les travaux commencerent le 17 octobre 1955 et s'achev&
rent le 15 avril 1958. On avait sept pavillons : la chapelle, la
direction, l'dconomat, le sCminaire, le batiment des rctraites,
l'infirmerie et les annexes (aumoneries et employds).
Le 15 octobre 1958. M31r 3lignani baptisa les deux cloches
do la nmaison : cent dix-sept et soixante-seize kilos, mi et fa ; et
le 21 novenbre, Mgr Traglia, vice-g-rant du vicariat de Rome,
bhnit la chapelle.
La maison provinciale fonctionnait deja depuis le 12 septemnbre prec6dent ; le lendemain arriverent les seize premieres
Swuurs du s6minaire.
IDepuiý lors, dans d'incessants travaux d'e61gant finissage et
de progressive appropriation, on attendait I'inauguration officielle de ce 16 decembre 1958 : grand jour pour la magnifique
rdussite de Regina nundi...
20 decembrc. -

Progressivemnent plus fatigue, M. Clarijs re-

qoit aujourd'hui le sacreinent des malades. Dans son sejour a
I'itirinerie. ii se ressouvient vivement de sa ch4re mission de
Perse. Ces jours-ci pourtant sa vitalit6 diminue, et le 24 d6cembre, en la veille dt Noel, sur les dix heures du matin, il s'6teint.

N1 le 30 juin 1882, a Steenbergen (Hollande), Antoine Clarij. poursuivit ses eludes secondaires i 1'Fcole apostolique de
\\ernliout. Admis a Paris au semiiiaire interne, ii y est ordonn6
prltre, le 5 juin 1909. Envovy en Perse aux lendemains de son
sacerdoce. ii s'y de(pense jusqu'cn 1948 ; affectle h diverses postes
de la Mission iranieane : Kosronah (1909-1921), Ispahan (1921"2 : 1930-33 : 1937-48) : Tauris '1922-30')
Thdran (1933-37).

-

18 -

Reposant a Musinens, prbs Bellegarde. de 1948 i 1951, il va
ddpenser par apres les dernieres flammes de son zele dans l'aumonerie de Rivet, proche Alger. Rentr6 h Paris en 1957, il est
a bout de forces. L'ap6tre attendait avec confiance la r6compense du Seigneur.
26 dCcembre. - Soigneusement montd, revise et enfin mis
au point, conform6ment au programme entrevu (cf. Annales,
t. 123, p. 29', I'ascenseur Roux-Combaluzier est aujourd'hui mis
en route.
Bien que le Rituel - chose curieuse - ne contienne pas
encore de formule specia!e de b6nddiction, on entrevoit le sens
de cette priere, en 6\oquant quelques-unes des multiples lecons
qu'h longueur de journee nous prodiguent ce fidele serviteur :
charitU condescendante et discrete, obeissance empressee et inlassable, fidelitd aux appels et ordres donnds, douceur dans le
maniement des hommes et des choses, elCvation incessante des
mies et des corps au service du Seigneur, etc...
Ce bon Samaritain est toute'ois mis sous la protection divine par l'insigne familial de Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse.
29 deceibre. - A Saint-Louis, aux Etats-Unis, en l'H6pital
Saint-Vincent, apres plusieurs mois d'une cruelle maladie, meurt
notre confrere, M. Joseph Donovan, qui, de 1909 a 1950, consacra
toutes les activites de sa vie au Grand Seminaire Kenrick, largement apprecid de ses confreres et des successives g6ndrations
de centaines d'eleves.
Ne a Alaryville (Kansas), le 2 mars 1880, ii poursuivit ses
Rtudes secondaires au college Saint-Vincent a Chicago et, en
aouit 1902. fut admis dans la Congregation de la Mission, a Perryville. Quatre ans plus tard, le 20 decembre 1906, A Saint-Louis,
dans l'ancien seminaire Kenrick, ii recevait le sacerdoce. D'un
stage de trois anndes a Rome, a 1'Apollinaire, ii rapportait un
doctorat en droit canon. DIsormais, toute sa vie, pendant ses
treute-cinq ans d'enseignement, se consacra a l'Itude, au charme,
du droit et de la theologie, en ce seminaire Kenrick, dont ii
devint recteur de 1944 h 1950. D'autre part, vingt ans durant,
dans le periodique mensuel Homiletic and Pastoral Review, dans
le secteur canonique et thdologique, il assura la rubrique des
Questions et Reponses. Cette activitd littdraire et son savoir
averti lui m6ritaient une consideration et une estime d'ordre international, car il fut peut-itre le seul parmi les canonistes amricains, dont les travaux sont cites et appr6ci-s, en diverses revues d'audience internationale.
En marge de son enseignement, il se depensa pour la Legion
de Marie, Dans ce but, et attire par cette cause, en 1931, il lit
le voyage d'Irlande pour s'informer de divers points aupres de
Frank Duff, fondateur de ladite Legion. A son retour aux EtatsUnis, M. Donovan ecrivit un article enthousiaste sur cette nou-
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velle ceuvre qui ktablit son premier praesidium i Saalu Fe (New
Mexico), le 27 novembre 1931. 11 vit et appuva dans cette creation nouvelle une aide et une collaboration des laiques a l'action
sacerdotale. Pour la section locale, ii se depesii.-a cunllte dir<cteur spirituel du Comitium, h Saint-Louis.
D'autres ceuvres d'aspect missionnaire occuperent enrore
son zBle sacerdotal. Car dans sa preoccupation et carriire de professeur, il travailla aux divers services de 1'Eglise, au culte de
1'Eucharistie. 11 s'efforca d'impregner de ce double amour les
multiples generations de ses dleves qui, par dela quelques tics
et rejouissantes manies de professeur, appr6ciaient grandenment
sa valeur et son zBle. Dans ces deux sources : I'Eglise et 1'Eucharistie, il puisa l'aliment et le sens de son existence qui
s'&coula studieuse et pleinement sacerdotale.
En 1951, ii fit un nouveau et ultime voyage en Irlande. II
allait sur place, trailer, dans la patrie d'origine, les multiples
questions et problemes se rfe6rant A la vie de son ami le cardinal John Glennon, archeveque de Saint-Louis, dont il avait entrepris d'kcrire la vie. A son retour d'Irlande, des deficiences de
sant6 le contraignirent a abandonner tout aussitct ses diverses
chaires d'enseignement.
En 1956. il fut oblige de solliciter son admission a l1'h<pital Saint-Vincent. II vient d'y dtceder apres une longue et Cpuisante naladie, laissant pourtant ie souvenir d'un genereux serviteur de 1'Eglise, ainsi que le soulignent a l'envie les divers
articles inecrologiques que lui consacrrent quelques journaux
de Saint-Louis. C'est aussi ce que dit, en quelques mots de cceur.
31. Persich. actuel superieur du s~ininaire Kenrick. lors des obs,ques de I'ancien professeur et recteur de la maison.
Vingt-quatre heures apres le decbs de
31 dcembre. M. Joseph Donovan, la province occidentale des Etats-Unis voyait
I'inhumation d'un autre de ses confreres, M. Michel O'Connell,
decd6 le 29 courant, A C'hOpital du Mont St Rose, i la veille
d'accomplir ses soixante et un ans. II avait en elTet le memne age
que l'U;Fiversit6 De Paul, fondte a Chicago, en cette annee 1898,
qui, le 7 janvier. vit la naissance de Michel O'Connell. Ayant regu
le sacerdoce a Chicago, le 16 septembre 1923, il ýtait aussit6t
envoy6 it Rome (a l'Angdlique). II en revint docteur en thdologie
pour recevoir son placement a Saint-Louis, au seminaire Kenrick, comme professeur d'histoire et de patrologie (1925-1932).
Nonimum en 1932. a I'Universitd De Paul, a Chicago (section des
Arts libdraux et des Sciences), il en fut promu pr6sident trois
ans plus tard, en d6cembre 1935. Dans les difficiles annees de la
crise 6conomique de 1935, et au milieu des speciales obligations
scolaires qu'imposait le service de la nation en guerre, it resta
president de 'L'niversitd jusqu'en d6cembre 1944. Apres un
stage de superieur local a Chicago, il devenait superieur & Perryville (1918-1051). H6las ! la maladie le contraignit alors h cesser
toute activit6, lui qui travailla toujours avec zele au service du
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et c\veilleur d'csprits. En 1913. il Ipa.sait a

li'uvre des granids

sntii:aires qui le rrtint quarante atus durant. Ce fut tuut dL'aiord
o. trc-Damu-du-'Puy, a Dax. Mais leI nicTess it tsdu temps de
it, dis 1915. par dela a l diterrane,. ii Sidi
guerre l'ai•rellrt,
bou Said, i prwoximit6 de Tunis. En 1918. il devenait suptrieur
du s-in;i;iairf- dte (onstantine, que les Lazaristes reprenaient sur
les itnstarnces de .lgr IBessicre. En 1922. et pour seize ans, cc
fut .Mo.tpellier, usus les superiorats de 11.Archange Castel, de
M. Henri

Aailht.

En

1938.

M. Duhour

redetint

supl-rieur i

Troyes. itais l'aiune sui\ante, la guerre contraignit la mlaionl a
se rpiier pour tiuthlues dix mois, sur Angoultrile, avant de reinttl;.rr la Chiailpa~ue. En 19'16, ce furiet huit an.s d'uil suIptriJrat ia Nice ; puis entin. 'ultiine 6tape de Musirnes, dars I'air
toiique de son site et cadre reposant.

Dans la Semaine religicuse de Montpellier, du 17 janvier
1959, M. le chanoine Yvon PPdrico, ancien et brillant eleve du
grand seminaire, a campe avec bonheur et une sympathique
perspicacite, la silhouette de son protesseur. I'homme d'esprit et
de ctiur, M. Georges-Bertrand Duiour.
A celui qui, venu au Grand Semiinaire de Montpellier, circule
dan• ses couloirs, toujours enchevr;trs malgrF les meilleurs amdnaglements, it semble que ra suryir d'un ditour la silhouette pittoresque de M. Duhour, tant de fois rencntre en ces licux, durant les seize ans de son sdjour en notre ville. C'itait, aux jours
froids, l'apparition de quelqu'un tres vctu dont toutes les pieces
de l'habilemcnt, des pieds a la tele, tImoiynaient qu'il craignait
pltu que tout V'epreuve de Chiver et nous ne nous privions pas de
l'en plaisanter, sars de la riposte, mais contents de l'avoir pr coqude. En d'autres temps, c'etait le mdme homme mais debarrass; de tout ce poids adventice, tout en restant large et petit de
stature, its'avancait comme en se coulant le long des murs, les
mains accrochIes au camail ou ddlicatement enfouies dans les
manches de sa soutane, la tdte ldgyrement hausste, le visage anyuleux et long oh l'infirmitd n'arait pas dimninud la perspicacite
et la curiositd du regard que filtrait un pince-nez Inigmatique
et mouvant. C'est ainsi qu'il se ddplaiait et que nous 'apercevions, dans les va-et-vicnt si inombrcuxr d'un riu de co itmunutd;
et quand ii ne marchait plus, sur la chaire de la classe ou de la
salle des exercices, i sa place au rdfectoire oau a la chapelle, son
attitude fijvde et quelque peu hidratique nous intriguait et nous
amusait. C'est sa chambre surtout qu'il habitait car, finie la rdcreation et la promenade rituelle, en avant et d reculons sur le
perron apr&s le repas, dominde par la haute stature et la majestd
de M. Cavtcl, ii se retirait chez lui, n'en descendant qu'avec le
soleil pour la lecture de son brdeiaire quiil morcelait comme les
moines, en notre humble et pauvre cour. En son appartement
et consciencieusement
aux deux fendtres, il travaillait longtemps
f
an ,,entrez n qui nous
ou recevait qui venait le voir, soupiral'
faisait rire, avec l'accueil d'un sourire aussi malin que bon.
Cher et digne M. Duhour ! Evoquer sa figure est riveiller
le passe avec une ccrtaine mdlancolie, puisque Dieu la rappeld

- _"2 i lui, et c'est de la pcine en nos cwuurs, une vraie peine, cclle d'enfants i qui la pidet filiale n'est pas une obligation penible mais
un devoir tris doux et aujourd'hui douloureux.
.ous n'aurionspas su qu'il dtait ne dans les Landes que nous
nous serious doutd de quelque chose, car it entrait beaucoup de
finesse dans sa manibre de faire, aux deux sens de ce mot qui
indique la subtilitede la pensde et l'adresse de faction. Habilete
et souplesse caracterisaientbien l'esprit et I'homme qu'une ascendance paysanne, en un tel coin de France, marquait profond&,tent, au point parfois de surprendre celuiui ui n'etait pas averti
uu qui ne reflechissait pas asse: & l'ensemble. Et c'est & ce terroir, sans doute aussi, qu'il faut en partie attribuer Vironie moqueuse dont it assaisonnait sa conversation ou son enseignement,
attire par le c6te plaisant des situations, des choses et des personnes, impatient d'en etaler victorieusement la cocasserie et
resistant rarement d la joie malicieuse de la pointe. II n'est pas
dit quc telle n'ait pas blessIquelqu'un, que sa position infirieure
d'el~cc on son esprit moindre laissait desarmt
; il n'est pas dit,
non plus, que le jcu ou le fce de la discussion n'ait pas dojnm, d
qui tlait plus fort et plus avantageusement plac6, I'envie de vaincre ainsi ou de ridiculiser un opposant. Cela est humain ct 'emploi d'unc certaine tactique de moquerie spirituelle n'est jumais
complic-tement inoffensive, tellement est difficile d manier I'instrument irWs d6licat de l'humour et si tentante l'accasion de
V'emporter arce brio en cc domaine. Mais ii &taitais6 de se rendre comptc que cette malice n'dtait pas mdchante, la taquinerie
cachant d'ordinaire l'affection, et qui n'a vu, en tel cas moins
heurcu.r. les efforts humbles ct charitables pour rdparer la casse
caustique ?
Avant de finir commett aum6nier chez les religieuses de Musicuns oit it commenqait sa cinquiene annee de residence, , I'honnete retirade , comme ii ecrivaii, c'est cinquante ans de sa vie
qu'il a passde dans les petits et grands seminaires, au service du
8t*'verdoce, ayantitc tour a tour au Berceau, d Dax 'Notre-Damel,-Ploucy,
Tuni.s-Cartihay
n
, ensuite d Montpellier, a Troyes, itAnquoulieic ct i Nice. professeur de lettres, de droit canon, de morclr. Enfin. supYrieur, et mc me en des circonstances exceptionnlles eldifficiles puisque durant la guerre il preside a Angouln11,, la reunion provisoire de ce seminaire acec ceux de Troyes
,,t
de Met: deracus. Ses el'res peurent dire quelle ctait la valeur
(d maitre. cJ crois que la clarld dtait la premiere de ses qualitds,
ii etait serci pour ccla d'un esprit lucide et loyique qui avait tdt
fait de ddscembroussaillerles questions compliqudes pour les prdsenter ern ens'embles et resumes assimilables. Lisant beaucoup, et
friand itlrllectuellemcent des choses qui s'dcrivaient, it savait
,enorIteI'meit et sans en faire aucun etalage, it I'insinuail dans ce
qu'il apprenait aux atutres. Aucune soif de nouveautis, et peut,:tre u',me une colotonarreiPe d';irre en deca de ce qui pouvait
., soultnir, non parcje ne sais quelle pcur de modernisme et non
plus pour se m'tnaaer un parapet d'orthodoxie, mais par prud'nce lfysanne et amour du terrain solide o6i se bdtissent les
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btaux. ct buns edifices. Cetait plaisir et soucent amusement, de
l'couter et lorsque tout d coup, delestd momentanetnmnt de la
circonspection intellectuelle coutumiire, en classe on dans un
entretien particulier,it se laissait atler 6 ta pente de son esprit, le
voyage acec lui etait trTs instructif et c'etait tout btndfice, auprds
de cet esprit msticuleusement mnthodique, de voir esquisser une
syntthse que la plus rigoureuse analyse fondait et oiu it ne dplaisait pas, au milieu d'excellents apcrgus, de sc rendre romple
que le bon sens surtout y dominait. La direction spirituelle,
appreciee puisque bcaucoup de seminaristes et de pretres la lui
dcnandaicat, dtait faite de sitreft doctrinale, de finesse psychologiquc et de tri's grande bontd. C'est cers la pidtd qu'il entratunit ceux qui lui faisaicnt confiance, vers le travail dquilibrant
et vers I'abandon it Dieu. 11 dcoutait beaucoup, se taisait et comprenait, apaisait, arrangeait,reconfortait, tout en stimulant, prdferant la mesure et le juste milieu a l'outrante, moime justifide
par les plus saintes raisons. On sortait delaire et calmn de chez
lui, pr:'t au sacrifice se presentant et plus encore i la monotone
triche quotidienne. Paternel et attentif aux besoins romme aux
difficultes des jeunes clercs, it etait tout pr6s de ceux qui lui
araient confie leur dtie ct maints traits, qui ne peuvent pas
s'ecrire sont touchants de tendresse sacerdotale authentique.
Car, en depit d'un certain exterieur comme froid et distant,
ct d'un apparent souci d'une autoriti hierarchique i sauver,
malgre les fleches de la raillerie, un cmur tres bon se cachait en
M. Duhour et cc ne sont pas ses seuls diriges qui ont pu en bindficier. Peut-,tre une timiditd inavoude le dissimulait-elle, non
moins qu'une tres Urande reserve qui respectait infiniment le
partenaire en ce terrain. Que d'agrdables conversations avec lui,
dans son bureau, sur la route d'une promenade, au cours d'un
voyage fait en commun, durant les vacances en une rencontre, de
vive voix on par lettrc. La detente amicale permct conseils.
confidences, anecdotes, une trbs franche simplicitd I'anime et la
chaleur des sentiments est sensible, rdvdlant tout a coup une tres
profonde affection, nuancde et delicate, qui va jusqu'au ddvoueinent. Comme it Htait cher a l'ancien directeur du sdminaire de
Montpellier de revoir les eleves et les dirigis qu'il y avait eus I
Quelle reception i Nice, lorsque sur le chemin de Rome on y
faisait halte ! Et depuis sa retraite comme aumonier, comme ii
aimait retroucer tel ou tel providentiellement et 'entretenir lanyuement, et comme une leitre attentionnee lui faisait plaisir,
'dge ayant completcment liberd la cordialitd fonciere de son
,ine !

Cette ime a paru devant Dieu et une dette de reconnaissance
nous presse de prier pour elle. Le diocese l'a contractde durant
les longues annees que s'est exerce en sa faceur un ministdre
discret et fecond, au grand seminaire, a l'officialitd, auprds
des 6tudiantes catholiques dont M. Duhour fut quelque temps
l'aumdnier, et pour tant de consciences de prdtrcs ou de reliyicuses dont ii a 6td le guide acisd. Mgr Brunhes Vavait nommd
chanoine honoraire de sa cathidrale, pour ses vingt-cinq ans de

sacerdorc, lui exprimaati aitsi sa yratitudc et celle de son clergd.
en un yeste flatti'ur pour la Cogyreyation de la Mission a•laquelle
aussi il exprimait de la sorte son merci. Car c'est cn fils de saint
Vigcnr,
quet MV. Dulhor, du imrme pays que son 'j)re, a coulu
vit:r el a rIcu, dans 'cffacemcil d'un serrice tri's prfcieux ittais
tris anr,'tc, duminnat le savoir de suni intelligence riche et rice,
distribuaint journellcinrnt Ites rcsssuurces de sa sympathie loute
simple, formant les uns et les autres auxr incillures habitudes
de cicre ct de pin'ser, attendant di, Diet scul la reussitc de son
it•ucr'e t l1 r ',rompnruscde son tracail. Oui crainmcnt, c'est comume
si nous I, r'naoutrtiots en'orC sous la cloche, IrdJts t' descendre
l'escalirr, ntous sintrianit qudI(que pFeu narquois, de la turoe de ces
priltr's r:s uliers .t studicux que dons humntains et cortu siurnaturdltls uit remln
.sayjes pour eux et pour cls auitrs. En lui renourclant notre affectueuC respect t' notre rent'crriewe'nt sincere', c'*et un soluvenir mIu q•ue nous ;iotiuons otn nos coit'urs, de
celii qui nous a aido;s i dtre pri',trs s' not'rc tour. Que Dieu le
paic .'
II januieri.
A Curry, dans la solennitd de l'Epiphanie,
I'Eciiol, apostolique, edtiiire les vingt-cinq ans de sacerdoce de
M. Jeran-laptisto Poney. jadis missionnaire en Chine. toujours
pleiri de \iv eot sportif... I.e jubilaire ari6geois helinte la inesse.
Pour d.t'-iaer la \aleur du sacvrdoce. le sermon de 11. Eyver
apporte do captivantes considtrations.
A midi. ii I'lheure des xantes, aprbs les conf'raternells adress.o du suptri.-ur, IM.Norhert Feck. et de M1. Gonthier, M. JeanIPierre Fesonille pr;sntte. en strophes alertes, Ie stylo de prix
dont la Inaiso:n fait, en ce jour. radeau au sturiant jubilaire.
A iiotre olp'qiue. Mt de plus on plus. la civilisation devient dcrite.
la parile cide la place au papier, au style, it I'veriture. au stylo...
Touti',nij,
la parolo, par la radio, le disque. n'a pas fini. bien

loin de lih, et isn ri;le et son xivant rayonnernent. Mais toujours
ei'tre Iles dloitfs et dans les cordes vocales. I'r'sprit derneure irremplacable !
Bien cher Monsieur Poncy.
('iomunnt, dants Ie dsecrt, 4i Citte foul, immfinnse,
Aurait puliprchetr, Jean, swis so voirt de sxtentor,
.n'utt sat lar!lf poitrine ef sans ce ystefo fort
Qui d'un t,'ur passionn; r'veilcnt I' lnoqucm'e ?
L'deoquencc ' roild la marque des apdtres,
LI' s.ine de l'appcl au tra:ail du Srigneur.
Lorsqn/
Dieu cous choisit pour le mtrne labour,
II ne rous manquait rien de ce qiu'arcanit les autres.
Et w.nus In connaisons, votre parole ardcnfe
Que dans notre chapelle, arer admiration,
.Vous .routos
ravis et vibrants dedmotion,
Irare ct forte t la fois conmmc un oryue qui chante.
Vimnt-'inq anm'es passi'-s 'i refetc iche digne
.'onti pas cnoor, usvd cos nobles insitrinments ;
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Mais it faut rous rcsoudre a des m:nagements,
A un cerltin repos dont cotre ardeur s'indigne.
Bfassurez-rous pourtant... L'intelligence humaine
'ous foairit le nmoyen. en evitant I'exces,

De poursuicre rotre 'rutre.avec queIque succes...
., Sans fatique on ecrit ce qu'on dit aver peiine.,
Voici donc... in stylo - riche en est In mwtibre Qw</la Conntunuaute cous offre en re beau jour.

Wu'il soit. rttre ros mains, un iinslrulmnt d'aitourr

Et la voix iqui conduit 1',ine vers la lumii're.
i)ui, la plume est la voix. dans le siecle oii nous sommes
<Qui fail colnaitre 1 tous., sur notre paurre sol,
Le nmessage rdu Christ, cotime au temps de saint Paul.
Eh bien .' serrez-rous en pour le salut des horoines !
13: [drricr. - A L!eyde, M. Einmric \an Donzel, Lazariste hollandais, passe sni exaimen doctoral s langue et littlrature s6mitiques : 6preu\e finale de scolarite. Pour Ie titre docteur rs
lettres. it faut encore la soutenance d'une thise, mais le succbs
de .-e jour fail augurer I'avenir tvee confianee.
de M11.Jean et Jacques leydarri1re-neveu
M1.van Donzel
nen, d'heureuse enimoire aux Pays-Bas conmme en Chine), mettra
ibent;t son savoir et son dteouement au service de la mission
d'Elhiopie. Tout d'abord destine a la mission de Java, il avait
commence a Leyde, dis 1951. des etudes d'lndologie. de sanscrit
et de langues orientales. Mais. comme I'on sait. la suite des changements politiques a modiliW bien des plans : 'acas de cette
mission s'avere de plus en plus difficile pour les missiontaires
de Hollando. IDs 1955. .1 Donzel donne ai ses ;tudes une nouvelle orientatiou. On parlait tljh tie I'Eltiopio'. Toul aussit6t,
la lanyue et la litteraturearabes devinrent son 0tude principale :
il y joignit comme branches cwhplinentaires histotire, laniur
et littwratures Othiopienncs, ainsl queue lanue et littirature ilaliennes.
Pour la prenmiire partie complenienlaire, relative a l'listoire d'Ethiopie, des le 26 juin 1958, ii passa son examen a
l'Universite de Rome, devant Ies professeurs Giorgio Levi della
Vida et I. Ricci. dont il avait suivi les cours en 1957-58. L'examen doctoral de ce 13 janvier 1959 A Leyde, portait sur les autres parties annexes 'et l'arabe et I'italien). Les examinateurs
tnaient M. J. Schacht et lMme I. Hijmans-Tromp ; 'un, professeur de langue et litteratures arabes, I'autre, professeuradjoint de langue et litterature italiennes. Le candidat presentait h la Facultd son MaImoire requis. Cc travail donne, en traduetion francaise, diverses sections d'un manuscrii arabe de la
BibliothBque Vaticane [Vat(icanus) arlabus) 77]. Le codex contient notamment en traduction arabe des chapitres du - Pr6
spirituel de Jean Moschus (1 610) (Migne. P.G. 87.3) et des a contes Cdifiants d'Anastase le Sinaite , (f apres 700). Pour certains
passages de ces textes. I'original grec 6tait jusqu'ici inconnu.
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Son directeur d'6tude axait demand A .11. van Donzel de traduire
ces di\ers paragraphes. et de les nunir de notes suggestives. Or,
c'est en poursuivant ce soigneux labeur que notre confr6re eut
le flair et la chance de retrou\er pour plusieurs passages le texte
gree i cette heure encore inddit.
M. le prutoesseur Schacht se monltra justement satisfait de
ee rdsultat, coiiin' d'aillours il I'a\ait ete de son dileve, durant
tout le cours de ses etudes. Ce suin et ces resultats xalurent
sans peine I- I'txaniind H'onorabie mention , cum laude ,.
Evidemitent, cc minouire. apres quelques retouches. s-ra
public dans un recueil sciantitique. Ce sera une joie de le Si-naler en son temps, comnie c'en est une, aux Annales, d'offrir au
patient et avisd travailleur nos confraternelles folicitation-.
17 fecrier. - En cette f'lte du bienheureux martyr FraniiisRegis Clet. alors que souvenirs et pribres montent fideleiiient
vers Dieu pour la cause chreticnne de la Chine. la Maison-Mi're
est reunie autour du cercueil de M. Felix Aubt, missionnaire en
Chine duranrt quarante ans, de 1908 a 1948, et depuis huit ans
nmalade A I'inlirmerie de Saint-Lazare.
Pour xonquer cetti fi'ure, e n ddgager la valeur, la conference de .1. Bizart. aver ses donn6es concretes, est suggestive
et 6difiante a souhait. Oue de lecons, notamment que d'energie
tlei'ileit les derniers jours de notre confrere ! G'est I'aboutis-ement et la conclusion de toute une vie de g6ndrositd.
J'aurais rouht confier au bon M. Desrumaux, l'ex-cisiteur
de M. Aubf on 'hine, lc soin de vous exposer la beault et la
grandeur d'dme de notre confrere et la f6conditd de son activit6
m, issionnaire.
Dans I'tat de fatiyue oil il se trouve actuellement, .. Desrumaux s'est iontenlc de griffonner quelques notes et de provoquer df la part dc deux confreres, un Chinois, M. Joseph Chow,
r'tufellement profe.sseur au Berceau, un Italien, M. !Bruno,prisenfeitmnt t Bondues, quelques remarques sur la vie et les vertus
de 1 . Aubh. lour colligue et leur compagnon d'apostolat en Chine.
Grace d ces notes, je pourrai esquisser, camper devant vous
t; belle physionomie d'un missionnaire dont toutes les forces et

loutes les capacitis ont tde mises au service de la Chine. Sans
nul doute, it cft tde prdferable, a tous points de vue, qu'un
e.r-missionnaire de Chine vous retraqdt le portrait et I'activitd
raostolique du regrettd M. Aube. Mais parmi les missiannairesde
Chine actucllement Saini-Lazare, seul M. Gunth, a vicu arec lui
ou pres de lui. On m'cxcusera done d'imposer un, fois de plus a
in Communautl une voix qui n'est plus jeune et une prose trop
ronnue.

Depuis 1950, 1. Aube 6tait ii l'infirmerie. Je 'ai done trourd
hi quand je suis arrird a Saint-Lazare en 1953. Dans mes visites
an.r malades. ji'i eu de suite l'occasion de distinguer et d'appreiier la rurl' frInclfhise et la haute conscience de ce missionnaire.
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Par ailleurs, originaire du diocise d'Evreux, M. AubE aimait a
me parler de ses anciennes connaissances, en particulier de son
condisciple et ami Mgr Loth, vicaire general. On cut done la
facilitd d'echunger bien des idees et des sentiments.
Aussi evoquer son souvenir sera pour moi une maniere de
lui prouver ma gratitude pour le bon exemple qu'il m'a donnd
et I'Pdification qu'il m'a procurde, surtout les derniers jours de
sa rie crucifiee.
Dans tine conference ulterieure, je laisserai to parole aux
deux Confreres qui ont enroyd ai M. Desrumaux charun leur
rapport sur l'activite apostolique de M. Aubd. Cc soir, je me
contenterai de donner un bref a curriculum vitae,, de ce cher
Confrere et d'aborder l'dpreuve qu'il eut a subir les dernieres
anndes de sa vie, singulirement ces derniers mois.
C'est un vrai cas de conscience qui s'est pose nu malade
comme aux docteurs qui l'ont soignd. Ce cas de conscience, Dieu
s'est chargt de i ri;soudre lui-meme en rappelant ~ lui hrusquement notre cher Confrere le 14 fevrier 1959. It sera Pdifiant
pour nous d'e.aminer de plus pros le cas tel qu'il s'est pose a
ses docteurs et an marlade lui-meme.
I.

-

BREF

CURRICULUM

VITAE DE

M1. AUBt

A. L.e pr•tre s6culier. Felix-Charles Aubd est ne, le
25 mars 1881, i Notre-Dame-du-Vaudrenil, dans I'Eure, au diocese d'Evreux. II etait le dernier u d'une nichde de quinze enfants ", affirme M. Bruno. Renseiynements pris aupres de son
condisciple et ami Mgr Loth, vicaire gd6nral, le fait est exact.
Enfant de famille chritienne, M. Aubd fit ses etudes au Petit
Sdminaire, puis au Grand Siminaire d'Evreux, diriges tous deux
alors par les Lazaristes. II fut ordonnd pr&tre le 29 juin 1905
et, d peine fixL dans son poste de vicaire, ii commcnra i laisser
entendre qu'il irait volontiers dans les Missions et demanderait
pour cela son admission d Saint-Lazare parmi les Pretres de la
Mission. II parait, d'apris M. Bruno qui a reCu sans doute des
confidences sur ce point, que l'abbe Aubd a souffert pour suivre
sa vocation vincentienne, et qu'il n'a jamais pu digdrer le mot
lance par son dveque, en l'apercevant 6 la gare d'Evreux : V
Voila
le d6serteur ,.
Je ne saurais affirmer que tout cela est authentiqte. Ce que
je sais. c'est que l'evdque d'Evreux, Mgr Gaudron, les vicaires
gindraux, surtout Mgr Loth, ne mnanquaient jamais d'aller lui
rendre visite d l'infirmerie au moment oii les prdtres du diocese
d'Erreux faisaient chaque annde leur retraite d Saint-Lazare, et
au'avant mon arrivCe ici, des que je venais d Paris, on me
demandait toujours des nouvelles du bon P. Aube... C'etait done
un d6serteur dont on etait plutdt fier.
B. Le .Missionnaire Lazariste. - Aprs. un an de seminaire,
M. Aube partit pour la Chine en 1908. M. Louwuyck, anrnoniant
M. Aub6, dcrit : , Confrere pieux, de yrand bon sens, zildn,.
Ce
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Con[frire recut commne missionnaire dans le diocese de Tchenytinj de 1908 ii 1930.

Je laisse au rapport de M. Joseph Chow le so;n de citer les
placemnints et ddplacements de M3.Aubd. Je note ceci sculement :
SEn 193 , M. Aube ful noiniftm .updrieur do T'e'nyf-tinUi, Imais
de sa santod et d'autres motifs, ii a dontun
i c(ause
t

sq drmnission

En 1936. ii fut placed i Kiao-trhai villaqe enti&'rnemnt ratholique
'1939de 1.300 habitants oil j'ai ri'ru arer lui pendtnt lroi.s .ans
1942). M. Aubd a quitte Kino-ltrhai en 19i2 pour Teheny-ting, oit
drcioua arer
il fut de nouceau nom
omtn supiri:nr.C'est !i quu'i sce
ard-'or jusqu'ti son drpart pour se soigner ih P'klin rn 1946,.
En 1948, M. Aube rentre en France. II remplit les fonctions
d'aumiinnier d Games apri-s avoir etd quelque temps o SainteAnne d'Amiens.
En 1950. il entre f'infirimerie. II y est mort le 1i firrier
1959.
11. -

DLRAMATIQUE CA\S DE CONSCIENCE

31. Aubi, souffrant d'arterite senile, fut envoyd a I'lipital
Saint-Joseph, sur ordre de notre imdccin, le 23 janci'r de rette
atnfc. Au dtbut tie ferrier, je recus la cisite du Mdderin-Gdndral
Fran'oisBlanc, professeur i la Facultd de Mddecine de Marseille.
Le Dortrur Blanc nf'st pas un inconnu a l'infirmerie de SaintLazare : it s'est interessi toujours aux missionnaires chinois :
M. Lefaki, 31. Castel, et surtout 31. AubV. son Pere et ami.
31. Desruman.r me fournit cette note suggestire': (cLo Dorteur Blanc, nommi'nc i Pdin m'decin de la Legation de France,
avait etd decu en arrirant dr trouver un titulaire it re poste et
vrolut se rdvolter. M. Aub,. soignd par lui i l'hdpital de Pakin,
le raisonne et obtient qu'il reste dans cette rille. La reconnaissance et I'affection du Docteur pour M. Aubd datent de celte
epoquc et depuis ne se sont jamais ddmenties
,.
Ce M. Blanc me dvclare done ou parloir qu'on parle d'antputer M. Aubd pour l'cmnpcher do souffrir et lui prolonfler la vie.
11 ne croit pas. lui, que cette amputation soit ndcessaire et pense
qu arec ses piqires intrareineuses approprides, il arrivera au
but desire.
Hrlas ! Apreis cxamen du malade et consultation avec le
Docteur Vic-Dupont, le Docteur Blanc change d'avis, comme on
le verra par la pathetique lettre adressee par lui i .t1. Aube, le
12 fdvrier, done deux jours avant la mort.
Quoi qu'il en soit, le malade souffre enormdment ; il se prdpare a 1'eventualitd d'une amputation possible et il demande luimeme qu'on lui donne l'extrfme-onction.
Le 10 fr;ricr. mardi arant les Cendres, je rais c SaintJoseph. Le malade se confesse avec un calme surprenant. II se
trouve dans un moment d'accalmie. La Saur de nalle me dit
qu'elle a remis ci plus tard In piqiure calmantp qui risque
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d'amtortir la luciditd du patient. Longtci.ps, je me rappellerai
tette cdrtitonie. Calme et conscient, Mu.Aube rdpond aux prieres,
se prdte aux onclions, fait lcs siynes de croix, au point d'deouvoir aux larmcs les assistants, les Swurs surlout. Au moment
oil je lui donne, apris la rdnovation des Saints Vwauz, I'indulycnce pl'niiere a in articulo mnortis ,, ii sugg4ere lui-nmdme
aux
Suuirs de reciter le ta Confiteor ,.
Cette serdnite, cette force d'dime m'ont fort impressioinn et
idifid. It est prdt, archiprdt, cc saint prdtre ! M3ais ca-I-il se
resiyncr d souffrir atroccment ou accepter l'amtputation que le
chirurgieri Vic-Dupinttt el le Docteur Blanc troucent ndcessaire ?
Ce dernier avait dit a son ami : , Priez, rIlIechissez, et accep-

tez ,. Le 12. ii lIi derit cette lettre bouleversante qui n'a pas 0td
decachche elt (ui est revenue ici apries la mort du destinataire,
le 14.
Voici la teneur de cette lettre. Elle pose bien le dranme, ou
le cas de conscience, el fait ressortir la haute conscience et
l'espril chrtien du Docteur :
Paris, le 12 fe\rier 19i59.
Cher PNre Aube,
J'ai pensd h vous toute cette journ6e, i la terrible 6preuve
que vous subissez. Quirlle que soit la gravitd de la imutilatioi
que represente une imutilation de cuisse, il faut que vouS i'acceptiez. C'est lr seul traitement qui vous permettra de surxivre.
J( sais - itoins bien que vous, certes la valeur redemnptriti' de la soullraince, Ic bon usage que I'on (doit faire de !a
raladie, et que la rdsignation qui accept
I
le
Ial pihysiquc est
ia oeuile attitule chreitienne valable.
Mais it ne s'ait
pis que de souffrance, il •,'ait d' vie : et
Ie mit'-ni
-este' chirurgical calrlera vos douteurtls et prolonl .era
votre existence. Nous no dispjusonn pas de nos jours terrestres, et
\ous nI poIvrez abrd-er le cours des v\itro'.
en roefusanit uine op&ration ltceessaire.
Si \ous ctiez mon p ,re selon la chair. je n'aurais pas d'autres
arguments. Que Dieu otouz ie'laire. Pi'-re Aub. 11 \o(j ; a;ind et
aide tout au loIng de \otre \ie missionmairo. 11 ne petl vous
aiaittdoiner on co moment.
A.\ceptoz la decision du professeur Vic-Dupont. 111t11 atlli,
et des chiur:tiens de Saint-Joseph. lls savcit e qu'il convient
-- en contsiience - de faire.
Je vais demander A Jeanne et aux onfants de prier pour vous.
Je \tous ernbrasse avec toute iri pauvrc
et tli'frentle alfcion et .jt repenlse.o
la vieille Clhinc oil .ji
fait tant de rencontres, j. pen
peni
e
tout ce que jo \oiIu dois.
F.
P.S. -

Monirz nI

lttre :1 Vic-Dupont.

BIA.NC.

-

30 -

II se trouva que le malade ne lut pas cette lettre... II acait
pri6, reflechi, et avail, parait-il, declarO qu'il refuait l'amputau une
tion. Justement, dans la nuit du 13 au 4, le P. -4ub eut
syncope... entra dans le coma, vers 3 heures du matin. Alertds
par telephone, nous le fimes transporter en ambulance de SaintJoseph d l'infirmerie de Saint-Lazare el, vers 10 heures, ii expirait, le samedi 14, chez nous et chez lui : le cao de conscience
etait tranchd par Dieu, qui ne voulait pas que son pritre et son
missionnaire fit inutile et amputd. Aprds la mort de M. Aubd,
nous decouvrimes dans les affaires du difunt une serie de lettres
adressees d des parents et amis. Sur 1'eaveloppc de chaicane
d'elles, il y avait : D.C.D. le... et un timbre de 15 f[ancs. J'ai
pri6 M1.l'tconome d'envoyer ces lettres aux destinutaires, en les
mettant sous une autre enveloppe. Le Doctcur Blanc a eu la
sienne. II l'a mdme montree t Swaur Maze qui l'a troutLde admirable. Le Docteur Blanc, a cette occasion, a demand6 si le moribond avait requ sa propre lettre. La Seur ne sut que repondre.
Mais je crois que le Docteur ne m'en voudra pas d'aroir lu cette
lettre et d'avoir constate en cette occasion comment les hormies
posent et resolvent certains cas de conscience, et comment parfois, dans le conflit des solutions opposees, Dieu recharge luinmme de rdsoudre le cas, en donnant & chacan l'impression du
devoir accompli.
11 s'agissait de vivre plus longtemps. Le Pere Aube cit ,t
mieux dans le ciel oih il demeure glorieux, tandis que ses paucres
restes mortels gisent dans notre caveau de Montparnasse, pas
amputss, mais bien deformes.
Dans une conference ulterieure, 1. Gunth qui •dcut en
Chine plusieurs mois sous la direction de M. Aubd, fournit un
ample aper;u de cette vie apostolique. Fort z616 et observant,
M. Aub•. rude pour lui-mime. se montra parfois Apre comme
sup6rieur de Mission. Mais avec toute son energie, il endura,
pour sa part. les souffrances que le Seigneur ne lui menagea
gu re. Quel courageux et vaillant missionnaire
19 f6vrier. - A R6zaieh, en Perse, 3I. Pierre Franssen qui,
la veille encore, affirmait ne pas aller plus mal que les jours
precedents, se live a l'heure accoutum6e. La toilette achev6e, il
ouvre comme d'habitude la fenetre de sa chambre h coucher,
et se dirige vers son bureau. Se trouvant soudainement fort mal,
ii s'affale sur le plancher. C'est l que son confrere, M. JeanPaul Kieffer, revenant de dire sa messe chez les Sceurs peu apris

six heures et demie, le trouve 6tendu a terre sans mouvement,
sans vie. L'Ame, une Ame de gdndreux ap6tre, avait quitt6 la
terre pour le ciel.
AprBs plus de quarante-six ans de devouement pour la chore
mission de Perse oh il arrivait en octobre 1912, M. Franssen
s'y d6pensa avec la ferveur d'un cceur ardent, tout imprdgnd
d'amour de Dieu.
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Le vendredi 27 fevrier, a Thedran, en la capitale iranienue.
la Mission Lazariste, soldant une dette de gratitude. celebre un
service fundbre pour son venere ddfunt. Dans 1'Nglise oO pointent quelques cornettes des Saeurs de Saint-Vincent de Paul.
se trouvent avec nombre de fideles, les representants des diverses communautds catholiques de la ville et plusieurs personnalites, notamment les ambassadeurs de France et des Pays-Bas.
Dans le chceur, ont pris place l'archeveque des Chaldeens
catholiques de Tehdran, lgr Joseph Cheikho, et Mgr Lino Zanini, internonce apostolique en Iran. Ce dernier donne l'absoute,
apres la messe de requiem que chante M. Joseph Le Cunuder,
assist& de M. Ouchana, et M. Goyaux, comme diacre et sousdiacre.
Apres I'office, devant cette assistance, unic dans la priere
et la sympathie, M. le Visiteur explicite les sentiments de tous
et dtgage quelques-unes des lecons que prdsente la vie du ddfunt,
totalement devoue h sa vocation apostolique, de fils de saint
Vincent.
Nous somimes rHunis dans une priere commune pour le repos de l'dme du reyrettd M. Pierre Franssen, ancien superieur
ecclesiastique des Lazaristes en Iran, ancien superieur des Missions de Rezaieh, Tabriz et Ispahan, ancien cure de cette paroisse de l'Immaculee-Conception, rappeled
Dicu, le 19 fivrier
dernier, d Rdeaich, dans sa soixante-dix-huitieme annie.
En la personne de ce bon pretre, les Missions Lazaristes
d'lran perdent un membre prdcieux dont le long ministere fat
des plus feconds dans les differents postes qu'il occupa ; c'est
une belle et grande figure de pro'tre et de missionnaire qui disparait.
Au milieu des difficult&s d'une vie extrdmement mouvementee, comme dans le calme d'une existence presque monastique.
M. Franssen n'eut qu'un ideal : accomplir toujours et partout la
sainte volont6 de Dieu, en se mettant entibrement au service des
dmes qui lui 9taient confiees.
II me semble que je manquerais & mon devoir de supdrieur
provincial des Lazaristes, si je n'dvoquais pas son soucenir et si
je ne lui disais, au nom du representant du Saint-Sitge en Iran,
S.E. Mgr Lino Zanini, au nom de S.E. M. I'Ambassadeur des PaysBas et des personnalitis ici prdsentes, au nom de tous mes confreres et des Filles de la Charit6 de l'Iran, au nom enfin de toutes les dmes aupres desquelles il a exercd son zale apostolique,
un , au revoir) chretien, qui sera, non pas un eloge que l'Eglise
nous interdit, mais une occasion de demander pour lui des
pridres.
M. Pierre Franssen est nd & Tegelen, en Hollande, le 29
arril 1881. A vrai dire, j'ignore presque tout de son enfance, de
sa jeunesse et de son adolescence. J'imagine cependant que ce
sont- les traditions chrdtiennes de sa famille, peut-dtre aussi les
lefons et les exemples de quelque vertucux pasteur, qui l'orien-
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miissitonnire. IIt I'ira, ea I',ie de cint-

six ans, dans la Cotrojityalioiu
de la nlissiun, dilr des Lazari/tes.
Ordonne prirtr,
I'Pai'is. par 3lyr Alineyer, le 14 juillet 1912,
it [ut aussitat cnr i'y 'n ce pays de I'erse ,ilit derait rester jus(qui't sa mor't, soil ptendant quarlnte-sept ans : loingue cie dr,
d'coutement, di sacri/fi,'s. de souffrances, mais alssi d'incffibles
ronisolations ct de joics bicn doucis. qui lui fircnt iinner ce rher
pays de l'lran pour le'qel d'alill'urs on n,,pijft qfu'f'pro'uvrc une
rt:ritabl, affection quand on Ie rconait de lIon!lue date.
Placrd'abiord ,4 Tabriz. it fut nomunmd directcur dc I'internat
de litMission e c har!i de's ourswiis dC franll)is dansi notr't,
ole
jquicrompait alors iunt
' cntaine d'clI'cs. Deux ans durant, il
s'adonna 4i ccell
tir ii'ie si drlicatr ditl'dducatioin ,t de In formalion imorat/c t inlll
crtI''tl"I dlc, ila jc'uneisse.
Cct'elndian, Ina!fie'rrid- 191 -191S i,:latail. .Yos c.nfrri'.'s de
inalionatitl '' frttantt'iste a!lrtil
rapplchs dans leurts pays. iRest *t'ul
e
itTabriz, M31. 'Franosc.n
parrint, arcr Ia id d',
. rhllboratt's laiques, ta naintenir lits iturrr'-s scolaires existanlcs.
En juin 191S. /ui simple inissinAnaire catlholiqu', decint officicllmncalt 'ounsl d'Esxp'tiyne rt tle Ilollande en Azerbaidjan. Et
coici dans qcuitl's ciirriistanircs. Lat rille de Tairiz rtait sur le
point d' 5 ,,
ofir
'"
pi' pnir'
t
des troupes irailijerecs, I's diplomatcs
des nations alli:i's stctronrircnt d
dr
I'nliibliaiotn
piartir,
iibandonniitl I. crhri
i'tirtls.de ri'tic rIý'ion ti lb'nr propre sort ;
,'*'ist pourquoi, i.,r, proposition de,loIs ls •on i.suo.d
allitas et s'ur la
itmatndec forii lilc
du ininis.tre d'Esi'ne't
en
IPerse, iM. Franisscn
iivrrrjlii d rpi'rt i i 'rl mainy /rh..
intii:t.s, d(I ces ,ihr
i'tins
el dics
-mi'1it/ltls allifds. En fait. it fiut rulili l inon scti'litc'in t d'Espaflne,
itnis ,nc,)rtdc' ll/-a/hni.,
w
lchar
,Inol'rr' d, Instur,'nlarde des
iti''dr'ls firaerliý, iltlirn.
rillotnifs i
,t anirricains en A:zerfiidjiin. Lollrdel obargl!.. lranci )'s
r
,)spw.tabilil s pioulr
o
ct hiumble,
,'faiiitl
dr .l
s it
Vinci'ti qrlti.
sttl
etra'ittn
r'rristi' 47Tabriz, s'ef[,frr d" stur'ifeirdihr,(lit miliut dit chaos dc lit,urre 4t dr, I'ilnii,'sni t,
tout ir. ,'1
i pJ rt'i ifl n ors r l 11 nti
1 dil chlir Oiicn. C'O's aill.si
q/t'i' Tanriz in im'. il fetl I~ o utin, moral rt l"r prolteieur
i
ffi'*'' d, millii'rsx
nnin's grgorit'ns on ratlioliqtcs dont plus.ii'rs Ini dur'tl Ilnlilirtd cItitl :t lta r'ic. (ulc d, fois ai-ije
r
,nltvnht ill
.Y\r ,.'.,.iw Melil-Tlanijiii... afors arrloir',;quc 9qrf/"0ri'i'i dis Arwn vIicit ''iv
Azirbilidjan, rapptlcr loutl
.o
ce que lniinit'w 4t scs lid,'Ihs dtriolnt ait d'o'riluIttent, I'l la .Yaye et prildcrnr
prole'tliii dr iotri'
ioln ronfr'cre !
La Slu'ri'rre trrin
'll, les coisnuls drs diffesrents pays allitrx
r,'ntlrirert
Tabriiz t reprirent possession de Icurs biens et proprii't,'h' qie notri
crhir
ronfri.re arnit sui
g arder intacts au milieu
der la ltinrminlie. (juail
,)'
M. Fraiiii.'s.n, il aihatdoana. sans girand
rrfrs't. s tiris
t
' foti
oi
qui l nraieni
vai
did rontfidS, conot'nt
d'tarcir fait lout son possihble pour s'acqittiler an mieux de sa
lhaiirger, reimrcciant Diru surtout de s'etre servi de lui pour saur'r bi'en de'y rirs huain
i
es. II n, suiiti'rail nullcinent I receroir
un
1tv•iilronque r'ni nir'atlion di,' Iu plrt des hommes. Ellr Iui

-

33 -

fut pourtant accordde quand, en 1933, il reCut, de la part dI,
gouvernement franqais, la croix de la LIgion d'honneur, quand,
le 15 decemtbre 1953, dans les salons dc la lgyalion d'Espagne, a
Teheraa, il fut fait coimmandeur de 'Ordre d'Isabelle la Catholique, et quand, au debut d'octobre 1954, M. I'Ambassadeur de
Hollande lui remit la decoration de l'Ordre d'Orange-Nassau.Les
paroles que prononca alors S.E. Myr Forni, internonce apostolique en Iran, traduisent admirablement les sentiments intimes
et profonds qui animaient le cceur de notre cher confrdre : " Je
suis tres heureux, disait Son Excellence, que tout cela ait etWfait
part un missionnaire. Le bon Dieu I'a voulu ainsi ; il peat nous
demander de Le servir dans des circonstances tout e fait imprdcues et qui importent pea d'ailleurs. Le tout est de Le c Servir '.
ccServir Dieu ,, Le servir dans la personne des humbles, des
petits, des desheritis, ce fut encore le veritable motif du voyage
entrepris par M. Franssen, au debut de 1921, d la tate d'une trentaine d'orphelins et d'orphelines qu'accompagnaient cinq ou six
Filles de la Charitd. Les autorites consulaires frangaises, craignant, en effet, une nouvelle invasion de troupes etrangeres en
Azerbaidjan, avaient tres fortement conseille a nos Seurs de
quilter la ville et de se rendre d Tdhdran. M. Franssen ne pouvait les laisser partir seules. Confiant nos deux maisons d L'un
de nos confrdres, M. Franssen, montd & cheval, quitta Tabriz, le
5 janvier 1921, guidant sa misdrable petite troupe d travers
monts et vall6es, sur des sentiers couverts de neige, er butte
parfois aux attaques des maraudeurs et de certains paysans malveillants. Quarante-cinq jours durant, ils allarent ainsi avant
d'atteindre la capitale. Quand, par la suite, M. Franssen nous racontait cette vdritable epopee, it ne pouvait s'empdcher d'avoir
les larmes aux yeux et it avouait avoir terriblementsouffert pendant cette fuite, -non pas tant pour lui-mmne que pour les Saeurs
et surtout pour les pauvres enfants qui, pourtant, arrivsrent
tous sains et saufs & Tdheran.
Cependant, en Azerbaidjan, tout 4tait redevenu normal et, en
1923, M. Franssen, de retour d Tabriz depuis deux ans, fut
nominm supdrieur de notre Mission de Rdzaieh. Sans l'ombre.
d'une hesitation, notre devoue confrere se rendit immddiatement
& son nouveau poste, sachant bien qu'il n'y trouverait que ruines
et miseres, tant morales que matdrielles.
Avec un courage indomptable, une foi ardente dans les destindes de cette Mission si chore d son cewur, it se mit l'ceuvre ;
en quelques annges, ii reconstruisait les deux maisons des Missionnaires et des Filles de la Charitd, dlevait une chapelle qui,
pendant prbs de trente ans, servira d'dglise d la Communaute
chaldeenne catholique de la region, crdait un orphelinat et une
petite ecole, fondait ce que nous pourrions appeler un a PrdSeminaire n, d'oit effectivement sortirent quelques bons prdtres,
parmi lesquels deux Lazarisles. C'etait la l'euvre prfereie de ce
grand serviteur de Diet qui voulait, avant tout, assurer la permanence du Sacerdoce parmi les chrdtiens.

S, MARY'S SEMINARY UBRABY
perryville, Missouri
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En 1951, ses supdrieurs lui demundaient de venir d Tdhdran,
couime cure de cette paroisse. Ce lui fut un dur et ipnible sacrifice de quitter sa Mission de Rdzaieh, mais comme toujours, it
obWit. L'annae suivante, it dtait nomntm supdrieur de notre maison d'lspahan oi ii derneurait deux ans. En octobre 1954, it etait
de nouceau placed i Tabriz, puis, cu son grand dye et ses infirmitds, retournait, en 1955, dans sa chdre Mission de Redaieh, oiu
it mena depuis lors une vdritable vie monastique, aiihant a reciter pieuseiennt, chaque jour, son brDciaire, a cdlbrer chaque
matin la sainte messe, a se prdparer du mieux possible d Ia mort
qu'il sentait cenir.
J'ai eu l'occasion de le roir, it y a deux mois, 1 Rdzaieh, et
je [us grandenment ddifid de la maniere humble et sounmise dont
it me parla de sonetat d'dme, de la ndcessitJ de venir en aide
d cette chlre Mission de Rdzaich, de son complet abandon t la
divine Providence.
Et maintenant, le bon et certueuxc M. Franssen est entrd dans
son iternitd. Notre devoir, decoir de reconnaissance et de charita fraternelle, cst de prier pour lui. S'it a, en effet, bien travaillt sur terre, il n'est pas str qu'il soit ddjd au Ciel, car la
responsabilite du prdtre, qui a charge d'dmes, est bien grande
devant Dieu.
Que ceux d'entre vous, Messieurs et mes bien chers freres, d
qui la priere n'est pas familire, qui ne comprcnnent pas comment elle peut franchir la grande barrierede la mort pour atteindre, dans le cwur de Dieu, celui qui nous a quitt6s, retrouvent au
fond de leurs mimoires les formules oubliees, afin que tous ensemble, avec nos cceurs plus encore qu'avec nos lovres, nous nous
tournions vers le Tout-Puissantpour Lui dire : , Seigneur, portant tdmoignage du bien que nous a fait ce pretre, nous Vous
supplions d'oublier ses faiblesses ou ses fautes, de lui accorder le
pardon et la paix auprls de Ious. , Ainsi soit-il !
25 ftvrier. - < Au Carmel de Lisieux, mort, dans sa quatrevingt-dixieme annee, de Suur Genevieve de la Sainte-Face, Citine
Martin, swur de sainte Therise de l'Enfant-Jdsus. N.de
Alencon, Ic 26 acril 1869, Celine etait I'acant-derniere enfant de la
famille Martin. Peu apres la mort de son pere, veuf en juin 1894,,
elle rejoignit au 'armel de Lisieu.r ses trois autres swurs : les
deux aindes Marie et Pauline, et la plus jeune, Thi•rese. Cdline
fit profession le 24 f[drier 1896. En 1946, elle cdlebra ses noces
d'or, et eut le privilege de recevoir la couronne et le biton jubibilaire des mains de Mgr Roncalli, alors nonce apostolique en
France (devenu depuis le pape Jean XXIII). Dix ans plus tard,
en 1956. Celine fdta son jubil de diamant, et garda, jusqu'd la
fin de sa longue existence, une lucidit et une mimoire exceptionnelles. Apres avoir donnd au monde, par son pinceau et so
plume, le portrait physique et moral de sa petite swur Thdrese
de l'Enfant-Jdsus, elle apporta, ces derniers temps, un temoignage
de premier ordre aux Proc&s informatifs pour les causes de ses
parents, les serviteurs de Dieu : Louis et Zdlie Martin.,
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Sur cette figure d'actualitd, la presse a mulliplii

reportages

et souvenirs. Parini ces articles, les ri~lexiuns de Jean Guitlon,
demeurent, h son ordinaire, savoureuses e-t suscetptibles d'applications pratiques : soulignant notamnllenit la simplicite et la
familiaritd de telles vies qu'on serait porte it auruoler intem-

pestivement.

A quatre-cingt-dix ais, Cline Martin, disrretement, rient
de moutrir. J'etais alle la voir duns la pensee, indis,-rrite peut-0:tre,
de toucher sa si'ur par un lien tout vif. Cette sainte derciue si
rite la plus populaire de toutes, la plus presente .4 nuiotre humanite. dont j'admire le yinie, si difficile i connaitre t cause dce 's
sinmplicit profonde je mne disais que je Cl'lprochctrais par
Ct'line, Swour Genevivce, qui acait 0td son inseparablc. Car Therose atrait deux swurs prdfdrees, Celine et Pauline, sa secounde
mtirc, tiqui elle derait sa formation et sa voie, face souriante de
son 1dre. C'est par constellations que surgissent les hleros et les
saints. Celui qui scintille en signale plusieurs.
Mais voici Su'ur Genecieve derridre les grilles, colottbe
noire. De Voiseau, elle a les moucements furtifs, sautillants. C'est
Ariel. Sa robe ondule. Sa canne dessine des figures. Le so•trenir
qu'elle m'a laiss( est celui de ce primesaut. Enfant, 'lle acait des
espihytleries. On riait beaucoup dans cette grace famille. Heritage tdt pere. sans doute, qui arait une imayinatiun rice : ii
appelait Cl;line , I'lntrepide , et Thdrese, je ne sais pourquai,
, I']Enfant de la Bdresina ,. Pour m'exprimer sa joie d'cxister,
Celine ume disait joliment qu'elle avait quatre vies en elle. Je me
laissai aller aDl'intrrogersur la peinture. Elle me dit acoir pris
des letons d'un ilicc de Flandrin, le peintre lyonnais. Je n'osais
pas Itiiarouer que les tableauxr qu'elle avait peints de s swsur
araient trop adouci le visage de la fille forte, robuste etcolontaire .ormande, comnme on le reconnait d I'6nergie de son errilure.
Le probleme pour moi etait de savoir comment, en ce mois
d'octobre 1955, elle se reprisentait sa swur ThIrese par-del la
pierre et la gloire. Quelle aventure de voir unitre,
auquel on
est si prorhe, e'leced no-dessus de la condition ordinaire et d'inroquer celui que Von ecoque ' Pour elle, je le vis, ii ny avait
pas Mi de mystere. Je lui demnandai si elle percerait Therise.
oJe ne sens rien, r@pondait-elle ; je ne recois aucun signe. Elle
est pour moi comine inexistante, sauf par son esprit d'abandon.
qui itait celui de notre famille. » Ainsi, f'imagine, devait parter
Jacqueline Pascal, i Port-Royal, apres la mort de son frere.
Un jour qu'elle s'effrayait de mourir, Therese, ce ginie sim-

plificateur, lui avait dit : , C'est comme si on etait une goutte
de ros6e pomp6e par le soleil. , Celine avait pu croire que sa
sawur I'attirerait tres vite dans son orbite. Un demi-sidcle passa,
oil 'on vit cette 6trange chose : ure humble famille francaise
appelde Martin, proposde en exemple au monde, et elle seule survivante.

Je me suis informn
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de ses drrniers jours. Elle s'dtait fali-

;u;Ue 6i tinimoiqner sur' sult per'e et sur sa minre, dunt Ics causes
.ont introduites i fRoime. Elle acait aid6 d classer, d Otiqueter
idens
tls citrcurils. Elle avait dit alors:
I'.- ddbris d'objets trouc;ts
Lc' rirur dffaillit. II ne battit
tfair".
,. J'ai ini ce queu j'avai
ltt, in la rfconforlait 'n lui ,parlint
fois. Natr.\t'trill'm
'
'u1 tie-it
df.ý sicnis. Elle ripondait : < Le principal, et de loin, c'est le
P'arole bien notable dans
dfiinelur. La famille. c''st secondaiie.
nunonva le prochain concite. t J'ai toujours
,a bochel. iOn lii
pri' pIour 1'unite. J'otfflr mla niort. ,
.I mei soui'iens aroir tentr de lui expliquer re qui me parait
le propre de sa sw'ur au milieu des saints. Les spirituels en gi;nr;'que
ral. montent de la terre, (( ce lien d'exil ,, au ciel ; ce
iiarxistes Icur reprochcnt. Acec une sorte de prdfercnee niystl'rieuse, Thersc iuaimt la terre, son clair-obscur, ses carietts,
o
n'a\ons que
Nous
ses devouoments. ses labours. Elle disait :
r•fte vie pour vi\re de la foi. , Ou a Je ne crois pas qu'au ciel
In piuisse aimer da\ataage , et la fameuse proposition, si parn'iorale : , Je veu× passt-r min ciel a faire du bien sur la terre. ,
, Je descendrai. , En quoi elle s'apparente d Jeanne d'Arc, doit
v'lle sc sentait si proche. Le menton appuyd a scs deux mains
'roisees sur sa canne, C€line ne me contrcdisait yuire. Et pourtant Thirise restait sa petite sieur, cclle qu'elle avait fait sourent sourire et a're laquelle elle arait joiu dans le jardin.
Reeporlde au lundi, devant la concurrence a\ec
16 mars. le dimanchle de la Passion. la fute de sainte Louise est celdbri't.
au 140, rue du Bar. par le traditionnel pontifical qu'assure
IMgr Paul Marella, nonce apostolique. Le soir, M3. i.loret, en uri
conference ;-olidement clharpentde. dirige les conclusions et Ile
enseignements de cette fkte. Montrant IV Sac rdoce chez Vinceiit
de Paul educateur o't formateur de prItres , il souligne en L.oui-k
lme apostoliquo collaboratrice du prMtre. unrt admirable ('tussitf
l' apostola. I.e texte de cet endants la promoti•in te la fenmie
tretien est publitii dan un s"uplir1nent de 1'Echo de In MlaisonMl-re en mai 1959.
22 mars. En ce jour des Itameaux, la messe est radiodifftuse it partir de la chapelle de la Maison-MMre. Cette annpe.
Ib fait se reproduit a plusieurs reprises, vu les reparations a
I'orgue de nos \oisins : l'Institution nationale des Jeunes Aveualths. La retransmission en direct de tout office. de toute cer,monie impose un horaire stri''tement clhronomotre. Ainsi la
diffusion de cette seule grand'messe des larneaux doit connmenmter, apres la procession du jour. Vu quelques l1~gires ondees, la
cePremonie doit se faire dans I'interieur de la chapelle. La grand'niesse suit normalement. La Passion toutofois est sinmpleiment luI
ein latin par le clhebrant, M. Bizart, et non pas clhante par les
trois diacres prPvus. Le Pbre Avril dit sans cominmentaire cet
,rnouvant e\angile. A Olle seule. cette page reste une touchante
preiication. Elle remet. devant le- yovux et It c,'url do tous, leo
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dtreinire.s Ihcures du Chirist : a pa.'iun et sa miirt. 1., tout eAt
termini dans les soixante iniutes accordtes aujourd'lui sur la
chaine de France 111.
24 mars. - A Chicago, I'Universit6 De Paul. se faisaunt 1'tf:ho
de vixaces sympathies irlandaises, est heureuse de conflrer en
ce jour le diplume honoris causa, de docteur en droit i l'actuOl
President de la Iltpublique d'Irlande, tout comme. en 1919, ii
y a quarante ans. nos confreres avaient accorde ettte mnime distinction a M1.Eamon de Valera, alors chef supriunie de I'Etat
irlandais.
Depuis le 16 mars dernier. 'honorable Sean O'Kelly et
'h6te des Etats-Unis oi il a dtd officiellement invite par Ir president Eisenhower.
Dans la salle des fCtes de 1'Tniversitd. deux morceaux d'orgue soulignent 'entree et la sortie des officiels. Au debut, on
eutend la Marche pontificale, de Lemmens, et a la sortie. la
Toccata en sol, de Thdodore Dubois.
Au cours de la seance. MI.Comerford O'.alley. president de
F'niversite. souhaite avec bonheur la bienvenue au laureat de
re jour, et M. Edward J. Kammer, vice-prdsident de I'Universite.
donne lecture des titres de 'illustre homme d'Etat, Sean T.
O'Kelly, president de la Republique irlandaise depuis 1945. et
qui dolt achever son second septennal le 24 juin 1959, maximum
pri'inis par I'actuelle Constitution irlandaise.
A cette adresse de I'Universite lazariste, M. O'Kelly r6pond
avec noblesse. Dans cette page dont les Annales sont heureuses
de donner la traduction francaise, on reconnaitra sans peine la
plume du professeur de jadis, tout comme l'information historitque du studieux conservateur de la Bibliotheque nationale d'lrlande. On y trouvera le rappel 6mu de 'oeuvre bienfaisante de
Vincent de Paul pour l'Irlande el celle de ses tils. soit dans la
m-re patrie, la verte et noble Erin, soit sur le sol americain. ou
tant d'Irlandais ont trouvO abri et expansion.
En rdpondant l'honneur que I'Universit" de Paul me fait
avjourd'hui, ii convient que je rappelle I'une des occasions, entre
autres. on des representants d'Irlande recurent le mPme honncar. Cette occasion remonte a quarante ans et elle est de celles
qui doivent rappeler les premiers commencements de I'Association de l'lrlande avec la famille vincentienne, il y a ddfj trois
cents ans.

La nation irlandaise luttait pour son independance, en juillet 1919, quand Eamon de Valera vint en Amdrique dans cette
grande R6publique de I'Ouest, chercher du soutien pour la jeune
Rdpublique alors en lutte, En 1646, lorsque saint Vincent de
Paul nous envoya les premiers pretres de la Congregation de la
Mission, l'Irlande avait dgalement pris les armes pour son ind4pendance. Dans la lutte qui suivit, saint Vincent de Paul etait
intimement conscient des conditions qui y existaient, et nous
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uous sourcnvoui arve tote prufonde gratitude que, dans 'abondance doe sa charit, it cint persounnellcmitet ct directemtenit
tiotre secoulrS.
Au coummineceiment du xvir siicle, quand le cieil ordre yaelique fut detruit, les conqudrants d&ciderent de detruire tous les
rt'st iycs dtiI passC, nont sclemetintt, sclon les expressions do
Pape Pie XIl, , de ddposseder le peuple de leurs lilertts civiles,
mais elncore de ddraciner de leurs esprits I'ancienlle foi ,.
L'lrlandais rdpundit el fondant totalement un noureauu imonde en
c.ril. Des colleges irlandais surgirent en France, en Belyjique, a
hlomen,(i Vienne. it Prayiue, en Espayne, au Portugal. Des noIrs
irlandais deriarent cdibbres en Europe en France, en Espayne,
d
tans
1'empirc autrichien, mime en Russie. Au xixo sibele, un Prdsident de ln Republique fran;aise, un premier ministre d'Espailne. un rhancelier d'Autriche descendaient d'exilds irlandais. Au
dbult du xvirl sic'le aussi, la premiPre cniyration irlandaise
rers lf nour'eau ,ntodeavail dijih commenc&e. Les ancetres de
Carrol de Carrolton quittbrentl' I'Irlande ia x-vr ou au xvit'
xiiele ; Ambroise r)'liygins deiiit rvice-roi du Pirou, et son fits
Hrunard. libtcrateur dt Chili.
Quand Vincenl de Paul en 1625 commnienca sa Compagnie, ii
y acait dths colonies de pri'tres irlandais d Douai, Lille, Bordeaux
et Paris. Quvtlques-uns d'entre cux curcnt contaissance de son
tracail et treize ans apris la fondation de la Conirdgyation de la
Mission, deu .r prlre.s irlandais furent admis i Saint-Lazare-lezParis. Par apri's, ii y cut ensuite un courant redgulier d'adiissions. Qucltutis-unss
ots rappelms dans ces premieres anni;s
odes
ne sont pas, j'ilmaine., inconnus dans la fataille rincentiennc :
O'BRyrne, Iarryy, Henry, Waters, Maloney, Coyley, Walsh, Wl-hite,
O'Brien, Duyyan, llunkelt. Comine la Congrdciation s'etendait,
nous trourons des Irlandais dans les nouvelles ywmisons de
Frater
; t q(uaLnd un collyie fut fonde 6 G nes, deux Irlandais
y decinrent professeurs.
Perndant rc treips, Ic peuple irlandais lulait pour son iund;piindanci ct saint Vincent encoya les premiers membres de sa
C'onugr;'ation nl Irlande. , Plut ia Dien ,. ecrivait-il a l'cveque
de .im•erick, , que je fusse digne d',tre 1'un des leurs : Dieu
s;il cti!omieln volontiers je xoudrais ni' rendre...
et son prcminrr biolniraphe, .JIr Abelly, rappelle i'entremue qu'il dcutanda
na Yjralnd cardinal Ilichelieu pour obtenir de t'aide en faveur de
I'lrlande. .'oits sarcons que irichelieu, quoiqu'il tul surtoit ittetrrxiss par l', affair-es publiqtues, lenait en haute estimie Vincent,
hl11mbl, ,'l sainl. inmai-s
propvs do" I'rlarode, it fut inebranlable,
rmplh:''f:
par d,!' raidsons d'Etnt. , Le roi a trop d'affaires sur
I-s bras, M~oiisieur Vincent. pour entreprendre cette affaire. n
Je cite dt'ilpri
s Abelly. le r4rit que le sainl fit de la rencontre.
Je Ini disai- que le Pape 'aiiderail, et qu'il offrait cent mille
.I
lixvre.
c:>nt imille livres, r,'pliqua le cardinal, ne sont rien
pour une ;ln-1c. ; nie arlite est une machine. »
C'e'st
4
ne scerhe mrmorable. Le grand et r&aliste homme
d'Elat, itenant daoms ses mains la balance du poutcoir en Europe,
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't l'opltiinisite ,presqul., naif du saint, oppress
par la colnaissance de la mistere criante et de la souffrance. , L' e armie est
unre machine i,, Richelieu arait raison, et avant dix ans, Olivier
Croniwell donna cette leton i I'lrlande. Et dans l'agonie de la
guerre cromnirellienne, les pritres de Vincent souffrirent arec
le people irlandais. Dfs lors, rn Irlande, nous sentons comibien
,nous ,rolns de spl,;ciales attaches F saint Vincent de Paul, le
saint unirersel de I'humtaniti souffi.nte, dont 1'amnour embrasse
si bien chaque nation, fedont Vollaire lui-m,:me disail : Vincent.
,r'st imn
,saint...
It mIritc d':tre '-cuonisot et par les philosophes
tlpar les chretiuns. ,

Au sortir du terrible creuset de res temps-li, l nation irlandaisc s'ilera 'ers an ideal de toldrance et dedinocratie, et s'enyayea it satnu'ar'der aI dignid de I'ftdiridu. Nous nous sourueiouns quc Vincent de Paul fut un ap6tre de paix, qui detcstait
les misires et les horreurs de la yuerre et qui a etait assv'z courageux ,. comme 'na dit un de ses biographes, ppour jouer toujoturs 'ininrate partic de l'aimiale maitre pacifique entre les
di\ers.i'e parties en dispute , : nous nous souretnous aussi qu'il
fut i'ijtlr'irnt honorr par les ratholiques et lis huUuenots ; et
qu'il aertil
sex mis'iioninaires irlandais d'Ecosse de ne pas enyager d'ncritonieuses
'ointrorerses
aree les pr otI staints, puisqu'ils ri''r,'rrntaussi It parole de Dicu.
La chariltl de saint Vincent s'eaCrra spvciallcment envers les
rdfugids irlandais, aupris la guerre de Cronmwell. NVous le royans
recerant des prldres irlandais, &cricanlt des pc't;lres irlandais,
an sujet d'lrandlis incorpords dans l'armde francaise, veillant art
hie'n-,;tre des feinimes irlandaises en France, qui y suivaient leurs
ptrea otn leurs maris. Apri's sa mort, les Lazaristes continulrent
de serciri l'rlande. Lia per-iscution les chassa de notre pays au
xvximi sioclc. pourtant ' la fin de cc siicle un Irlandais, Edouard
Ferris, qui acait serri dans la briyade irlandaisede I'arinde franraise arant d'eir',er dansy Ira ongrdtatijon, retourna (en Irlande)
pour y dei'enir professeur au colle ede Maynooth, et commenfa
la ddjai fametuse association des Lazaristes avec ctte
Unicersite. Alors Ic Dr J.K.L. Doyle,
dcvtque de Kildare et Leighlin, qui
acait d'abord rencontre des Lazaristes lorsqa'il etudiait d l'Unicersit de Coiubre, au Portugal, fit des plans pour les asmener
en Irlande. El finalement au milieu dr xrtx siecle vinrent les
dibuts (en 1833) et, oni 1848, la fondation de la Province irlandaise.
La roue avail bien tourne. O'Neill, qui condiisit les armdes
de la Confeddration de Kilkenny on 1642 marquait sa descendance du roi Siall qui rvaryea les frontiercs de E'Empire romain
et uamena saint I'atrick commne esclace en Irlande. II se trouvait
dans les desseins de la dicine Providence que cesclace conquit ses
maitres et rencoya les Irlandais en Europe, non comme des maraudeurs ou des yuerriers, mais commne des maitres et des missionnaires. Leurs bateaux dicoucvrirent 'lslande ; its fozdErent
des monastires et des ecoles dans foute I'Eturopc, d'lona, dans les
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il.s d, •lou,'est de I'Eusse jusqu'd T"ar,'ate en Italie ; its penltrerent de la r,;le d'Angleterre d Viennc. En quelques ytenrations.
c I'Europe des irns Itis que Brencette petite nation a donnda
dan 'explorateur, Coltumba 'apltre d'Erosse, Aidan I'apltre de
I'.afglterre da .Nord, le yrand t'olomban et son disciple saint
Gall, Jean Scot Erig&ne ce brillant et original philosophe du haut
itoyea'n dile. Viriile le ,, ijoiniitre , de Salzboury, Seduiihs de
Li-yqc, sarant et ,poclt, Killian If ljondateur de \iirzboury. Its r,Montaleinbert, le
opresentaicnt des siq-cls, quand, rcoIneI'crit
grand histori,.- franctais du moitna(lcisme occidental, , l'rlande
d
mu
tondte,
se trouuail I'tn des principaui.r f/yers dor 'hi, r'ti('it
coimmie de rr(tt' sc,'iirnc,. litthratarc 't cicilisation intellectuelle
dont la nour'elle foi allait dotu'r I'Europe ,.
Ces sacants irtandais consercnt urc caraclt'risltiqu distinrI christianisme aver emtice. Les Irlaudais avainct enmbrasst
pressemnt, miais its 'araient pas oublie ecur propre savoir indigene. Dans les premiers rionasteres irlandais its achvevrent une
remnurquable synthese de lear tradition natale ct du saroir chreticn, et donn,'rent a l'Europe sa prcmiibre littiraturepopulaire.
Its delvircunt plus lu'lirlandais, its devinrent Europdens. L'hlritay!e ''ltiquY
s'unit au.r autres h''ritaije' . le chrtien, le latin
et l'helliniqtue.
Les rclations avec FEarope ne furent jamais bri.scs. Les invasions Vikings. l's interro.mpirent pour un temps, mais ces
gytcrres furent sairies d'une renaissance du sacoir irlandais. Les
invasions anylaises transformrentlIrlande
en an champ de
balaille, mais les sarants demeurbrcnt des figures familibres des
unirersitfis,uropJflnnes ; en effet bcaucoup de qrandes fondations irlandaises du xir sierle en Allemayne et en Autriche resti-rent au.r mains des Irlandais jusqu'd la Rdformr. Au Xlle sircli. u11 moine irlandais visita Kiec. en Russie, dtablit hl utne
mnission, revint avec un envoi de fourrures et, avec le produit de
la rearte, aehera un monast-re 6 Ratisbonne.
Ce fat ii une heure obscure de I'lrlande que les confreres de
votrc Communaut reprirent leur part dans le cycle. L'insucces de 'insurrection de 1798. I'Arte d'Union, la politique d'dviction, la paucret' endemique semblaient signifier la fin de la
nation irlandaise. Voilt qu'avait ddja comnmence
le courant
d'~migfrants irlandais vers I'Amdrique, cherchant dans le Nouveau Monde la toldrance qui teur dtait dinide dans I'Ancien, qu'ils
fussent catholiques ou non conformistcs. De leur milicu sortirent drs hommes conmme le commodore Jean Barry, le gdenral
Elienno M.oylan. Antoine Wlayne Sullivan, et tant d'autres se
lani,-rernt dans la defense de la nation conrue dans la libertE, qui
lcur arait donnm un nouveau foyer. Des Irlandais tournis avec
un espoir tout nouveau vers la grande Republique ambricaine.
le courant devint une ririere et ful alors grossi par la grande
famine des annees quarante (1840), en un flot puissant. La moitit do la nation s'enfuit. A ceu. qui survecurcnt au voyage d travers l'Atlanlique, I'Amdrique donna l'espoir et un nouveau foyer.
Et la faron dont ils saisirent I'opportunitl qui leur etait offerte

-

41 -

et dunt its s'arquiti'rentde leur dette fait partic de histoire
aiericaine.
Ici, a Chicago, un Irlandais trouce des raisons d'ttre fier de
la etnue irlandaiseen Amnlrique, de mine dans cette uaiversilt:.
Ici, durant l'ite de 1875, cers la nouvelle et dynamique communautte qui s'etendait surgissant des ruines upris I'incendief de
Chic-ago, vint .. Edouard Smith, pour Otablir roire Communau t'.
Le premier chancelier de I'Lniversitd, l'archevcrque Feehan, , It
e fils de parents qui fuirent la
pr':tre du pauvre n, etait lui-nlm
famine d'lrlande, it refut sa premibre iducation dans l'une des
nouvelles fondations rincentiennes en Irlande, i Castelknock.
Depuis lors, beaucoitp de distinguts chanceliers, presidents et
professeurs, ont portl temoignage a la contribution irlandaise.
Et maintenant, apris quatre-vinyt-quatre ans, la fusion de
bien des races dans la plus puissante des nations trouve ici un
des foncicant symbole. L'audace, le couraye et la persecirancet
dateurs de ce college et de leurs successeurs ont btili cette grandi
universitd, dont les constructions et la situationl sont si reproqae dans les reglescntatifs de Chicaqo. J'ai lu arec iuntrte'
que a nutl cramen ou nulle
ments d'incorporation it est statd
profession reliyieuse n'entre jamais en ligne de compte pour I'admission... ou pour 1'lecttion a un professorat, ou pour une place
d'honneur ou pour le traitement ,. C'est pour yarder cette mnme
tradition que nous, en Irlande, attentifs it notre histoire, ainsi
qu'idla stirile misire de !'intolerance, nous avons der&td, dan-s
notre Constitution. que la libre profession et pratique de la religion est yarantie a chaque citoyen.
Et maintenant, j'aimerais. de noureau, rous dire combien
et imu en rette circonstance. Je suis particulirje suis honori
rement touche de ce que la collation de ce grade ait 0t9 inspirte
par l'amour et l'affection de mon pays. La position eminente de
v'otre Universite, qui en fait 'un des postes d'acant-yarde du saroir en Amirique, rendra cher cet honneur i la nation irlandaise. II sera mnme doublement cher parce qu'l provient d'ute
Universitd dirigde par les successeurs de ce grand saint, dont le
ylnie d'organisation,la force de volonte et le rdalisme, joints i
la flamme bridante do son htumanite, en ont fait le saint dtu
monde entier.

Le 9 avril, d la Centrale des (Eucres 67, rue de Sevres, a
Paris), s'ouvre la Session des Sw'urs Sercantes. En pr6iude a
clur retraite qui va suivre, cette session r6unit quelque cent cinquante auditrices pour une riche serie de trente-deux lemone. sans
compter carrefours et i~moignages, sur le thieme Apostolat et
Action catholique, les divers confdrenciers (plusieurs ont maintes fois trait6 leur sujet), entrainent ies esprits devant quelques
aspects des problemes actuels, dans I'optique de< ndcessaires
:'f.
4, Vie spirietudes chez les u religieuses de notre temps
.
tuelle, avril 1959. pp. 402-1t5o
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Aprbis l chant du \'cni Criator,le T.H. 1'ere ouvre la session
par une allocution, puis, suivant un programme copieusenmnt
dosd, on entendra au cours de ces journdes, Mgr Barthe, 6\equde Monaco, lMgr Mlina-er, secretaire de 'Action catholique. les
cI.luninvs (ay. Barrau, Fauchet. Lochet, Jean Bonnet, M. Bouchaud, Sulpiciien. et cinqtl Lazaristes. parmi les habituds de ces
prihblbine : 11MM.
.lohret. Cantinat. d'Aussae, Dodin et M. Bizart,
qui 'lturle le tout par une \eillie de pribres devant la chaisse
do saint Vitwent. Tout cet euseignement et ces informations fourniriont mauiirat'e ii qjuelues rielexiols supplementaires au cours
des huit jours de la retraite de I'Hay-les-Roses, prechte par
MI. )Dualtioir.
11 acril. - A nou\eau. la Mission de Perse offre A Dieu un
second et lourd sacrifice, peu apr0s M. Franssen, dcide6 le 19 fil\rier. I. clhefr 1. Galaup achive aujourd'hui ses cinquante-cinq
annees de d\vouement dans. la pro\ince iranienne. 11 y a cinq
ans, le 23 mai 1954. A Th',;ran, Ml.Galaup celebrait ses cinquante
ans de -saerdoce. En cc jour-lh. confreres et amis entouraient le
\v;nrr4 jubilaire At tui tomoignaient leur cordiale sympathie. De
Itoile. Ie -ardinal Tisserant et .lgr Montini, au nom du Pape
Pie XII. •'unissaient ;i cette denionstration d'estime et de gratitude. l.es Annalecs t. 119-1:'0, pp. 193-194) out insCrd ces textes
et miiarqu's de \viniration. (Ces lignes d'alors rejoignent I'lope
oIt l'\ocation de la vie missionnaire que. au jour des obsiques.
rappelle M. Le Cunuder. visileur de Perse.
eccant la d
tpouille du iher el rcrctld M1. Jean Galaup, que
1ults1
plelurons, ii cst de mon deroir, devoir de pidtd filiale ef do
reconnaisxrance, de rclracer bri'crement (a vie de ce bon missionnaire et de rendrc tdmoiynage du bien qu'il a fait en ce cher
pays de 'lran, durant cinquante-cinq annees.
Loin dre moi la pcnsde de faire ici I'eloge de notre renirdY ddfudt, doi,
qu(c 'E lise nous interdit et que notre ronfrcrr, dans
.'1o 1rinled humnilitW, serait Ic premier i disavouer.
Mecs paroles scront plutut unc forme de priere, un appel t
fu iriserirordi infinic de Dieu. Comne tout homme, mincme le plus
staint, mtnde ecplus riche en mirites, Ic bon 31. Galaup, en conmparaissant decant le Tribunal du Souverain Juge, s'est prdsente
ar cc ses d(ifailiances, ses misbres, ses faiblesses, mais aussi acce
ses vertus, ses souffrances, ses bonnes actions. Pour que celles-ci
t'emportent siir cellcs-ld, supplions le Seigneur d'y adjoindre nos
prieres el nos messes et de prendre en consideration les exempies que Ic cher disparu nous a donnds tout au long d'une vie
picinement sacerdotale, missionnaire et religicuse.
M. Jean-Andrdt
Galaup est nt le 13 avril 1878, a Salvezines,
petit cillage du. dipartement de I'Aude, dans cette riche province
du Languedoc. dont it avail consercd 'accent savoureux. Apres
ciroir achecf:
sos tludes secondaires au Berceuu de Saint-Vincent
de I'Paul, dans les Landes, it entra i Dax, dans la Congregation
des Lazarisds, Ifc 10 septeibre 1897, et y fit les vowux, le 21 juin
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prltre d Paris, fl3 imai 19104, par .M1yr Iotron, it
1901. Ordoine~
fut aussitdt envoyd en Perse. II arriva d T7lhdran le 6 juin suicant, et a Djoulfa-Ispahan le 14. Jusqu'au 11 septembre 1915,
rd confrere vecut 4 Djoulfa, faisant la classe et s'adonnotre cdvt
nant au mninistbre parmi la population armenicnne, qui aimait
I'appeler le ,,bon Plire Jean ,.
La yuerre de 1914-1918 avail dclatd depuis plus d'un an lorsquc le superieur d'lspahan, le Pi're Demuth, fut rappeld en
France, en aoit 1915. On fut obligy de fermer prorisoircutentla
mission de Djoulfa. M. Galaup, riformn pour faiblesse ydjdrale
de constitution, fut place 4 TehPran, oil it dencura Irois ans.
Apres un court sdjour en France, it revint t T6dhdran et, en 1920,
fut de nouceau place t Djoulfa-lspahan oil it derait rester
comme simple confrere d'abord, puis conmne supericur jusqu'en
aotet 1931.
A cette date. sur la dcnuande de la Sacrde Coanjregation de
I'Orientale, la Mission des Lazaristes de Djoulfa cddait ta place
au cleirg armnnf;icn et allait s'Ytablir a Ispahan niitnc. Ce fut pour
notre cher confreire In hIrs dur sacrifice qu'il accepla cependant
acec grand esprit de sou mission. Son Eminence le Cardinal Tisserant. rinli ans plus lard, le 23 mnai 1954, le rappelait en termes
tno rants,la V'occasion de la celibration de son cinquantiname
antircrsairi: de sancrdoce et de vie missionnaire en Iran : < I1
inest iimpossible, disail Son Eminence, de ne pas avoir presents
i I'esprit le zvie et 1'esprit de sacrifice axec lesquels, Tres Rd\drend I'Pre, %ous \ous Rtes consavcre h xotre Mission, au milieu
des diflicultcs de tout genre. Mais surtout votre piet6 solide a
dclate en cette circonstance : lorsque, pour vous conformer i une
volontairement \otre
directive du Saint-SikAe, vous avez c•dd
chamip de tra\ail h Djoulfa en \ous rotirant h Ispahan, pour
conlnoneter dans I'ancienne capitale de ce vaste Empire une noumissioinnaire. Je me souviens des paroles prolonvelle activittc
ddmnent edifiantes que vous avez prononcees en eette occasion :
, II faut que nous, les .azaristes, nous rep6tions les paroles du
Baptiste vis-ii-vis de Jdsus qui commencait sa mission : Illum
oportet crescere, me autem minui. II faut que Lui grandisse, et
que. moi. je diminue. ,
Ce fut arec cette parfaite sountission d'esprit, faite d'obeissance et de profonde humilitd, que, quelques annees plus tard,
en octobre 1940, it abandonnait la nouvelle Mission d'lspahan
qu'il avait pourtant creec de toutes pieces et a laquelle it s'etait
consacre cwur et dine.
Depuis, d part un tres court voyage en France, en 1947, le
bon M. Galaup demeura 4 Tdhdran, menant une vie humble et
cachIe, exerrant sur nombre d'mes une influence aussi proponde que discrete, idifiant ses Confr.res par sa pietd solide, sa
grande rdgularitd el son ardent amour de Dieu et des iames.
Pdtri de bon sens, guide stir, il fut, en miaintes circonstances,
I'hoinne on pluldjt Ic prltre que 'on consultait dans les cas
difficiles et qui savait donner a Cun ou l'autre de bons conseilU

-

44 -

et de prudentcs directices. Son affabilitt lui altirait toutes les
sympathics aussi bien parmi les chrctiens que parmi les musulmans. Que de fois ai-je cntcndu cr'tains de ses anciens eltces,
occupant de nos jours des postes tres ,'lccs, se louer, se canter
presque, d'aroir t i l'aceoleldu , boi Pire Jean ,.Et la parole
de S. E. Mgr. Montini. actucllcmewnt Cardinal de la Saintl Eglise,
s'adressant a notre regrettd Confrere, d l'occasion de ses cinquante ans de Saccrdoce, mie r)rient

i

I'rvsprit :

Dans

les

tcches d'enseignement cornime dans les eux\res d'apostolat. xous
de saint Vincent de Paul. vous faire tout
avxz su. en digne lils
i touys et za,_ner

rl'etie

de toun.

au-del

tili'mne des

eereles

catioliques ,.
G;ardons, imes bien chr'rs Frres. le sou renir d, ret hiiumill
et minidcste pretre, qui a ,rcu sans se faire remnarquer mais dont
les ipuirres dewieurent : prioins pour lui, car la rtýn6ration, le
quot nous avions pour 3!. Galaup
respret rt la rrfconnaissanrc
ne doirent pas nous faire perdre de rue la gravitd avec laquelle
Dieu juge ses prdtres. Tons sont plus particulierement comblds
de grices et tous sont charges par Dieu de plus lourdes responsabilitls.
Aujourd'hui. rotre prdsence et votre peine portent, derant
le Scigneur, un

timoignage sur le

parfait missionnaire que

fut 31. Galanip. A cs marques d'estime, de rendration el de
reconinaissance, ajoutons, c'est lui-mnmne qui rous le demande,
ajoutons un appel i la misericorde et a la bienveillance divines
dans les prieres que nous adresserons d Dieu pour le repos de
celui dont le corps va nous quitter, mais dont l'Dme restera
lonyte•lcps rivante parmi nous. Ainsi soit-il.
2 atcril. - Translation des reliques de saint Vincent. Les cent \ingt Scours Servantes qui suivent actuellement l'intensive session. precedant leur retraite, renforcent le blane parterre des cornettes qui ondulent dans le chcur et la chapelle entiere. S. E. le cardinal Feltin, archeveque de Paris. pontifie suivant la coutume.
Le soir. i 15 heures, entre vepres et salut, notre confrere,
M. Allain. dcgage quelques manifestations de la prudence che:
saint Vincent qui, dexant Dieu, c'ncisafe longuement. se r;sout
fortement, et tiont inlassablement. Belles lecons pour nous tous '
15 avril. - A vingt heures un quart, et pour soixante minutes, une veill6e de pribre, au 95, rue de Sevres. se tient devant
les pr6cieuses reliques de saint Vincent. Une liturgic de la parole
convie l'assistance (prbs de deux cents cornettes) autour du
theme : la Charit6 envers les pauvres. Pour memoire, en voici
le rite et le d6rouleinent. Des le debut, aux accents de l'orgue.
sur une milodie ais6ment familiere, le psaume 99 se centre
en son refrain : Allez vers le Seigneur parmi les chants d'alldgrcssc. II accompagne lentr6e des Officiants. Viennent tout
d'abord les deux acolytes rituels : on sait que. dans la liturgie.
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ler. purte-lthiibeaux lhionrcnt les persunmiaes, les pontifes, les
(ohjijj s dnrt-s : cruix, e\aniile, etc... Puis ce sont mluit chapiers
qui pjt'cl dent t itentouritt le T'rb's IHonore Peire Slattery.
Cliacuni

Atait en pjlacc,

uoi enend, priclamdies par trois de

ous lLteuCrs cn chape. quelques-unes des heureuses et vib:'artes
paroles de saint Vincent qui \ivent au fond de toutes nos wimoires : Aimer lIs pau\res, en Jtsus-Christ :
...T'urnlez la micduille et vous cerrez par les lumieres de la
foi que l Flils de Dicu qui a roulu Ptre paucre nous est prvsent6
par les paulrcs. iEdition Coste t. XI, p. 32; t. IX, p. 252 ; t. X,
pp. 125-126; ces deux derniers textes : Conferences au. Filles
de la Chariti, edition 1952, pp. 170, 551.)
Conm e Jesus-Christ les a aimss :
Ah mes Seurs ! de toute iternitd vous dtiez destinees d
servir les pauvres, en la matiire que J6sus-Christ les servait I
(Coste, . IX, pp. 593-594 ; t. X, pp. 127-128 ; edition 1952,
pp. 392, 552.)
Pour les gagner r Jdsus-Christ :
Voyez cuel bien d'aider les pauvres gens d reconnailre la
bonte de Dieu ! (Coste, t. X, pp. 512-513 ; edition 1952, p. 503.)
Et 1'oraison de la translation des reliques de saint Vincent
nous fait demander une participation A cette charitd que prkchent
et inspirent toujours ces restes v6n6rds...
Puis apres les lectures, suivant les normes liturgiques, un
chant, un r6pons ! C'est I'exhortation de Leon Chancerel, mise
en musique par l'illustre maitre de Lyon, Cesar Geoffray :
0 vous tous, gens de la terre,
Qui cheminez si douloureusement,
Ayez d'abord la charitd,
Ain'z-rous les uns les autres.
Fitl-on brdid d'amour d en mourir
On n'aime pas encore assez,
jamais asses.
On
t'aime
L'anwour est tout qui est Dieu mame.
A Dieu pour chacun d'entre vous,
Je demande la grice de Force pour renoncer le mal,
La grace de sdrenitM dans l'oblation,
La grdce de joie dans l'dpreuve.
Et que, par la vertu de la Croix acceptie
Par la parole et par le sang de Jdsus-Christ.
du mal!
La terre enfin soit dlivrie
Ainsi soil-il ! Ainsi soit-il !

Encore sous l'impression des dires enflamm6s de saint Vincent, la cer6monie de ce soir nous fait monter aux sources, a
cette parole de Dieu que notre bienheureux PNre, tout comme
des g6ndrations de chretiens. a fortement meditie. C'est d'abord,
en brefs extraits, quelques versels d'Isaie : LXI, 1-4, 6, de Lue
IV, v. 16-22 : Le Seigneur m'a encoyd porter la bonne nouvelle
aux peuples.
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Puis saint Jacques (ch. II, 5-9) nous rappelle la loi royale
suivalt I'Ecriture : Tu aimeras ton prochain comine toi-mntme.
C'est encore 'Iymine d la CharitL, en ce fulgurant chapitre XIII.
de la preminibe lettre de saint Paul aux Corinthiens : Si je n'ai
pas la chariMt, je ne suis rien.
La charite est lo•tyanime ; la charitd est se'rriable ; elle
n'est pas eunicuse : la charite ne funlfaroune pas, in' se rean'orge
pas ; cile ir fait riie d'itroncemi'nt, nie c(herche pas son iuttr:'t,
ne s'irrite pas, tre tirnit pas ccimptse du mat ; Ille e e riejouit
pas de V'injustice, maitis elii met s joil dans in , ritc. Ell!
excuse tout. croit tout, ,'sp,;re tout, supporte tout... Presct',mentriot
la foi. 'espilran'c et la :haritf; demeutrent toutt's le's
trois, mais
la plus yrande d'entrre elles, c'est la charil;.
Enfin. Imontant toujours plus haut. voici la charte du Maitre,

au chapitre XXV de saint Mathieu : Cc que rous uare fait t l'un
de ces tout-petits de rues
frcres, c'est a moi que rous a'cez fail...
Devant une telle profusion de textes denses. la br;rve homelie
de M. Bizart

sotliigne

heuircusement cette page d'E\an•lile. nuus

y faisant dcouivrir le DArret de beatification pour toutes les
Ames qui out sepsri le Sei-gneur dans la personne des pau\res.
Enchainant sur le theme de la mrditation, une pridre litanique, scandde par un refrain. chant6 avec entrain par I'assistance
entibre : 0 Seigneur, envoie ton esprit qui renoucelle la farc
de la terre.
I. -

Seigneur Jesus, qui rous presentez ei nous sous le siyne
du Paucre, donnez-nous une foi forte et lucide pour
rous reconnaitresous ce visage
Repons :

II.-

III. IV. -

V. -

VI. -

VII. -

0OSeigneur !,

S,-'iqnur Jksus, qui etes cenu apprendre aux hommes d
biten ivre, les assistant corporellement et spirituelleLment. Merci . car rous nous faites l'honneur de
continuer ce que Vous ave: commenct
.'
Seigneur Jjsus, Protecteur des Paurres, nous coulons
aider les pauures gens eareconnaitre la bontr de Dieu!
Seigneur Jesus, nous avons confiance en vos promesses,
et sonmmes assures que si rous augmentez notre peine,
vous augmenterez aussi nos forces !
Seigneur Jesus, multipliez la famille, et ceux que Yotus
acez appelds, conservez-les en votre nomn sanctifiez-l's
dans la terite !
Sciuncur Jesus, qui agrees le service que nots rendons
a vos Pauvres, et le reputez fait d Vous-meme, soyez
notre unique, notre seule recompense !
Seigneur Jesus, nous sommes & Vous, et non pas a nous.
Accordez-nous la grdce d'etre toujours fiddles a notre
vocation, d'une fiddlite spirituelle et active. Nous
nous donnons a Vous pour cela !
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Priere de saint Vincent
0 Sauveur qui etes venu porter cette loi, d'aimer son prochain comme soi-mdme, qui l'avez pratiqude si parfaitement
envers les hommies, non seulement en leur maniere, mais d'une
fauon incomparable, soyez, Seigneur, cotre remerciement de
nous appeler d cet Otat de vie, d'etre continuellement aimant le
prochain, oui, d'etat et de profession appliques & cet amour.
employds a l'cxercice d'icelui, ou en disposition de l'dtre, mfime
de quitter toute autre occupation pour vaquer aux actions charitables... 0 Sauveur que je suis hcureux d'Otre dans an Otat
d'amour pour le prochain, dans un Otat qui de soi cous parle,
vous prie et vous prisente incessanmment ce que je fais en sa
faveur ! Faites-moi la grace de connaitre mon bonheur et de
bien aimer cet etat bienheureux, que je contribue a ce que cette
vertu paraisse en la Compagnie, et presentemcnt et demain et
(XII, p. 275.)
toujours. Amen.
btn6diction de
la
genoux,
a
Enfin, rituellement demandee
saint Vincent, donnie par le Tres Honor6 Pere, descend sur
l'Assemblee, la Tris Honoree Mere, ses Conseillrres. les Visitatrices. les Steurs Servantes ici presentes pt, h travers elles. atteint
toutes les Filles de la CharitY...
Pour clOturer le tout, sur un choral classique de Bach, deux
couplets traduisent en priere Mlargie le theme de cette veill6e
et de cette session.
Dans ton amour, Seiyneur, sont unis tous les fiddles !
L'Eglise en nous grandit, sa jeunesse est immortelle
Et dans nos vies, par la vertu de l'Esprit
Monte une sdve nouvelle.
Tant d'hommes droits s'en cont, loin de nous, cherchanttes traces!
Fais luire en nos regards to tendresse et ton audace !
Pour que partout is reconnaissent en nous
Quelque reflet de ta Face !
II y a juste huit jours, a la suite d'une chute
18 acril. et d'une f6lure du trochanter. M. Lonard Peters Mtait transport6
Ihier soir a I'infirmerie de la
a I'h6pital Saint-Joseph. lnarent
Maison-Mire, ii termine, peu avant trois heures du matin. une
vie de g6nerositt et de devoir que couronnerent. conmme ii sera
dit ulterieurement. de longs mois de souffrances ! Beaux exem!
ples d'inlassable courage et fidelitR
F. COMBALUZIER.
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Maisons des Lazaristes : Koln. Tric..
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ROME
MAISON PROVINCIALE DES FILLES DE LA CHARITE
INAUGURATION ET VISITES RO.4AINES (10-18

decembre 1958)

Depuis longtemps ddja, la Respectable Soeur Sanchini, Visitatrice des Filles de la Charit6 de la Province de Rome, comptait sur la presence du Tres Honord Pere et de la Tres Honorde
Mere a l'inauguration de la nouvelle maison centrale de la Province. Sur ces entrefaites, 1'election du successeur de Sa Saintet6 Pie XII venait ajouter h cette raison un nouveau motif de
se rendre A Rome. Iltardait aux Supdrieurs Majeurs de la double famille de saint Vincent d'aller presenter h Sa Saintet6 le
Pape Jean XXIII leurs hommages et ceux de leurs enfants. C'est
pourquoi dans l'apres-midi du 9 d6cembre 1958 un avion d'AirFrance emportait vers Rome le Tres Honor6 Pire Slattery, accompagne de M. Dulau, secretaire gen6ral, et la TrBs Honorde
Mere Lepicard, qui voyageait avec Sceur Giamminola, secrdtaire
italienne. Sceur Todaro, conseillere italienne, devait les rejoindre. La Respectable Saur Bourraux, secretaire gen6rale, et Sceur
Germain, deuxieme directrice du S6minaire, s'y rendaient aussi
par voie ferree.
A l'adrodrome de Ciampino, les augustes visiteurs furent
accueillis par une importante delegation de Pretres de la Mission et de Filles de la Charitd. A travers la campagne romaine
oh se multiplient les constructions nouvelles, nous gagnons la
ville de Rome ou la circulation est encore plus difficile qu'a
Paris, ce qui n'est pas peu dire. Nous voici au Collegio Leoniano,
l'imposante maison centrale des Prdtres de la Mission de la Province de Rome. Une partie en est occupde par la Maison internationale d'6tudes oi rdsident les jeunes pretres qui viennent
de toutes nos provinces suivre les cours des Universites romaines pour I'obtention des grades canoniques. C'est dans cette section du Leoniano que M. le Sup6rieur general demeurera pendant son s6jour A Rome. A la recrdation qui suit le souper, le
TrBs Honor6 Pere est heureux de prendre contact avec ces pr&
tres 6tudiants. Cela lui rappelle qu'il y a une quarantaine
d'anndes lui-meme prdparait & Rome son doctorat en thdologie.
10 decembre. - Le Tres Honor6 PBre va celdbrer la sainte
messe dans la maison centrale des Soeurs, qui sera officiellement
inaugurde ces jours-ci. En fin de matinde, accompagn6 de M. Bisoglio, notre procureur gendral aupres du Saint-Siege, et de
M. Dulau, il commence ses visites aux dirigeants des Congrdgations romaines, Cardinaux et Secr6taires. A la S.C. des Religieux nous ne trouvons pas Son Eminence le cardinal Valerio
Valeri, qui cel~brait avant-hier A Lourdes la fete de l'ImmaculdeConception et n'est pas encore rentrd h Rome ; nous le verrons
plus tard. Le secretaire de la Congregation, le P. Larraona, se
montre comme toujours d6f6rent et serviable. M. le Superieur
gendral voulait ensuite prdsenter ses hommages a S. E. le car-
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dinal Miimmi, secrdtaire de la Consistoriale. .ais. tandis que
nous faisons antichambre, survieniient plusieurs 6evques.
L'heure etant ddj' fort a\ancee, nous rentrons h la maison.
Nous verrons le cardinal chez lui dans la soiree. Ancien archeveque de Naples, il nous parle avec grands eloges de nos confreres de cette ville. II s'interesse tout prticuliUrement a l'Amdrique latine. Sous sa lprsidence ont eu lieu rIcemment deux
Congres fort importants. celui des superieurs de Grands Seminaires et celui de 1'episcopat de cette partie du monde catholique. La situation y est inquirtante, on pourrait minime dire
tragique. Pour que les tideles de ces pays eussent le clergP dont
ils ont besoin, il faudrait trois fois plus de pretres que n'en
conpte l'Amirique latine. Etat de those d'autant plus angoissant que le protestantisme fait en ce moment un vigoureux
effort pour conquerir ces pays of il comptait jusqu'ici fort peu
d'adeptes. C'est pourquoi le cardinal Mimmi conjure M. le Superieur general de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
venir en aide a ces rIgions. 11 sait que nos confr6res y out la
direction d'une trentaine de seminaires. Dieu veuille que le
recruteinent de nos provinces de l'Am6rique du Sud et des provinces qui fournissent toujours leur personnel a quelques-unes
d'entr'elles permettent d'intensifier encore leur activite et de
repondre a tous les appels de l'episcopat de l'Amnrique du Sud .
Dans la mnme soiree. nous allons saluer Mgr Gonfalonieri,
secr6taire de la S.C. des Sdminaires et Uni\ersitts, qui vient
d'etre nommi
cardinal. 11 nous recoit avec une touchante simplicit6 et se plait . evoquer la T. H. M4re Emilie Maurice, pour
qui il professe une grande v6neration. Rentrds
a la Maison
internationale, nous avons le plaisir d'y rencontrer Ml. Taggart,
Visiteur de la Province orientale des Etats-linis. La maison
centrale de la Province se trouve A Philadelphie. dont 'archeveque, Mgr John O'Hara, vient d'etre promu au cardiualat.
M. Taggart s'est done joint ia 'importante delegation de fideles
de Philadelphie qui ont accompagnu leur archex-que a Rome.
o~ il recevra le chapeau ces jours-ci.
11 decembre. - Nous allons saluer Son Eminence le cardinal Pizzardo, pr6fet de la S.C. des Seminaires et Unixersitls.
Comme nous allions pedntrer dans ses appartements, il en sortait
lui-mcme, une feuille a la main, avec cette allure rapide et ddcidde qu'on est surpris de lui voir garder a quatre-vingt un ans
passes. II nous dit d'entrer dans la salle de rIception ofi il nous
rejoindra dans quelques instants. Le cardinal accueille le Tres
Honord Pere avec une cordiale simplicitd. II s'enquiert de notre
recrutement. A ce sujet, il nous dit qu'on a peut-etre exaltd outremesure 1'excellence du genre de vie des Instituts s6culiers. Ils
ont, certes, leur rl6e bienfaisant et necessaire. Mais la vie religieuse proprement dite garde sa raison d'etre et sa sup6rioritM.
D'ailleurs, seuls des groupements comme les grands Ordres et
les Congregations religieuses peuvent prendre en mains des
ouvres comme les grands hopitaux. II y faut, en effet, une vi"
commune, un controle des sujets. une pratique de I'obdissance
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rculiers. iCepeidlant
qu'un le saurait retueri des Instituts
Son Eniinence reconnait que les circonstances artuelles demandent quelques adoucissernents aux observances. tun enre tie vie
moins strict dans certains donmaines.
MlIem accueil tres cordial chez Mgr Sainuair. secretaire de
sela S.C. des Affaires Eccl6siastiques extraordinaire.. Nuinmi
cretaire de la Congregation pour I'Amnrique latin., il est tout
pdnetr6. lui aussi, de Furgente ndeessite d'assurer a ces paxs
le clerge nombreux et bien fornit qu'il lui faut. Les deux :Cotgri*s, qui ont rduni ces derniers temps & Rome les Suptrieurs de-t
Grands Seniinaires et !es ev\ques de l'Amerique du Sud lui oi
suupermis de s'en convaincre da\antage encore. M.gr Sainorl
haite vivenment que des religieux et des religieuses de langue
aiglaise ouvrent des coll'ges dans ces regions. Faute. en telet.
d'6tallissements secondaires catholiques, les parents se voient
obliges de conlier leurs entants i des collAges protestants. Et
tout naturellement, les l66ves qui veulent continuer leurs 6tudes aux Etats-Unis sont diriges vers des ecoles protestantes, au
grand dtrinient de leur vie chrdtienne, et minme de leur foi.
AMgr Samore nous cite le cas d'un jeune hionlme de Colombie,
ferxent chretien. qui, ayant fait un sejour de trois ans pour
.es etudes aux Etats-lnis, en est revenu ayant perdu la foi. au
de;sepoir de sa pieuse inere. Et ce n'est pas seuleient la vie
spirituelle personnelle de ces jeunes qui est en jeu. Ientrant
dans leur pays avee des diplOmes tres apprtcids, ils obtiennent
facilemnent les places les plus importantes dans tous les duomaiin' d'artlivitf et constituent I'Mlite qui dirigera bientit les affiires publiques et privees. 11 y va done de I'avenir du catholicisine
dans les pays d'Amrrique latine. Aussi Mgr Samnord expritne-t-il
le disir que nl:s provinces des Etats-'nis leur envoient des professeurs. Les Filles de la Charitt. elles aussi. seraient les bienvenues pour l'instruction et la formation des jeunes filles dans
les ColleUges.
En fin de soiree, nous allons offrir nos hommages a M11gr Julien. Sulpicien francais. doyen du Tribunal de la Rote. qui vient
d' trre inommin
cardinal. I1 nous raconte qu'il doit A un Lazariste
sa \,calion sulpicienne. C'esl, en effet, a la tin d'une retraite
faite a Saint-Lazare qu'il fut dirige sur Saint-Sulpice par
.l. .ouwyck. MAais il a d'autres liens, plus 6troits. avec la famille
de saint Vincent. Sa tante, Fille de la Charite. jadis suptrieure
de la iaison de ChAtillon. etait la providence des Prtres de la
Mission qui allaient refaire chez elle leurs forces ; et sa propre
sleur. elle aussi Fille de la Charit6, est superieure A l'Hdpital
de Dax. Tout cela explique la cordiale simplicit6 avec laquelle
nous accueille le nouveau prince de 1'Eglise. Le cardinal remerla Rote notre jeune concie le Tres Honor6 PNre d'avoir ceded
frire polonais. M. Antoine Czapla. A qui a 6td confid le r6le important de defenseur du lien aupre's de ce tribunal supreme et
dont le travail est si appr&cid.
12 d6cembre. - A' la fin de la matinde nous allons saluer le
cardinal Valerio Valeri qui vient de rentrer de Lourdes. On nous
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disait que ce voyage I'avait fatigud. En fait, nous l'a\ons trouv\
plein de vie et paraissant jouir d'une bien meilleure sant6 que
Fan dernier. Le cardinal nous reoit avee cette cordialit6 souriante qui met tout de suite a I'aise et qui atteste sa grande bienveillance pour notre double faiiiille. De cette bienveillance il i
donne une preuve. en acceptant de coisacrer I'autel majeur dans
la clapelle de la maison provinciale des Filles de la Charit6 de
Iounte. mardi prochain. 16 dceriibre. A propos de Lourdes, le
cardinal se defend en riant d'avoir annonct que le Pape y cl6turerait 1'annee wuariale. 1Is'est bien garde de parler aux journalistes, car il sait leur puissance de grossissement et de transformation de ce qu'ils entendent dire.
Le soir. nous allons faire \isite au cardinal W\yszynski, archevxque de Varsovie. II loge dans une maison de religieuses
polonaises. En 'attendant nous admirons sur une table, dans le
petit parloir oi on nous a introduits, un mnagnifique ostensoir
que le Souv\rain Pontife lui a offert pour le sanctuaire de
Notre-Daine de Czestochowa. Ce chef-d'ceuvre d'orfiererie est en
argent dore et mesure plus d'un ntitre de haut. II est de style
-,othique. et des statuettes d'ivoire entourent l'ouverture dans
laquelle se fixe la lunule. Le cardinal tmroigne beaucoup d'intdrM't a la double famille de saint Vincent et A ses au\vres en Polo-gne. II demande au Tres Hlonore Pi're de se rendre, s'il le peut,
dans ce pays pour se rendre compte personnellement de la situation. II envisage avec confiance f'avenir religieux de la Pologne et il nous en donne les raisons. Je suis frappe de la gravit6
de son visage sur lequel passe a peine un fugitif sourire. On
sent un pasteur tout penelrC de ses responsabilites, et que le
sort des Ames dont ii a la charge ne cesse de hanter.
13 dcembre. - Mgr Sigismondi, secrdtaire de la S.C. de la
Propagande. nous recoit ce matin, et notre entretien a\ec lui
ost particulierement interessant. II connait liien notre MaisonIere ofiii avait son confesseur quand il faisait partie du persennel de la Nonciature, au temps de M-lr Valerio Valeri. Sa
simplicite souriante est d'autant plus appreciable qu'on sent
tout de suite un homme d'une valeur exceptionnelle. C'est un
plaisir de l'entendre nous dire son sentiment sur la situation
de I'El.ise dans certains pays du monde et juger avec une grande
liberte d'esprit, sans exageration d'ailleurs. rertains personnages tribs haul plac6s. En mome temps, on aime le voir se prononcer pour une spiritualiti classique, traditionnelle. II fait sa
!etraite annuelle avec les pretres de Bergame, pour entendre
Ie predicateur parler simplement sur les themes habituels au
lieu de se fatiguer a suivre d'6rudites et nuageuses considera!ions sur lei Christ intdgral ,,.Mgr Sigismondi connait parfaitement son champ d'action. II est bien renseignC par les vicaires apostoliques et les dveques des regions qui relivent de la
Propagande. et chaque pays de mission a dans ce dicastire quelqu'un qui s'en occupe tout spdcialement. Avant l'entree de Monseigneur nous avons pu Ifuilleter sur la table prbs de laquelle
nous 4tions assis un magnifique Atlas des Missions, edit6 cette
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annie iiine a la Typographic Vaticane. I.e tout nouecau diocese de iFarafangalna y est deja intliqu>.. Ml-r Sigisiondi nous
doune d'inttressants details sur les i-·ote du recent Conclave
et nous rapporte quelques anecdotes concernant le nouveau Pape.
Jean XXIII ne s'est pas encore fait a I'idde qu'il est le Sou\erain
Pontife. et quand it entend I'expression , Saint Pere n, it regarde
autour de lui conune s'il s'agissait d'un autre.
lans la soiree, nous apprenons que nous serons reeus -n
audience par le Pape, domain dimanche a 12 heures. Apres le
souper, les Rtudiants de la Maison Internationale nous offrent
une charnante seance. C'est chez eux la coutunme de ctldbrer la
fite nationale des diffirents pays qu'ils representent. Les 4tudianls des deux provinces des Etats-Unis ont voulu difftrer le
( Thanksyiring Day n .Jour de la Reconnaissance' qui est leur
fete nationale, afin d'y associer le Tres Honor6 Peoe. Tandis
que sur des tables ingeniieusement dkcorees on nous sert des sp6cialites U.S.A.. des groupes d'etudiants se succdent pres du
piano pour nous faire entendre des chants de leur pays auxquels
s'associent tous les 6tudiants. La presentation est faite, accompagnI e de commentaires. par un jo\ial confrere des Etats-Unis
dont l'italien est savoureux. a Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum ,,. L'atmosphbre est vraiment fraternelle. Les anciens de la Casa constatent avec bonheur que la
tradition se maintient ; mais la supputation du nombre d'annees qui se sont ecoulees depuis le temps oi ils 6taient euxmirines ,tudiants leur fait constater qu'ils ne sont plus jeunes.
lHeureusement, on a l'ige de ses arltres et surtout de son temperament !
14 decembre. - Nous somnes done con\oques au Vatican
pour midi. Mais l'horaire des audiences est toujours approximatif. Hier, celle accordde A la TrBs Honoree M~re a 6td notablement retardee par 1'entretien du Saint-Pere avee Son Eminence le cardinal Montini. qui a dure une heure. La inmme chose
nous arrive, et c'est seulemnent vers deux heures que !e Pape
se rend dans la salle du Tronetto, ou l'attendent, avec le Trvs
Honor6 P1're, MM. Lapalorcia et Knapik, assistants gdneraux,
M. Dulau. M. Bisoglio, les Visiteurs de Rome, Turin et Naples,
M. Taggart, visiteur de la Province orientale des Etats-Unis.
quelques confreres du Leoniano, M. Burm, superieur de la Maison Internationale. et les etudiants de cette maison. Nous nous
agenouillons des que le Souverain Pontife apparait. Mais il nous
fait lever aussit6t et donne I'accolade au TrBs Honore Pere. II
dvoque ses souvenirs de Paris, notamment la premiere seance
de prises de vues du film Monsieur Vincent. II parle en termes
admiratifs de notre saint Fondateur et nous dit combien it a
t6 hleureux de voir. la veille, tant de cornettes entourant la
Tris lIonorde MIre. Apres nous avoir parl pendant un bon
quart d'heure, le Pape nous donne sa binddiction et nous laisse
charmes de tant de simplicite et de bont6. L'heure officielle de
son repas est, nous a-t-on dit, midi et demi. A quelle heure mangera-t-il aujourd'hui ? Et il doit en 6tre ainsi A pen pres tous
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ien le 4 Sercus s'wrrol
Ite jours. Quel as.ujettissement ! Clst
runl Christi ,.
I.e Tr'ls Hlonort l'Pre et ses rucompagnons \vnt prendre leur
repas chez les Stcurs du Bambino (;isu. Elles ne set doutaient pas
alors que queljues jours plus tard. elles recovraient chez elles
le Souuvrain Pontife en personne ! Nous allons ensuite Atla nou\elle maison centrale des Filles de la Charit6. L.e Trri's lonort
PYire v est alttendu par une ddel6ation des Enfzants de Marie.
une pluie battante, elles sont venues en grand niimbre.
Malgrt,
\1. le Superieur -i6n'ral procede d'abord h la bdlaidictiin de
leur fanion. Puis a lieu le salut du Saint-Sacrement. Nius unous
rendons ensuite a la belle Salle des F0tes de la nmaison. .a pretidente des Enfants de Marie lit une belle adresse de bienvxenue
au successeur de saint Vinceit. En son inou et au nom de ses
conipa.Ines. elle lui dit leur gratitude pour la joie que leur
cause sa prtsence parmi elles et pour les grtce(-. spirituelles dunt
sa Lb6nediction sera !e gage. Elle lui demande d'apporler leur
pri',re -h la Vierge Immulacule de la rue du Bac pour qu'en elles
re \i\ent la purett et ]'esprit d'apostolat des vierges ronlaines
C;cile et Agnis. M. le Superieur gnertal remercie les Enfants
si
de Marie des sentittients qu'ell's lui ont exprilni-'s en terint'
dtlicats. II les exhorte a vivre continuellement sous le regard de
leur Mere du ciel. ave Icl souci filial de modeler leur aime Sur
la sienne. Leur mission est -raiment belle et hien importante
pour I'a\enir de leur pays et la prosperitl de l'Eglise.
1- dfccmtbre. - C'est aujourd'hui le jour du Consisloire secret. Ies cardinaux sont convoques de lionne heure au Vatican.
oi le Souverain Pontife leur soumet la liste des nou\eaux princes de ['E-lise. I.eur assentiment obtenu, il envoie des messagers porter aux ditsinataires le billet de leur nomination. Pour
donner plus de solennit ha cette cerminonie, les nouveaux cardinaux se groupent par deux ou trois, en di\ers points de Rome,
le plus souvent dans les colleges eccedsiastiques, ou au siege
de quelques Congregations romaines. Autour d'eux se groupent
leurs parents, leurs amis. leurs compatriotes, ct souvent une iniportante dAlegation des fidelcs de leur diocise. Nous allois tout
d'abord au Collbge am6ricain des Etats-Unis oh trois cardinaux,
qu(e le Trs Honorde P're connait bien. attendent leur billet. Ce
s-int Ie cardinal ('Hara. arclhe\ilque de Philadelphie, le cardinal
Cuh-iing. archev-x-que de Bl-ton. le cardinal Cictronani, deldgue
api-t.olique it Washington, qui a ddj't un fri're dans It SacrdCollege. I.e \vate rdfectoire du splendide edifice peutit peine
conteniir la foule de ceux qui sont \enu- apporter leur? honmImages aux nou\eaux cardinaux. Parlmi eux se trouvent bon nombre de dio,,'sains des arclheviques de Philadelphie et de Boiton.
Pour chiacun des trois cardiraux le billet qui lui notilie sa nomination et Ie dtevtret qui l'admiet dans leISac r-College sont lus
d'ahord on latin, Ipuis traduits en italien. C'est le cardinal Cicognani qui. au noin de ses collbgues, apres avoir remercid le niessaer Ipointifical. Ixprinie sa gratitude envers le Souverain Pontife pour la dignit* qui leur est confirde.

-

55 -

L';Iasistance est alors admise at ottrir srs lo inrnages aux
truis elus. Puis nous allons on h)ite a la Sacrne Congr6gation de
la Propagande. ofi le billet doit wtre remis aux cardinaux Casvrque de Berlin, et
taldo. archevxque de Naples, Dipftler,
K61nig, archev\'quc e Vienne.
Nous arrivixmes au moment ofi le cardinal :Cataido allait
prendre la parole pour dire sa gratitude et celle des deux cardinaux qui se trouvaient i ses cutes. Ce remerciement prit 'allure et les proportions d'un discours. que d'ailleurs on ecoutait
a\er plaisir. A cause de la distinction de la forme et de I'eltvation de la pensee. De plus. le cardirnal Costaldo lionore de son
amiitii. notre Assistant italien, M. Lapalorcia, et it est tres
hicnveillant pour la double fainille de saint Vincent. Nous
f'avons conslat,. F'an dernier, lors du voyage du Tr's Honor6
'iPr a Naples. II est dejt mnidi quand nous quittons le palais de
la Propagande. Heureusement, le cardinal Tardini est presque
s(ul quand nous allons lui offrir nos hommages ii la Secrtairerie
d'Elt. Quand nous arrivons a la DoLius .MVariae, oi est descendu
I'arcliwxque de Milan. le cardinal Montini, la reception officielle
est dij;'i terminue. Mais nous avons la bonne fortune de rencontrer Son Eminence dans un corridor, et Elle reioit avec beaucoup de bonne grace nos f6licitations. le cardinal se dit trbs
hlurecux du traNail que font dans la xille et le diocese de Milan
les tils et les lilies de saint Vincent. Nous pouvons saluer egalbment it la DoMpuvs Mariae, un nouveau l'rince de 1'Eglise, le
cardinal lFrhani. Dans I'apres-midi. le Tres Honord Pere et
M. Bisoglio reprennent leurs visites aux cardinaux nouvellement
16 dccembrc. - C'est de bonne heure que comm ence la belle
cerinonie au cours de laquellc S. E. le cardinal Valerio Valeri
procede a la consecrationt de autel majeur dans la chapelle de
la M.aison centrale des Filles de la Charite. De nomnbreuses
Filles de la CharitI de Rome et de la province ont repondu B
flinvitation de !a Ilespectable Sceur Sanchini, visitatrice. Les
Visitatrices des Provinces de Sienne. Turin et Naples etaient lh
aussi. On notait 6galement la pr6sence de nombreuses Dames
de la Charit6 avant A leur tWte la presidente nationale, la comtess • (;ra\ina Giustiniani. Le Pere Larraona, secretaire de la
S.C. des Religieux, etait aussi prsesent. Un livret, ddit6 par la
maison Deselhe. permettait aux assistants de suivre les cedrmonies si belles, si instructives, et de s'associer aux priwres et aux
chants. Photouraphes et cineastes prirent de nombreuses vues,
notaninent pendant les rites si expressfs des purifications, des
onrtions et de I'encensement de I'autel. La cons6cration terminie. Ic cardinal clebýra la messe de la D6dicace o6n se poursuivaient les le.ons que nous venions d'entendre et qui sont si bien
de nature h inspirer la venration pour nos 6glises et la confiance
dans les prieres qu'on y adresse a Dieu.
Nous allons prendre le repas de midi chez nos confreres du
L'o•ic'a, et nous somnmes heureux de revoir le cher Monsieur
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Fu;azza. qui fut longtelmps Assistant itndral de langue italieinn
et qui fait actuellement hbneficier de sa longue experience et do
son d6voueinent suuriant Is &~I es de lEcule apostolique de
Sienne. AussitAt aprýs le repas, nous re enons i la Maison centrale des Stfurs pour le salut du Saint-Sacrement et la seance
qui doit -sui re. Son Eminncrtce le cardinal Ottaviani. pro-secr;taire du Saint-Office. preside le salut. Puis nous gaynons la magnilique Salle de confrrences de la Maison centrale. l'n tres beau
programme nous v attendait. II comportait deux parties separces par un discours de circonstance. Le prograimme pri~voyait
quelques moots du Tries IHonurd PIre pour terminer. Mais le cardinal nous fit I'alrdable surprise d'une vibrante allocution qui
cliturait tout natlurellenent la >.aiince. Conmme il conxenait dans
une sdance pour l'inauguration d'une maison consacr&e, a, Marie,
Rcine die Monde ". tons les chants 0taient en 'honneur de la
Sainte Vierge. Ils furent executes par le c, Coro Polifonico Romano ". sous la direction du maestro Gastone Tosato. Le clheur
6tait compos6 d'une quinzaine de jeunes gens et d'autant de jeula distinction.
nes filles, tous en habit et joignant la simplicitde
L'execution fut parfaite. Timbres agrtiables, heureux tquilibre
des voix. rythme impeccable. Et, ce qui ajoutait au charme de
cette audition. I'ane des jeunes chanteurs et chanteuses passait
visiblement dans leur voix. Les applaudissements chaleureux
qui suivirent l'exdcution de chaque morceau et I'ovation qui leur
fut faite a la fin du concert etaient bien merites. La soprano soliste, Lucia Vinardi. et les deux harpistes, Giuliana Alhisetti et
Valeriana Sorrentino. furent aussi justenent acclamees. La soliste joignait dans son chant une agreable simplicit6 it un art
consomnm : et ce fut un regal d'entendre les sons cristallins
qui jaillissaient sous les doigts des larpistes. Les chants de la
prcrniiire partie etaient empruntds au repertoire polyphonique
italien des xii et xiv sibcles, tandis que deux compositeurs
contemporains. F. Curschman et G. Capocci. fournissaient les
trois prieres A Marie pour soprano et chaur. qui constituaient
la deuxibme partie du concert.
Entre les deux parties de cette f'te musicale. M. Betta. visiteur de la Province de Rome des Pretres de la Mission, et directeur de la Province romaine des Filles de la CharitM, nous donna
une conf6rence trbs interessante. Apres avoir dit sa reconnaissance et celle des Sceurs a Dieu qui avait permis la realisation
d'une (uvrxe qu'il paraissait impossible de mener a bonne fin,
et a la Vierge Marie sous le patronage de qui elle a .to miise.
il remercia tous ceux dont la sympathie agissante et la collaboration avaient contribu( aAla construction de cette belle maison
centiale. Puis il nous ,aconta a grands traits l'histoire de la
Province romaine des Filles de la Charite. nous fit connaitre
les d4marches, les travaux que neccssita cette entreprise. Et
comme rien ne pouxait remplacer ici I'loquence des chiffres.
il en lut trois pages auxquelles j'emprunte les donnees suivantes
qui donneront quelque id;e de I'Feuvre accomplie. La maison a
soix;ante-qiuatre mitres de facade et un primntre externe d'en-

viron six cent quarante irntres. Sa hauteur myoenie est de neuf
mi-tres cinquante et sa hauteur maxima de treize metres. On ne
pou\ait d6passer ce chiffre parce qu'il ne fallait pas cacher la
cellre Pinetta Sachetti, dont la lignne gracieuse est un des ,l6nents intangibles du paysage. et qui est si gracieuse it voir de
la terrasse du Pincio. I1 a fallu extraire quarante-six mille cent
rmtres cubes de terre pour creuser les fondations et faire les
nixelleients nmcessaires. On a employvC mille trois cent soixante
totnn
de ciment. neuf cent mille briques, mille cinq cents metre- carres de marbre. La maison compte quatre cent vingts porte. ,-t six cents fenetrzes. Elle possede plus d'une centaine de laxabi-., on ascenseur et deux monte-charges. 11 faudrait un
expert en la niatiere pour delailler I'installation toute moderne
de la cuisine et de la buanderie.
La chapelle, qui est le ccueur de cette maison si vivante, a 0ti.
coimme il se devait. tout particuliierement soign6e. Elle peut contenir environ cinq cents personnes. Ce n'est pas excessif, car
lei retraites amieneront i la maison centrale un nombre assez
considerable de Sours ; et, dans ce quartier en pleine construction. ce lieu de culte servira de chapelle de secours pour les
fideles plus rapproch6s de la maison des Filles de la Charit4.
L'Udifice joint la simplicit6 a la grandeur et sa decoration est
sobre et de bon goit. La fagade est en travertin. Plafond h caissons. pave en mnarhre : vaste tribune d'un bel effet decoratif.
Les vitraux des cctes illustrent les litanies de la Sainte Vierce.
Ceux de la faqade contieiument les blasons de Pie XII, du cardinal
Valerio Valeri. des Prtres de la Mission et des Filles de la
Charitd. Les stations du Chemin de la Croix. en marbre. sont
I'euxre du sculpteur Mario Pelletti, a qui on doit gPalement le
maitre-autel. qui se d6tache sur un r6table do marbre rose avec
une tris expressive Vierge puissante offerte par les Swurs de la
Province de Rome.
Pri6, A la fin de cette seance. de dire quelques mnots, le cardinal Ottaviani s'y preta de bonne grace. II rendit un chaleureux hommage aux services rendus par les Filles de la Charite.
Mais il lui plut de souligner que, joignant la contemplation 4
Faction, elles savaient faire de leur existence uh continuel acte
de religion. Tres ddlicatement, Son Eminance dit que telle serait
tout sptcialement la fonction des Soeurs qui ach-veront leur
existence a I'infirmerie de la Maison centrale. et qui couronneront une vie de gen6reux devouement aux pauvres et aux malades
par I'apostolat plus precieux encore de la pricre et du sacrifice.
Ainsi. le quartier dans lequel se trouve la Maison centrale, et
que I'on designait jusqu'ici du nom peu rassurant de ,c Vallie de
l'Enfer ,, mdritera de s'appeler la at
Valle du Paradis ,.
Des personnalites civiles et religieuses avaient assistd a cette
belle seance. On y voyait Mime de largerie Rolaind, 6pouse de
I'ambassadeur de France aupr'is du Vatican. M. Mazza, sous-secrdtaire d'Etat. et M. Buciarelli qui representait Ic Prdsident du
Conscil, M. Fanfani. M. Giuseppe Togni, mmiistre des Travaux
publics avait envoy,on
t1lPgramme de felicitations. Empt'che,
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San lir s'ctait excun-. M3gr Barbetta, President de FOra.jurio
di .San Piero, ,tait la. ainsi que Mgr Tou\et. secretaire particulier
du ardinal FYeltin, archele (lque de Paris, qui representait
,on
Emin ence.
Tout -'-:ait \raiment r.uni pour la rPussite de cette jourane
d'; inauurat io,. La Proxince de Rome peut la niarquer d'nne
pierre blaii-he, oirnaie diaient les Reonains de jadis, c alhl. siinandida lpillo
.. i'est
un avenir de feconde activite qui s'ou\re
pI,.lu la liai-uiol r ntrale. Le travail ne lui mlanquera pas dans ce
qiuartier en ,pleinie- ir. .es Sceurs qui rlhabiteront se sentiront
prý'sque a la ca:ipagniv tut en se trouvant a quelques minlutes
de Saint-Pi-ere, doint la cuupole donmine de fa<on si imposanto lear
horizon. Elles sauront apprecier le sort privildgid qui leur est
ain-i fait. I.e
1- lquifirat qui montait des coeurs en cc 16 decremire
MI

.19, un ,*-.se'ia de dire lI-ur reconnaissance au Seigneur de'
, .:a!it>e .

la

Ijeux jour- plhi tard, \I. le Superieur gtenral regagnait Paris,
',.u.reux dc"i jour a Home qui fut un peu court mais qui lui
-,-

;a d'i.-i: L bi-n i -- - sujets de consolation.
Pierre DULA.r.

DIOCESE DE NINGPO DE 1927 a 1958
I)i•it
it. I'ct( .V'.•a!lcr de .Nitnypo, M. Nestor Boucherie. de
Jiu;\it.r 1931 a 'deJe)iri,: e 1938 (ef. Recue Histoire des Mi.Jsions,
1; 1.- I'1.'
(15-i;7r . a piuilid de-s notes sur la vie de Mgr Reynaud,
Viruire .\Ap-toliiqul
ienue

11sr

u , lies \vont jusqu'a la mort de 1'tdvque, sur-

it 2r3 fldrier 1926. Le 23 dtcembre de cette mnime aninee,

1l)I li\ri. i;tait rcmnu, e Vicaire Apostolique a la place du

uler dIifunt. et el 1l946. par suite de F'tablissemient de la
ili,>rarclie. il dx\enait premier ev\que de Ningpo. I.e 16 juin
1
! ,,:;.
M I-rl)e-i\rme itait arr-ttl par les autoritis cominunistes,

*t.:pr-s dix mroi de prison, reconduit h la frontibre de Hongki,,rL avec M11\.IProst et (orcuff. ses missionnaires, et 11. Deymier,
Vi-iteur de ia Iprxinre ineridionale de Chine. A ces quatre prim-mniers ii ctnait interdit de rentrer en Chine.
Dans la mii--itio de Niinpo, que s'est-il pasd pendant ces
itremte annierds de 1927 a 19-X ? Nous allons essaver de donner
ipquelue ide',
nous excu.ant do nie pouvoir, dans beaucoup de
ueas,idiquerIlo
dates exactcs ou details precis. Nous a\ons df
iais.er
Ni.rinlpo la plupart des documents concernant 1'histoirC
du diocese et nou- e'rivons de mdmoire, ce qui nous oblige i,imel
ltre liiend
de- faits int6ressants.
I.- 1i) auo'll 1l0, apries la mort de Mgr Heynaud, la Sacree

Congruegation de la Propagande divisa le territoire de la mission
enl dou\ partii- indialIes : Iquatre prefectures civiles restaient au
Vicarial io Nim •> : Nin-po. .Sihalbing, \Wonchow et Chuchow,
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tandis que celle de Taicholw constituait le nouveau \icariat qui
prenait le noin de la prefecture : Taichow. Le 28 octobre 1926,
Mgr Joseph Hou. C.M., nomiuund
la tete de la uouvelle Mission,
0tait sacre a Rome par Sa Saintet6 le pape Pie XI. En mars 1927,
il revenait de Rome el prenait possession de son siege et le
I" mai a son tour il consacrait le nouveau Vicaire Apostolique
de Ningpo. Les deux \tv'ques 6taient de vieux amis, its avaient
fait ieurs etudes eccldsiastiques ensemble au sdminaire de Kashing et ensuite pendant plus de onze ans avaient dirige le grand
sediinaire de Ningpo. Algr Defeb\re 6tait ainsi le prentier e'(-que
c;ranger sacre par un autochtone. A la c6reinonie assistaient
coimane co-consecrateurs : Mgr Faveau, Lazariste, Vicaire Apostolique de Hangchow, et .lgr Simon Tsu, Jesuite, Vicaire Apostolique de Hainien au Kiangsou. I'un des six elus de Pie XI. De
nombreux ipritres des Missions de Ningpo, liangchow, Taichow
et mnime ede Shanghai etaient aussi presents.
La certmionie eut lieu dans I'eglise de Notre-Danme des Sept
Douleurs. On itait alors en grande effervescence dans la regiun, le prtsident Tehiang Kai Sh6k venait de rompre a-ec le
gou\ernement comununiste de Hankow, dirige par le Russe Borodine et Ies deux arines, nationaliste et rouge, campaient aux
environs de Shanlghai :cela n'etait guere rassurant. A la place
de 1'eglise Notre-Danie de l'Assomption. en la ville de Ningpo.
qui tenait lieu de cathedrale, on avait done choisi celle de NotreDame des Sept Douleurs, au faubourg de Kiangpeh, au port de
Ningpo. De la sorte, on vlitait les allees et venues nombreuses
des atrangers presents au sacre. Tout cependant se passa dans
le calme le plus complet.
rue question urgente se posait alors. Mlgr Hou n'a\ait pas
de grand senminaire mais ii av-ait un bon nornbre de thiologiens

et de phlilosoples qui jusqu'alors etudiaient it Ningpo. Mgr Coslanlini, dldiun apostolique, avail decidd que ces jeines gens resteraient sur place. D'autre part, lgr Faveau, gnd par le nianque
de local suffisant, demanda a -Mgr Defebvre de recevoir les
grands seminaristes de Ilangchow dans le sndinaire Saint-Paul,
de Ningpo. 31. Legrand, directeur a Hangchow, fut nomman
provisoirenient a la tate du nouveau smninlaire central. Et tout s'arrangea ainsi. Pendant des annees, le grand sninair ede Ningpo
forma les futurs prdtres de trois missions et mime de quatre,
quand fut drig@e, en 1933, la pr6fecture apostolique de Iishui.
A 1'automne 1927, M. Bonanate, venu de Kian, au Kiangsi,
prit la place de M. Iegrand, dont lgr Faveau avait besoin a
Hangehow. II fut aide par MM. Nugent, Vonken, Tclao, Lazariste
chinnis, et Joseph Deymier, pretd par Mgr Faveau. En 1928,
1l.O'llara \int de France et prit sa part du labour conmun.
Mgr Defebvre conimenca des novembre la visite de son Vi,ariat. aussi longtemps qu'il fut libre. clhaque annae, il passait
par plusieurs rGsidences d'oi il rayonnait dans les chapelles pour
y donner la confirmation. Ces xoyages se faisaient par tous les
moyenis de coremunicationi : •t pied, en chaise a porteur, en bar-
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que, en petit vapeur. en pousse-pousse, en char a boeufs, en
brouette, en cltemin de fer dans la partie occidentale du \icarial et leu a peu en autobus, selon que les routes coniinengaient
A s'ouvrir au tratic. Chaque annfe, il tint a aller daus la r6gion
de W\enclhow oul l'0vangxlisation continuait a faire de consolants
progr.'s. Le voyage se faisait en \apeur par mier. Coiimle le
Vicariat de Ningpo Mtait diviis:P n deux tronfons depuis l'ereetiun de celui de Taichuow et que les bateaux de Niigpo a Wenchow faisaient ordinairemicnt escale pendant la journme h Hiainien. litu de iresidence de Mlr lHou, cela procurait une heureuse
ren-eontre aux deux • ,r\'ques et aux anciens dileves du Smninair- Saint-Paul. Du ci&tc de Ilangeliw. il y axait aussi facilitt
de \ isites. Les rtsidences des deux cites du fleuve Tsientang. qui
fornie la limile. n'etaient pas eloignees les unes des autres et
I'6vt-que de Ningpo en protitait pour prendre une journee de dtitente en passant la riviire quand il etait en tournee par la. il
pou\ait ainsi causer de ihien des affaires avec 1'vicque de
Hangchow.
1MgrDefehvre marqua le premier anniversairp de son sarre
a mission df
i Chuchow qui plus tard devint le centre l
Lishui. II profita dt son passage pour binir solennelleinent
l'eglise que M. Salon avait construite quelques annees auparavant. C'Utait une magnifique felise avec un ldigant clocher
elle 'nt detruite en grande partie par les bombardements lors
de la ,ueirre japonaise. I.e voya'ge de Chuchow se fit par le fleuve
dp Wenchow. sur une distance de cinquante kilomktres environ.
Ensuite il fallut prendre une barque et remonter lentement le
torrent. :ela prit deux jours. on naviguait en caravane. a la
voile quand le vent Mtait favorable et au loin le spectacle de ces
voiles blanches rectangulaires faisait penser a une procession de
nomhreuses bannieres. Quand le vent ne pouvait aider, on marchait a la gaffe. et quand on raclait le fond les bateli'rs descendaient dans l'eau pour trainer la barque sur les cailloux. C'dtait
lent. en revanche i la descente on filait agreablement et dans les
rapides l'allure 6tait celle d'une automobile marchant h trente
ou ii cinquante kilomitres Ah 'heure. De chaque cutd, le spectacle des montagnes boisdes etait de toute beaut6. Le soir tombi,
les barques s'arretaient en groupe afin de passer la nuit ensemble. dans une plus grande s6curitU. car il va sans dire qu'on avait
A so prot6ger contre I'avidit6 des brigands. M. Fraser William.
nommrn plus lard protonotaire apostolique. 6tait alors curd de
Chuchow avec deux missionnaires canadiens comme auxiliaires.
Plus tard, la Soci&t, de Saint-Francjis-Xarier,de Scarboro. au
Canada, put envoyer bon nombre de missionnaires. Les paroisses se multiplibrent et, on 1932, fut drigee la Prefecture apostolique de Lishui, avec Mgr Cecil Me Grath comme titulaire, pour
devenir diocese, en 1948, avec Mgr Turner comme premier
6vique.
Rentrant en Chine, .Mgr Faveau avait ramend le cercueil de
Mgr Reynaud, reclami par les chrdtiens de Ningpo. On hdsita
longtemps sur l'endroit ou 'on 6rigerait le tombeau du v\-nrd
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defunt. Fallait-il le nittre dans une 6glise ou au .Malou, au milieu des dcures 6lablies par l'e6vque ? II y avait Ih les deux
sdrninaires, le College Saint-Joseph, la vaste maison Saint-Vincent avec des centaines de malheureux, orphelins, infirmes et
vieillards. la laison-Mlere des Sours du Purgatoire. Le tombeau
n'aurait pas ýetk ddlaisse, certes, on pensa 1'6riger dans une chapelle quo l'on 6difia dans le jardin des siminaires. On trouva
cependant que I'endroit n'etait pas bien choisi et I'on dicida de
faire lc mausoile dans 1'eglise de Notre-Dame des Sept-Douleurs.
On ne pou\ait penser a celle de Notre-Darme de 'Assoinption,
dans la cit6, car une vieille coutume locale interdisait l'cntr6e
des cadavres dans les villes.
l'n jour des mzissionnaires 6taient entres dans le chantier
d'un tailleur de pierres. Le patron \int a eux et tres gentiment
leur expliqua la provenance de magnifiques pierres, au grain
tres tin, qui, bien polies, ressenblaient au marbre. Elles venaient
d'une carriere ouverte autrefois par Mgr Reynaud qui, par ordre
du gouvernement chinois, avait dý la ceder i une compagnie locale. Interrog6 par nous. 1'eveque confirma cette assertion. La
mission voulut que le tombeau fit fait de ces pierres et cest
ainsi qu'apres sa nort Mgr Reynaud reprit possession de ce qui
lui revenait. II fallut quelque temps pour faire ce tombeau et,
en 1928 seulement, on put solennellement y deposer les restes
de notre •6vque toujours regrett6.
En 1927. nous avions dans le Vicariat de Ningpo. quatorze
Lazaristes 6trangers et un pretre seculier beige, M. Boucherie.
M. Boisard venait de mourir en France d'une tumeur au cerveau.
Mgr Defevre avait garde comme vicaire ddlegu6 11. JeanBaptiste Lepers, nomm6 en 1915 par Mgr Reynaud. M. Buchl
6tait rest6 procureur de la Mission, office qu'il occupait depuis
1910. A Ningpo-Ville, M. Dumortier dirigeait la paroisse de
Notre-Dame de 1'Assomption avec quelques pretres chinois.
M. Pech venait de quitter la mission de Taichow et etait le vicaire de M1.I.ou a Notre-Dame des Sept-Douleurs. l1. Ibarruthy,
A la tWte du petit seminaire, avait comme collaborateur MI. Engels et quelques pretres chinois. M. Dontan faisait ses premieres
armes avec M. Aroud a Wenchow. M. Nugent avait laiss6 sa paroisse de Ninghai pour I'enseignement au grand seminaire, tandis
que M. Clovis Delafosse, aide de M. Pruvot, dirigeait la paroisse
Saint-MiThel de Tinghai, et IM. Boucherie celle de Shenkiamen
oi I'on allait cr6er le pelerinage i la Reine du Rosaire, dans
l'archipel Chusan. A Wenchow, nous avions M. Cyprien Aroud
pour quelques mois encore ; il etait aide de M. Prost, qui devait
prendre sa succession aprbs son d6part. Deux autres Lazaristes
Rtrangers travaillaient aussi dans cette region. M3.Marqubs. a
Yungkiachang, oh il venait de terminer, non sans peine, la construction d'une r6sidence capable de r&sister a tous les vents du
large, et M. Paul Vonken, A Pingyang. Partout le travail apostolique se faisait en collaboration 6troite axec un clerg6 chinois
qui augmentait chaque ann6e.
Ce travail apostolique etait aussi grandement favorise par
I'aide des Filles de la Charite, qui avaient six maisons dans le
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Vicarial : deux i Ningpo a\ec en plus la creiche iuniiiipale qui
venait de leur etre confiie. un orphelinat a\ec hlpital et hospice
pour \ieillards A T'inghai, capitale de l'archipel Ihusani : un
h6pital et une cricrhe it \enchow. l.es lleligieu-i's du l'Iur-.atoire avec leur naisun-inre avaient six mlaisois comiportant
ecoles. ouvroirs el hospices.
La vie de la Mission cut ses remiou colnne tous les autlr'
Vicariats. miais nous Rtion- en rt;volution lar\ie. Que te fois en
ouvrant le journal local le matin notu apprenions que nous
6tions inddpendants. grace a un gou erneuriu untlliii(ndrl Ia';colnImele
lendinaii,
tent, mais quelques jouris plus tard, partoitsi iii
on nous atmnotiKait que tout lait dans le caline. le meneur ayant
obtenu satisfaction ou avant t6c effrayv par Is imenmaces du Guvernement central. Une ou deux fois. il v cut lutte entre les
troupes de celui-ci et les soldats des rebelles : ce fut toujours
sans consdquence grave pour la Mission, sinun pour les populations rurales. II n'en fut pas ainsi de nieme partout. A la fin
de 1929, les provinces du nord-ouest furent reduites t la famirn
ue le fameux gtnral protestant. Feng yu shiang, on
parc que
rovolte, avait pour se prot6ger fait sauter les ponts du chiemiin
de fer. Ses troupes avaient de quoi manger, mais it n'y axait
pas de ravitailleinent pour la population civile.
Les progres de l'evangdlisation continuorent dans le Vicariat, parfois un peu lents dans certaines parties : rapides ailleur-.
En 192(; daits
ainsi a Yiivao et dansz le district de Veinchol.
cette derniere prefecture il n'y avait que trois paroisses : Wenchow. Pingyang. YungkiachaIn. Peu h peu, graice a l'auginmentation
des pretres chinois, Monseigneur put creer de nouveaux c(ltr<'s
a\ec prctre r"isidant. Ce fut d'ahord Fung-l ing, dans les- iilmntaProst avait construit une gengnes au nord de Wenchow. oih '.
dddie A la Vierge Puissante. I-n curd avec vicaire
tille eglisr
Hungkiao. gros marche dte la sous-prefecture dfut installt;
Yotsing. Dans la moiti6 de ce territoire on parle la langue de
Taichow et dans l'autre celle de Wenchow. A Juian. dans unL'
grande maison chinoise, une chapelle fut ouverte, centre d'une
nouvelle paroisse. Dans le sud de cette sous-prefecture. s'etend
une plaine de 400 kilombtres carres environ, le long d'un fleuve.
au pied des montagnes du Fukien. c'est le Kiangnan (sud du
fleuve). II y a lit une population trWs dense, aisie, vivant de la
culture et de la peche. Les catechumenes affluaient. Une eglise
fut construite a Tsipnku, d6diee A sainte Therese de I'EnfantJ6sus et au bout d'une dizaine d'annees, on pouvait compter sept
ues. Et pourtant I'evangelisation
mille baptisis et catechumn
n'ltait pas facile. Dans ee coin on parle trois langues differentes.
celle de Wenchow, un dialecte du Fukien et le (<man hoa ,. different des deux autres. Des villages, distants de dix kilometres i
peine, ont leur propre dialecte. Les pretres chinois eux-memes
devaient pour travailler apprendre ces langues. L'instruction religieuse en souffrit car nous n'avions pas encore de pretres originaires du Kiangnan. Les femmes qui ordinairement ne quittaient
pas leur village ne connaissaient que leur patois, tandis que beau-
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coup d'honmnes, n cause de leur commerce, parlaient aussi la
langue de Wenchow. La grace de Dieu travailla ces populations
et c'etait un vrai charme de traverser cette plaine ob. sur le bord
des canaux, a chaque instant on apercevait des images religieuses
dans les maisons ou sur les portes. Au bout de quelque temps.
une petite paroisse fut aussi &tablie i \Wouzid, au nord de Tsienku
oif les chritiens etaient nombreux.
De Tsienku, en fraversant trois rangees de monitagnes, on
arri\e dans une petite plaiin en pointe. ent-e la iner et le Fukien.
et liI aussi une chapelle devint paroisse i Pumen. Chose curieuse.
aliur que tout autour on se servait d'un dialecte du Fukien. dans
le bourg mur6 de Pumen on parlait la langue de Wenchow, et
Monseigneur put une fois faire une petite instruction en cette
langue pour remplacer deux pretres fatigues par les quarantecinq kilometres de montagne qu'ils avaient fait dans la journee.
Entre temps, une eglise avec residence avait Rte construite a
Kanmen dans File de Yfihwan et un pr.tre y etait instalid. Doniinant des deux cOtrs la nier au milieu des ilots ; Kanmen est le
port de la sous-prefecture de Yfihwan. Ce territoire avait et6
evangelise par les missionnaires de Haimen, mais commne civilement il appartenait a la prefecture de Wenchow. il n'avait pas
4tc inclus dans le nouveau Vicariat de Taichow et faisait partie
de celui de Ningpo.
Apris 1940, une nouvelle paruisse fut cree
\Wentchy, iros
mairchl situd sur la rivibre de Wenchow, a 1'endroit ouI le torrent
finisi;!ant permettait a un petit vapeur d'a>,)eoster. Des Iazaristes
polonais furent charges de cette clihretient6 aux contins de la •lission de Lishui.
Entin en 19-8, la clapelle Sainte-Jeanne-d'Are, en dehors de
la porte du Sud a Wenchow. fut aussi 6rigte en paroisse.
Des Iazaristes polonais 6taient venus au secours des pretTes
de Wenchow en 1933. on put ainsi multiplier les paroisses.
MM. Kurtyka. Ciemala. Gielinski. Sitko, Paciorek, Baba, Brzoska,
Wieczorek. Grabka, Stefanowicz, Serzysko, Sawicki ainsi que ltldeux freres Coadjuteurs Cieplak ot Prinz, arriv•rent les uns aprbs
les autres. Ce dernier fut tuC en 1937 h Tchengtingfu avec un
Mgr Schraven et plusieurs pretres par les Japonais. En 1948, nos
confr-res polonais quittirent le diocese de Ningpo. plusieurs allIrent travailler au Kiangsi et au Hopei dans la mission de
Shuntehfou, d'autres rentrbrent en Pologne et certains se rendiSrent en Amnrique.
Pendant que Wenchow voyait le nombre des paroisses passer
de trois A douze, la region nord du Vicariat faisait aussi des progres. De la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs sortirent celles
de KwaRlhaiwei et Shihpu ; A Shaohing trois nouveaux centres
furent cre6s : Sinchang, Lingpu et Djingkandi dans la plaine du
Sdi en face de Hangchow. Yiiyao fut divisP et Siaoloudeu devint
paroisse dans le nord de la sous-prdfecture. Avec les anciens
centres de Ningpo-ville, Ninahai. Tinghai (deux paroisses) et de
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pardi-st-s deiccs deux
itit
-lit ikiaii.iin. cela ipoitiait i quaturze
pi'lrectures de Nin.-'pu et Shauling, au lieu de ineu en 1927.
deloppemnent des deux semli11faudrait pou\l ir parir du du
iaires peidatt cette ptriode. MlalleurtusienentL les renseignemients
pricis font delaut, les archi\es .taent restlees iaNingpo aux mains
des oaniimuistle•. Cliaque anice, I'e\fque a\ait la joie d'ordonner
un ou plusivurs pritrks. c'est ainsi que le noitbre des nouveaux
pr0lres chllis. s0culiers et lazaristes. imontia jusqu'a plus de

quaranto pour le seul diocese de Ningpo. Eu 9l8is, Mlgr Riberi,
. p,,ur un mieillur rundemenit, rcnseilla le tranlsNonce Apostoliquc
'er-t duIGrand Smriiiinmire Saint-l'aul ii Kashing oi ii fut rcuni au
sc.-holuliatidcs I.azarri.-s(, iTy trecta jusqu'au comnmencement de
I.i9i on. dtevant 'a\anice d,'s conmmiunislis. sur la proposition du
i
-'nes. ils furent envoyes
Sup-.r.ieur du Villij Bri'ltnu .Saltc de
dans rette ville. PIu &It-u ils y re;urent l'o'dination sacerdutale.
Ne pou\ant retourner en Chinie conmIuniste, ils colntinuerent leurs
ctuldes dans les uniiiersit,-s ruoiaines od ils prirent des grades en
thiologie ou en droit canio. Actuelleiment ils soul repartis un
peu partout, rimrlne aux Etats-lUnis et au Canada, o il s exercent
leur
iniiistire dans 'exil. loin de Ieur patrie. Que Dieu leur
a;ccorde ie pouoilr
u
retourneir en Chline :
En 1952, lc ieu de pe'tits smiiiaristezs qui resta:ent b Ningpo
eomnrmencerwent leurs etudes philusophiques sous la direction de
pr.tvres ehinois
w it d'un lazariste fra;iliais, M. Brossard. Les derniires nouvelles qui datent de 195i nous faisaient savoir que les
ours- continuaienit iais depuis lors aucun renseigmnemnt ne nious
est parvenu ii leur sujet. Que sont-ils devenus ? Aucun eivque
W'est en liberti qui puisse les ordonner pr-tres.
Dec 1927 jusqu'tri 1910s. eI Sitii,:-r. iindigines dites du Puryaloire virent ileur noicibre augmenter dlais les deux dioceses de
Ningpo et de Taichowl,

mais l'arri\ee des ~roi

uninistes fut fatale

itla Socitel. En 19!52, par imesure dee prudence, on fit quitter aux
religieuses ieur habit de corniiiunaut;. plusieurs d'entre elles renti;.'erti
danlllicur famill,-. Autant (u'on le put, on essaya de
crntinuer les omuvxres au ralenti : Wenchow et A la Mlaison-Mere.
En I,
9..5. pl)oque oi. apr's le coll:I'-e Saint-Joseph. les deux seminair.as, la \laismn S.aiit-Vircent dm-: lFilles de la C;harite furent
ifriti-s. la Maisoun-M-r dels S,,mur- du I'ur-jtoire fut confisqut;e A
..111 tour par. les roumge. Toute nouvelle
leIur sujet a cessi de
[aimu iir\e'iir.

s

mII-n

-; \.its

,',:-m!t]|I'

tqu

l

I-religieuses durent

':mig-rr in'daiin uni piar-ti- il- l':icien orpheilinat de filles en
\ iie- d . Žuinmui2J
.
Nous ne savoPn- i,1 pIlusdans quell conditions se trouvent
les >glises. los pr-h-yt;'res et les autres couxents du diocese. Que
s(int devenus les pretrve- ? A inotre omnnaissan-e plusieurs d'entre
eux sont enlprisoni. Pour les alltre qui sont encore, soi-disant en
lihb;rti. dan- queilles conditioms vivnt-ils. mnibien sont-ils, quel
miiisti.-re p[u\enit-ils faire ? Nous 'ignoro.ns. Certains Bchos nous
ont aripris qu'en g-nticral la frrv\(-ur .t la rndOlit6 des pretres et
Ids (hrtclii!-ns . mnaiiintlaienlt. II ta ,'t
jpri (riboaucoup pour que
vein im*'!lini!r.
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16 juin 1953)
Mo nsei'iineur \enait de tlilir son action d4- grcres-e apr s- la
inesse et porlait son seau sanitaire pour le \idir quand la maison
'ut emnahie par une trentaine de poliriers qui iontilrent itI'etage,
:cepre.cipitLrent -ur 1.'exique, le saisirent par le col de la soutane,
lui mniren les imenottes et, alors seulerment, lui demianderent s'il
ttait Tai-ai-ta son nor chlinois,. Pui- on prit sa photographie et
I'ordre d'arrestation. on
on le lit descendre apres lui avoir mointri
iitsou s eseux deux secondes et il fut impossible it
le lui
Mounsei'neur de voir autre chose que le serau rouge des autoritls.
Tout aussiti;t, Monseigneur fut menn devant la porte de la cliapelle. par cinq ou six soldats ou policiers, tous armits de fusils
,u de revolvers. Un caniarade sortit alors pour lire aux pritres,
·
stMninaristes et religieuses clinoises P'acte d'arrestation. Tous
protlstirent et se bouchicrent les oreilles. Fureur des ,camatrides , ; rien n'y fait. les srnminaristes se miettent i chanter en
'lionneur de I'6vxique ; cris des canmarades pour les faire taire;
cris inutiles. Quand Son Excellence sort avee les menottes. tous
erient : Vive I',xeque. Ellet fornidabie sur les camarades. housculade, Sour Thdrese tonmbe ia la renverse ainsi qu'un snnminariste,
un autre reCoit un coup de crosse sur F'epaule, on lui arrache une
mancle de sa chemrise. Pendant ce temps un canmarade. i l'interieur demande a 11. J. Chu (le jeune), de faire taire les se6minaristes. , Cela ne me regarde pas ,.repond MX.Clu. Le minne
cnamarade vient vers moi : ( Faites-les taire ,, me dit-il. et moi
S(c'la leur fait plaisir de chantcr, qu'ils chantent... ,

Monseigneur fut d'abord conduit ia 'ancien Grand Stnminaire
et apr•'s une demi-lhure, une auto le conduisit h Ia prison. Pendant ce temps un sorminariste sorti. quelques minutes axant I'arrisachant ce qui se passe au
N\e de la police pour aller au marchl
sinminaire. \-ut aller avertir Kangpo. La residence est gardde par
les soldats. Celle de la ville. de mime ; ii avertit les cihrntiens
des deux paroisses, eeux-ci viennent tr-s nombreux au sdminaire
pour protester contre 'arrestation de Mouseiguneur. Ius ne peuvent
retrt•r. sans cesse refoults par les soldats, ils reviennent elnnonlbre. IIs restent li .jusqu''i 11 lhures, liantant ou rtcitant le
chapelet. La risidence de Kangpo fut gardee et fouillee pendant
trois jours. celle de la ville pendant huit jours : au saminaire
I'occupation par les soldals dura quinze jours. Apres Ie dtepart
ile Son Excellence, quatre pritres. IMI. Chu. Yao. Fang et Brossard
lurenl enfermn;s dans I'`ru\,ir des Sours ehinoises, gardts par

-66cilq ou six soldats jluqu'tau noir: pas le droit de sortir. pas
nmene pour les neces.ites....11. Tclihng, le directeur du seminaire,
est vlefermit. scul, dans la prtnmire salle, en entrant, M. Ling et
tous les smiinaristes dexant ie snminaire, un seminariste est
scul devant la chapelle. A plusieurs reprises les religieuses
gard,;
.-asaitltl de sortir pour cautser avec les chrdtiens qui sont sur
la ro.ute. illmpoisjsible : inombrcux cris et bousulades de diverzs
A.,1t÷-.
Pendntil tout le jour trente Aquarante camarades fouillent
lv- clhamiIII '-f- 4e
, lMi'l-seil'nllur et des prettres. Le soir. a 5 h. 30.
on perwiet aux religieuses et aux pritres d'aller a la chapelle :
chemin de la croix ; puis les sdninaristes, a\ec I1. Ling, peuvent
venir aussi. t 1'exception de M. Teheng. Ben6diction du SaintSacremrllent et s-uper au refectoire. Dans fapres-midi, on vida les
d'ux puitk. et dans celui qui se trouve pros de la cuisine des
So-urs on trouva, d'apres les camarades, un revolver... tout rouill
et dans 1'eau depuis deux ou trois ans... selon eux.
Dans lapres-miidi du 16. chaque pretre cut son acamarade ,
pour... " causer i, cela dura quinze jours. Les crimes des a inpdrialistes , arretls soit ii Ningpo. soit h Shanghai, soit a Sinkomen
furent le sujet de ces conversations. Mime chose pour les s6niinaristes, un par un et pour les Stcurs. du moins les plus jeunes.
et cela sans a'rrt durant quinze jours, soit au seminaire, soit
chez les Seuurs au P'outsiyeu. Le soir du 16, a 8 Iheures 30. on
nous permit de rentrer daun nos clamnbres. M1.Teheng fut oblige
de dormir dehors pendant huit jours devant la salle d'etude des
seminaristes. Apres que les soldats eurent quitt6 les rdsidences.
presque fous les pretres durent aller, soit au bureau des affaires
religicuses, suit h la police pour - parler >,,
cela pendant plusieurs
mois, cela continue encore mais moins souvent; le but est toujouris le mdiie : les amener i admettre la culpabilitL de MAonseigueur et des autres pretres arretes. A propos du reIolver trouve
dans le puits, personne ne croit a cette histoire : selon quelques
camarades il aurait etd trouve dans le puits, selon d'autres, dans
la clambre de I'Ev-que. Pour d'autres, Monseigneur l'avait en
main au moment de son arrestation. Selon d'autres, il v aurait
eu deux rIvolvers... et quand on leur dit : a cette histoire-l4 c'est
de la blague ,,un formidable , taisez-vous , est toute leur rdponse. Minme chose au sujet des trois revolvers qu'ils disent avoir
troux s chez M. Prost...
Le 16. en xille, arrestation de M. Wang Joseph, memes accusations que pour les autres pretres ; la vxrit6, c'est qu'ils sont
furieux contre M. Wang qui a publi' son aventure de Ninghai...
iun ilieusunge
l
*, disent-ils. Le 16 encore, dans la matinee, M. Che
Paul et quelques chrdtiens durent aller au bureau des affaires
religieuses pour entendre quelques explications sur les causes
des •ve6nements du matin c'est la que pour la premibre fois
M1.Tclhang Vincent approuva publiquement toutes ces arrestations, ce qui se renouvela souvent par la suite. Le meme jour,
vers II liures, un seminariste. celui de Haimcn. et la deuxiiýme
dcs filles Dou ttaient arrCtes pour avoir protestd. Le 22 ddcembre,
tous les deux 6taient condamnids, le seminariste a cinq ans de
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prison et
prison, la jeune fille a deux anls de tra\aux furt'(c
redducation). Leur crime : la Legion de Marie. Tut tie suite At
dans les mois qui suivirent, les camarades *aharlinerent sur les
A
chrltiens, soil h Ningpo, soil a la campagu-e pIour lVs amener
signer contre Son Excellence.
A Ningpo, la rdsistance ful et resta ferrne. 11 y a iparl'fis
gtouiipes.
grande reunion des chr6tiens, parfois r6union par petits priswuiAlors, un ou deux camarades enumbrent les crimes des
Iiers et s'efforcent d'amener les fideles B admettre res criweii:. ,o
bien, et c'est le plus frequent, les camarades vont chez I."- chritiens et y restent parfois des heures... Tous les moyens pour arrixer A leurs fins sont bons, y compris les menaces de pri-sn. de privation de tra'ail. En fait des chretiens out et6 chass3sddes u.-im o(1ils travaillaient, pour avoir refus6 de signer contre Son Excellence. Au smiinaire, le 17 au soir. de 7 heures t It) heures,
grande manifestation dirigee contre les s6minaristes surtout. Cefurent les habitants de Ba-so, obliges d'ailleurs, qui \inrent nanifester. Parini les nanifestants, deux ou trois seulement etaient
chretiens. tous les autres, paiens ; is proclamaient la libertt de
religion pour le pass6, le present et le futur, ienuniraient les
crimes de Monseigneur. et pendant que les manifestants faisaient
tout -e chahut. des atffiches etaient collees sur les inurs. dans
le dortoir des s.ininaristes, des religieuses et dans les corridors.
Le but que les camarades s'etaient propose en organisant cette
manifestation Rtait de provoquer une bagarre et d'arreter quelques sininaristes : une voiture de la police attendait dehors
avec uequelques soldats en armes. Les seninaristes se duunnrent
le mot : , les rouges, dironT ce qu'ils voudront. feront ce qu'il
leur plaira, nous, nous garderons le silence ,. C'est ce qu'ilfirent. Les religieuses, elles, ne purent garder le silence, se disputvrent avec les soldats et les camarades, arrachbrent quelques
alTicles. d'ot bagarre. Les manifestants en general se taisaient.
rertains dirent aux Soeurs : , On nous a conduits ici ialgre nous,
ne craig-,nez pas ,.MM. Che et Yao durent se lever, on les conduisit chez les Sceurs dans leur dorloir, puis dans celui des seminaristes pour voir les manifestants. Comedie... M. Tcheng fut
seul au parloir pendant prbs de deux heures, avec des camarades
et soldats. Ieur but etait de I'amener h changer de conduite. a
admettre les fautes de Monseigneur. i Je suis et serai fidble a
la mort ,, fut toute sa rponse. Vers
Inon d\6que jusqu'
dans le calme et la voiture de la police
rentrait
tout
30
10 heures
retournait... vide.
Pendant les quinze jours que dura l'occupation du seminaire.
les soldats qui habitaient 1'ancien Grand S6minaire, entraient chez
nous conune dans un moulin. En g6ndral ils furent assez corrects.
mai 1954.
,La pression sur les chr6tiens durait encore au mois de
Elle fut plus violente en d6cembre 1953 : il fallait en finir avant
Oa fin de l'annte, au dire des camarades... Reunion par-ci, reunion
par-l;, discours des camarades, des progressistes (ils sont trbs peu
nombreux), peine perdue. II fallait avoir des signatures, on trouva
4le nouveaux moyens pour se les procurer.
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lit lieures le soir... pour r61t6chir. Tuus
It matiin ,juiti't,
!wminodirentl v aller du 13 au 27 decembre. soi-disant
- .-:naristes
mi
t ctudier ,. Dans quatre grandes rtuo-zi, ,. ',est-ii-dire
.,urta

7

:iin!l•s n \ille on ;ncctila M1. Delatisse, pour I'obliger A demander
son exil... bien on vain.
Henri BROSSARD.
n par M. Brtissard qui. nyant quitte
Iliatiin lrrite it oii,-koit,
It -22 a vril 191Ti. arriva h Ilongkoii le 21, deux jours
ai'rts Mlr Defebxre.

Nini;pot

Xl. ClHAIll.El
i octobre

VAN GINNIEKEN

888S-26

novemblire 1958

L.a lri\ inieiIHB-liquc
i rinlait. le 26 no\embre 1958, fun
de -~
t\illalnt: nI-iinmair>
sM.
M. Chlarles Van Ginneken, Superifu'r de la 'Maison Notre-Dlaime do la
leddaille Miraculeuse a
L.esiues.
;i belle tia-ure dliiurter lor leis
dans ]a m6einoire de ceux
qui 1',nt connu et tout jiarticuli;,rement des iiissionnaires qu'il
a foirmni
Fuv\re des tiissionls.
l•'u
M. Chiarlei Van Ginnektn naquit h A-lihterbroek. hameau de
Kalnpthout. dan: la province d'Anxers, le 4 octobre 1888.
Ses paret.!.- r;taient d'honnAtes cultivateur?. Sept enfants prenaieln place au toyer. l.a mitre avait surtout a caur de leur donner
une solide tducation chriltieine. Ie chapelet et la priere du soir
i:aielet ri'itls e1n io mInmmI. nialri
le1 dur travail de la journe.
Fuis chacun des enfants de\ait sr presenter, un a un, au pore
et it la mire, qui les Iin-issaient d'un simne de croix sur le front.
Plu's tard, venu Ic temps des fian(;ailles chaque dimanche soir,
ec'tait un spectatile tidifiant de voir jeunes gens et jeunes filles &
eniux. cote a cte, reciter la pribre du soir avant de se quitter.
:pe lieseCs jratiques sont toujours en honneur dans la famille.
I:car!es ttant pieux t hien doue, le Cur6 du village proposa
.anx parents de lui faire continuer les etudes, et, si telle 6tait sa
vo,'ati.ii. dexnir pr~lre. CT'rait le ri•e de la pieuse maman,
huirii-u.e doffrir un li1 i \)ieu.
lkvov
'ilet
apo:tol iqiue de \\ernliout. dirige par des
Mi-ionlair-s 1 .aci-t.es. exil.'s de France. il se rev6ila de suite
b.n;i ;l\.\e . itpl:
ia I'titude a\vec Fardeur et la persi6vrance des
( .n-'I, ;aI' rr.e. 11 r.I-lport a -uvent les preiii.res places. I1 bril:,.'; I ar '" ,
' •,'ijire exceptionnellernent tidele. A cinquante,
s.ixalnt, ;i!:< t 1ilus, mon entendait encore citer des r6gles de
-y!)ixi,
In·
on
.ue aItine, des odes d'llorace, des \ers de Virgile,
* i
i;.
; n . \ i iore.
l•I iati i -. < iuniiitds, sa mi'e ie ronduisit. a plusieurs re;pr!i--. ii, ji.-erinia:
e a Notre-Dame de Montaiu. Toute sa vie. il
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gardera le souvenir de cette foule en prire, agenouill e aux pieds
de Notre-Dame. commne il gardera en son coeur une tendre devotion
envers la Reine du Ciel.
En septembre 1909, ii quitta les siens pour entrer au seminaire de Saint-Lazare, a Paris. 11 y passa des jours houreux sous
la direction du Pire Louwyvk. 11 voulait de\enir un vrai fils de
saint Vincent. Toute sa vie, it gardera un souvenir emu de la
du T.H.P. Fiat i son egard.
bonti
Et le 16 jan\ier 1916, ii est ordonmn pritre ii !anniinuen. par
professeur a I'ecole aposiolique de WernMl-r Schrijuen. Nommn
liout, il enseigna quelques mois seulement. Engag6 volontaire de
guerre, ii reussit h rejoindre l'armne beige sur l'Yser. Citons ces
quelques lignes ecrites par I un de ses camarades des tranchees,
le Docteur Paillet : " Quand je fus dtsiyna pour le 2- bataillon
dit 21' de liyue, j'y trou'ais attachi comme brancardier,le RlldPIre Charles Van Ginneken. Humble tctche qu'll accomplisred
sait acec ddeouement et serdnitt.
, Toujours d'humeur dyale, pret Airendre sercice, ses camarudes 6taient stirs de trouver en lui le soutien moral et physique
dont its acaient besoin ,t a l'occasion, ala veille de quelques durs
nmornnts, le discret secours religieux qu'ils auraicnt desire.
, .\oous itions versos t la mmee compagnie et je distinguai
rite chez lui, l'homme cultice dont les prioccupations savaient
s'lccer aui-dessus des seules ndeessites physiques de la vie purement animale, que nous dgrenions alors au jour le jour. Son caeur
s'oucrait a f'immense fraternit et a la charit qui furent l'un des
plus beaux trails de la vie quotidienne des tranchdes chez ces
artisans humbles et sans gloire d'une victoire que chacun poursuivait avec opiniditret, au lony des saisons qui pourtant se suicalent, elles aussi, sans nous la donner.
i ne fut jamais tCmiraire, il accomplissait tonjours avec
S'il
une scrupuleuse simplicite, et quelles que fussent Ies circonstances, les besoynes les plus humbles et les plus dures de la vie
de soldat.
, En accomplissant chaque jour avec calme ct humilitc tous
les actes de la vie quotidienne du soldat et en les offrant g6ndreusement an Seigneur, n'est-il pas & ranger dans la cohorte
multiple des saints inconnus au calendrier des hommes, mais
aniquels Dieu a rdserve ses plus belles rdcompenses ! ,
La guerre 14-18 terminue, ii est plac6 a la r6sidence de LiBge,
missionnant.
Un pretre, a-t-on dit, doit aimer et se donner. Ce fut sa vie :
il aimait. il se donnait.

tiissionnaire
comme

II aimait son travail.
11 etait dans sa voie. La vie du missionnaire lui plaisait.
N,on recuso laborem ,,je ne rechigne pas devant la besogne,
disait-il souvent. Ce n'etait pas simple formule. Pour procurer Ie
bien des Ames, jamais il n'a refus6 un travail. II 6tait toujours
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du bon pain. ý C'ai t du p in alyl ts4I-ant. toujours c isporuilie, dut
palit qui airnai sth-e inanyd. dju paint --ax ourex Pt ntsnurr-itti.
ipotur ins Amnes.
Comitm Nt sip"tig.neunt qtti se HIt Iaul tie We
t~os dt itim g6ntrtit~esement. Sisn. et unpter. 11 a
IT.Van Gditneliei
7sst I if; es'tte [it ionsit' ds'linttition liln Nt-ie C icx -ietr : < Le priltite,
a
's N1. Van (.innmiek]'rI Pa umtpr-is :it
ct--t un httnine inawnti.
a if ti, it s'est donn6 !
/~ifft.
Char
,tU e(/-yv ktill.ý (itI
In (owmnst ii
/I ftimtit'
petidunt In 2licrre W4i-i tie In kiite iriiitnstriellc tie
Chrt
it '-eit mcqtiittatt
nittli-euses miaisons doc Filles tie In ia-t.
sc-pilnlsneusecltcit. Q1uumnpltstaueilt is-s ismiierz atIt-tilf's (fails 1Ics

des luolml)ardtln'ntls des inspection.s, des arrestations ! Temuin ce
ommu. A 1olfensive Von Rundstedt, dans les Ardennes
P
fait pvu
et la valie imoslaue, les routes, comme en 40. s'encombraient
le thu-bohu gdinral regnait la maladie
d'un ilux d'tvaacud. l)ans
de p 'espioinite >.Une soutane sur la route, c'6tait un ennemi
d&iuisc. et do la pire espere. Traversant le pont de Huy pour se
reIndre a IFl',lital. itligige par hl. lIilles de la Charite, M. Van
Gineiiken vtait arr0et rooinoe i(spion et quelque peu malmen&.
Conduit au pn tezsous la menace d'une mitraillette, I'officier lui
demianda s's pairpier. l ui parurent d'autant plus suspects qu'il
n'y comprenait irion itla lanzue fran'aise. Apres de multiples
interrogatoirc c't lquarant'-huit heures de detention, il etait
libtlr'.
Les Filles do la .liaitddc la Mlaison Centrale d'Ans a\aient
elu domicile dlans lieus rai'. cepiendant les caves situdes du c,;te
de la ruI avaient *' ri qui-itionnes comme abris publics et de
nomnlri'ux haiitants du quartier syv taient refugies. Malgr6 1e
danger lprnitaneint dies b1,nobes \olantes, IM. Van Ginneken, de
.rand ni;in. ,raxissait la c'te, vingt-cinq minutes A pied, et la
dans la cave-chapille, qui rappelait
dlsbr6l.
sainte inmc-e itait
les .alaiinomies a\e ia tferv(ur des premiers chr6tiens.
11 .uarIdea i'taiinlnrit uno place de choix dans le souvenir
n tnw eii-,s Filies de la Charit6 pour qui iil ut
I ,- i'
df.
Irii-r.'s
ur1biin 'tdr\.n,. le digne fits de saint Vincrnt.
lI, 1.rt•re au 'll
II aimlit I'Assocriatiuo d..-' Knfants de Marie. Pendant des
annities, il li rjiisacnara le nwilleur de son devouement.
L.es Einfants de \lariede Btlgique ne peuvent oublier les
Ies jolurnwes inariales, qu'il organisait
r crllhciions, les "rtlrait -s,
pendaitt
la guerr( au prix de quelles difficultes I
11Ieur rcsermait tujo.urs bton a,'cuei!. des paroles d'encoura-miimnt. lde Iconsiels iaternels. Combion lui doivent d'etre restdes
!id-.le i lur conv ictions chretienues et mariales : Combien dont
i! a ilirij'
la
les voer le jardin privil6Agit de la Communautd
ris- Filels de la Ifharite.
I!ai'aitr la S•oitfe Vieryc.
'cetait 1un des traits domiinant de sa vie : une grande de\olion i .Notre-]Dame de la N1ldaille Miraculeuse.
l.a \Vi'r-e Marie, i! 1'aimait et la priait av-ec la simplicitU
d'un enfaiij. 11 I'avait ,tallie Gardienne et Ieine de la maison.
Sun iimat.e ,tait partout ct so-, nom revenait sans cesse. Si on le
r','trltai! dlans
ilem curridor-. au jardin,
lchapelle,
Ia
il avait les
doigl- ei!tritir'
du cliapelet.
fs
I l:oni ,eil ailie la Sainte Vierge >,. n'est-ce pas 1'loge le
plus (.loquent, .i -,i.iui\t cnt tendul
son sujet ?
1.a )parol*'dii
saint Bernard. i,
de Maria, numtquam satis >,
plut iui lire appliquoe. La VierMe Marie. il I'a tant prechee et
Sii., ' la it-l('aille Miraculous' - il I'a tant distribude taut itnp'.
-H I i'i tant Lexiiiqiie ' - tant aimnde
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Durant les derniers mois de sa vie, ce lui etait une r6elle
joie de parler de la Vierge Marie aux fideles r6unis a I'occasion
de l'exercice de la Neuvaine Perpetuelle a Notre-Darme de la M1daille Miraculeuse.
Trois semnaines avant sa mort, il 6crivait pour la Revue de
la Mldaille Miraculeuse, un article intituld : << Une place d'honneur dans notre maison. , Cette place d'honneur qu'il rCservait
a Notre-Daine, la Sainte Vierge la lui a offerte dans sa inaison du
Ciel. La Vierge Marie est venue le chercher le 26 novembre,
pour aller celehrer pros de son trene, la belle fMte de Notre-Dame
de la \IMdaille Miraculeuse, patronne de notre maison de Lessines.
Notre-Danie a \oulu montrer par lI, combien M. Van Ginneken
a etP son apotre et son heraut !
Toute sa vie, toute son ame, se rcsument dans sa dernirre
parole, prononcde sur son lit de souffrance. quelques heures avant
sa mort: < Sainte Vierge Marie, j'accepte, j'accepte !. Je ne
doute pas que cette bonne Mlre lui ait fait un accueil des plus
maternels !
Durant plus de trente-cinq ans, M1.Van Ginneken resida i
Liege, la rieuse , Cit ardente n,, qui avait conquis son camur.
Apres un si long laps de temps, la pens4e d'un changement
l'attristait quelque peu, il alleguait quelques raisons pour en
retarder l'tcheance. Le changenient redoute arriva. Nominm Superieur de la Maison Notre-Daine de la Medaille Miraculeuse i
Lessines. comme un bon soldat du Christ, il partit courageusement. La secousse fut tres rude pour le vieux chene transplant6,
le bon caractere liegeois I'avait trop marque. II souffrait ! Plus
jamais, il le sentait bien, il ne retrouverait le bonheur qu'il avait
fine qualitl ,, qui comblait de
o
godte h LiU.ige : le bonheur de
joic et de paix son ame de missionnaire et richauffait ceux qui
l'approchaient. II luttait! 11 voulait travailler jusqu'au bout, et
ce lui 6tait si p6nible de ne plus missionner. II devait s'adapter
au nouveau milieu, a Lessines, pays de carrieres de porphyre,
oiu la bonne semence 6vangelique trouve bien peu de bonne terre
pour fructifier.
Durant les dernieres anndes de sa vie, Dieu l'a fait boire a
petites gorgees, le calice de la souffrance physique et morale. II
Placceptait avec sdrinit6, mais peu a peu il s'affaiblissait.
Pendant la sainte messe, it eut une syncope, il dut s'aliter.
Helas I il ne devait plus se relever. Huit jours plus tard, vers
trois heures du matin, sans agonie, sa belle Ame quittait cette
terre.
D'aimables lettres, toutes fremissantes de picux souvenirs,
nous sont parvenues a l'occasion de son deces. Je m'en voudrais
de ne pas en citer quelques lignes :
M. le Chanoine Delbecq. - a Je me souviens de lui, depuis
mion enfance, la premiere fois qu'il est renu se fixer d Liege et
j'en yarderai le souvenir d'un Lazariste exemplaire par son sens
du devoir, sa pi:td, son zile et son esprit joyeux. n
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BELGIQUE

M.\~S(NS I)l.: FILL.ES
1
DE LA CHARITE
IIF:
.\INT-VINCENT DE PAUL"
It"l'PAiI'ES PAR DIOCESES

St:l Its

A.\nH:EVEIClI:

DE MALINES

Cr•eche Betht elll.

ANVERS. -

(Eurres : Cri'che - Jardin d'enfants - Ecole priniaire - Internat filles, - Service de soins a domicile - Dispensaire - Eulvres de jeunesse.
ANVERS. -

Maisou

Notre-Daime.

(Eucres : Ecole professionnelle - Ouvroir - Bonne Garde Midinettes - Service de Soins a domicile - Dispensaire (Eu-res de jiunesse - Procure des Missions.
BALEN-NrtilE. - lI';pilal Sainte-Odrada.
(Eurr's : Internatl (garCons et filles) - Maison de repos
ihonInes et feiinues).
BALEN-SSINEsx.

-

Asile Saint-Joseph.

(iEures :Jardin d'enfants - Ecole primaire - Ouvroir Clinique - Dispensaire - (Euvres de jeunesse.
HOnoKEN. - Institut de I'liniaculee Conception.
(Eleres : Jardin d'enfants - Ecole primaire - Internat (garons.;.

WESTEnIO. -

Maison Saint-Louis.
fEucres-: Jardin d'en'ants - Ecole primaire - Ecole moyenne - Ecole professionnelle - Maison de repos (hommes
et femmies).
Majison Saint-Vincent.
(Euures: Consultation de nourrissons - Ser\ice de soins
a domicile.

BRAINE-L'ALLEUD. -

BlnUXEL.Es. -

Clinique Saint-Etienne.

(Eucres : Clinique - Service de soins a domicile - Dispensaire - (Euxres de jeunesse.
BRUXELLES. -

Cri'chle

CIardinal-M1-reier.

(Eurres : Cr'-hle de jour - c:,onsultatiin do inolrrlissrols Servicc
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iinls ii donmicile - Dispensaire - CEuvres de
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raitsons aes Lazaristes en Belgique : Li6te, Lo•aini, Vise, Houring-Lesslnes.
Maisons des Lazaristes aux Pays-Baas : Eefde. Eindrlhoen, LindenholvPel.
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BRUXELLES. - Creche Royale Marie-Henriette.
(Euvres: Creche et internat - Consultation de nourrissons - Jardin d'enfants - Ecole primaire - Ecole de puericulture - Ser\ice de soins & doiicile - (Eu\res de jeunesse.
Maison de I'Enfant-Jesus.
(Euvres : Consultation prenatale - Consultation de nourrissons - Jardin d'enfants - Ecole primaire - Ecole
movenne - Section familiale - Centre de Santd - Service
de soins a domicile - Dispensaire - (OEures de jeunesse.

BRUXELLES. -

BRUXELLES. - Maison de la Providence.
(Euvres :Internat (filles) - Jardin d'enfants - Ecole primaire - Service de soins a domicile - Dispensaire (Euvres de jeunesse.
BRUXELLES. - Creche Sainte-Marguerite.
(Euvres : Criche de jour - Service de soins a domicile Dispensaire - CEuvres de jeunesse.
Maison Saint-Vincent.
(Euvres : Creche de jour - Jardin d'enfants - Service social - Bonne Garde - Midinettes - Service de soins h domicile - Dispensaire - (Euvres de jeunesse.
HAL. - Maison Saint-Sauveur.
CEuvres : Service de soins A domicile - Dispensaire.
HVERnLE. - Ecole Saint-Louis. - Seminaire Flamand.
(Euvres : Consultation de nourrissons - Jardin d'enfants
- Ecole primaire - Service de soins A domicile - Dispensaire - (Euvres de jeunesse.
LOU'VAI. - Institut de la Sainte-Famille.
(Euvres : Jardin d'enfants - Ecole primaire - Internat
(garcons) - Service de soins a domicile - (Euvres de jeunesse.
MONT-SAINT-JEAN. - Ecole Sainte-Anne.
(Euvres : Consultation de nourrissons - Jardin d'enfants Ecole primaire - Service de soins a domicile.
NIVELLES. - H6pitai general.
(Euvres : H6pital - Maison de repos (hommes et femmes) Service de soins A domicile.

BRUXELLES. -

DIOCESE DE LIEGE

ANs. -

Maison Centrale Saint-Vincent. - Seminaire Francais.
(uvres : Service de soins A domicile - Dispensaire - CEuvres de jeunesse.
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LA REID. - HOllme Guiert.
(Euvres : lonie pour tuberculeux.
LIEGE. - Maison de la Providence.
(Euvres : Jardin d'enfants - Ecole primaire - Ecole professionnelle - Service de soins a domicile - Dispensaire
- (Euvres de jeunesse.
LIcGE. - Maison Saint-Jean.
(Euvres : Serviee de soins ia domicile - Dispensaire Bonne Garde - Midinettes.
LIEGE. - Maison Saint-Victor.
(Euvres : Pouponniere - Jardin d'enfants - Ecole primaire Service de soins a domicile - CEuvres de jeunesse.
MONTEGNEE. - Home Springuel.
(Euvres : Maison de repos pour hommes.
OvGREE. -

Maison Saint-Vincent.

fEuvres : Consultation de nourrissons - Service de soins
A domicile - (Euvres de jeunesse.
SERAING. - H6pital Cockerill.
(Euvres : Hopital - Maison de repos
vice de soins a domicile.

a

hommes , - Ser-

TILLEUR. - Maison Saint-Vincent.
(Euvres : Consultation de nourrissons - Jardin d'enfants Ecole primaire - Service de soins & domicile.
VERVIERS. - Hopital de Baviere.
(Euvres : HOpital - Ecole d'infirmieres.
VERVIERS. - Maison de la Providence.
(Euvres : Jardin d'enfants - Ecole primaire - Dames pensionnaires - Service de soins & domicile - (Euvres de
jeunesse.
VERVIERS. - Maison Saint-Joseph.
(Euvres : Jardin d'enfants - Ecole primaire - Internat
pour filles - CEuvres de jeunesse.
VERVIERS. - Maison Saint-Vincent.
(Euvres : Consultation prdnatale - Consultation de nourrissons - Service de soins A domicile - Dispensaire CEuvres de jeunesse.
WINTERSLAG. - Clinique Sainte-Elisabeth.
(Euvres : Clinique - Service de soins & domicile - Dispensaire - (Euvres de jeunesse.

-
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Ilot:i:'sE DE .NA.ML
CELLES. -- liinitage Saint-iHadelin.

(Eurrcs : Jardin dI'nfants - Ecole primaire.
DINA.NT. - Maison Saint-Jean-Baptiste.
(E'ucrs : Hlpital - Maison de repos :hommes et feimmes.
\laioiun du Sacr,-Ctur.
:ucrcs : Consultation de nourrissons - Colonie scolaire S-rvice de soins a domicile.

IIOCHEFOiT. -

Dunes et Bruyeres *.
(Eu 'cces: oloiiie s,ýulaire pour garlons et filles.
--- "

SEitlNCtIAMI'PS

D!iockE

DE TOURNAI

lais-oii de Charite.

BELOEII. -

(Euvrcs : Jardin d'enfants - Ecole primaire - Service de
soins a donicile.
Maison Saint-Joseph.

CHIML.Y. -

(Eurres : C.iiisultatiun de nourrissons - Creche - Home
pour tnfanits - Maison de repos :hommes et femmes uisis a domicile - Dispensaire.
Serxic ed
Dispensaire Saint-.Jseph.
(Eurres : Consultation de nourrissons - Jardins d'enfant- Ecole primaire - C(inique - Ser\ice~ de soins a domicile Dispensaire - :lu\its de jeunesse.

IAUT.TAGE. -

OBoUr.G. - Institut Saint-Vincent.
(Evrres : Jardi:n dienfants - Eco!e primaire - Internat
filles - Srvice de soins a domicile - Dispensaire A7Euvres de jeunesse.
Institut du Sacre-C'-ur.
(Eurres : Maison de retraite pour hommes et femnmes Ser\ice dl suins kidomicile.

THI•iEON. -

-

THItIs.

M\aison de retraite hommes et femmnes.
DIOCESE DE GAND

GAND. -

(

Maisun Saint-Baron.
rluir.s : l:Atrnal tilles - Ecole professionnelle - Bonne
;ardl--Midinettes - Service de suins a domicile - CEuvres de jeunesse.

-
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GAND. - Maison Saint Jeai-BHapiiste.
riizuiiarr - Internat
(Euvres : Jardin d'nifants - E:,olfilles - Sertice de soinl
;it dimidiile - Dispensaire -(uvres de jeunesse.
Maison Saint-Joseph.

GAND. -

(Eucres : Jardin d'enlants - Ecol [t riianire - Se'\ice de
soins a domicile - Dispensaire - ]';(Eit\r4 de jeunesse.

GAND. -

Maison Saint-Vincent.

- Ecole priiaire (Eurres : Creche - Jardin d'enfantt
domicile Ecole d'apprentissage - Serv ice de s•,ins .

Dispensaire - (Euvres de jeunesse.
Home pour enfants moralement abandoinds.

MELLE. -

Institut Maertens Sotteau.

OOSTAKKER. -

(Eucres : Internat (garcons) - Jardin d'enfants.
DIOCitSE DE BRUGES

BRUGES. -

Mlaison Marie Immaculee.

(Eurres : Jardin d'enfants - Ecole primaire - Ecole d'apprentissage - Ouvroir - Internat

parcons et filles - Ser-

\ice de soins a domicile - Dispensaire - (Euvres de jeunesse.
BICUtES. -

lai-mn des Saints-Anges.

(EIurr'.

: Jardin d'enfants - Ecole primaire - Ecole pro-uxcres de
jeune se.

fessiomwiille - Ecole de dentelle - Ouvroir -

BIUT;ES. - MlaTsoii Saint-Vincent.
(Eu rr.e : .Jardin d'enfants - Ecole prinmaire -t professionnelle - Ouvroir - Ser\ice de soins a domicile - Dispen-

saitre - (Euvres de jeunesse.
I i4tirrvnA. -

Hlome Bet hanie.

(Enurres : Bonne Garde - Midinettes - Serxice de soins t
doiicile.
OSTENDE. -

Dispensaire Saint-Vincent.

(Eurres : Internat (filles) - Ecole professionnelle et mneagEre - Bonne Garde - Service de soins a domicile - Dis-

pensaire.
OSTENDE. -- Ecole Saint-Vincent.

(Eurres : Creche - Jardin d'enfants - Ecole primaire.
OSTENDE. -

Saniatorium Saint-Vincent.

Maladies osseuses (homnes, femmes, enfants).

-

84 -

\•\LŽ'irlN. .Maison Notr-D)alue des Blanuches
tcolonie pour filles pellmanente.t

)Dunes.

I'.S. - La I'ro in-c d(cs Fillti de la Charit& de Cologne pos.
1on
Hli
. Ir'i i- mais•ns. Aul dioc. se de Lieye : LU'TGENBACH miaison de rharit, : hlpital , et XHOFFRAY vieillards)
au dii;i'wee de
Namur : BElio-(d••iI'
i:Lai.-i)I de charite).

sdi',

- La ineIne province allteirande dirige en outre, en Suisse,
quatre niaikoin au dincibse de Frii,,urg Lausanne, Geneve ;
Tacel trois niaiisons : hnpital. piinsionnat. orphelinat)
I; fany .
La Vi.'tt, hsice
: BruTderklausenheiim).
(Mai 1959.)

PAYS-BAS

LES

MAISONS

REPARTIES

PAR

DE FILLES

DE

LA CHARITE

DIOCESES 'avec date de fondation)

ARCHEViCHEi• D'UTHECHT

AMERSFOORT. -

Hupital catholique (15 septembre 1954).

BAAK. Maison pro\inciale. Seniinaire
1956).

DIOctSE DE

s GRAVENHAGE (LA IIAYE.
bre 1953.

-

interne (1"

decembre

ROTTERDAM

Maison pour vieillards (21 septem-

N.B. - Diocesp drig6 le 2 fevrier 1956, auparavant
relevait de
Harlem.

DIOCESE DE

HARLEM

DIEMEN. -- Ecoles, vieillards (28 aoft 1933).

-

DE WEERE. -

85 -

Ecoles (22 octobre 1945).

DIOCESE DE BOIS-LE-DUC ('S IIERTOGENBOSCH)

BUDEL. -

(aEuvres sociales de la zinguerie Dor (28 nov. 1932;.

TILBURG. - Ecoles (4 novembre 1919).
N.-B. - Maison centrale (19 juillet 1927 au 1" avril 1935)
avec Seminaire.
VELDDRIEL. -- Ecoles (18 septemnbre 1905).
DIOCtSE DE RuEREMONDE (ROERMOND)

BOCHOLTZ. -

Ecole, vieillards

LINDENHEUVEL. -

12 novernbre 1910).

Maison des mines (26 octobre 19260.

NUTH. - Maison des mines (29 novembre 192ft au 1" arril 1935).
N.-B. - Maison Centrale (du 1" avril 1935 au 31 mars 1959).
Maison pour vieillards (a partir de 1935).
PANNINGEN. - Cuisine au Sdminaire Saint-Joseph et asile paroissial (5 mai 1958).
RUMPEN. - Maison des mines :;coles, pauvres (1" juillet 1919).
SUSTEREN. -

VENLO. -

Ecoles. vieillards (8 avril 1902).

Sanatorium pour Cheminots (15 mai 1930).
DIOCESE DE BREDA

WERNHOUTSBURG. - Cuisine de I'Ecole apostolique (28 octobre
1946).
Au total : seize maisons, rdparties dans tous les dioceses,
sauf dans celui de Groningen.
(Mai 1959.)
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le11.Etennie. s-upevivur ýkenvOal de la Congre.-,a,ý;ant-lou
AT.Vi~reym oiid, supriehiur du Grand Strninaii'e de
Tom-s. Gette r,,iie ann~e .1M. Antoine Fiat se pr~sentait pour
]naja-lere amiin& Lie tieologie :il axait suivi de cours de philosliphic donn6 avu Petit Sdn6inaire de Plu-aux.
Lioil de fi Ali ,sjou conlia ladirecation du Grand Skni naire det
A ]a fi lle
1889, -11. Itrevmond prit -sa retraite danis la
ci ne conserva que le Litre v! les fonutiuns de Visiteur.
ervi
Dojizla rentr,~e du mois doctobve, il fit de sa nouvelle cliambre
une ý;oii~tude pour se preparer i4 ]a Mort. 11 nvy fut gu~re distrait

que piar Ies

nombr 'iSeS

modifications aipuort,~vs au U1glement.

Ce fut sa derjij~re t6preuve. 11 itiait mn16r pour le Gia.?[
11~~~~~~ a upseusssyu et if a port6 danis son cmur
trenty--six g~tratiozis sacerdotates jusqu'A
ce que J~sus-Christ,
nod&le du prc~tre, Hilt fornic en ellks. II peut se fdiciter, comme
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Mi. Frincois Nwia'ux, les autres notes
i'.r-ot

(te

I.M. Trin.

cure lie Labrousse
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saint Paul, d'a\oir une brillante couronne. Un arand noillibre
de ces Rtoiles brillent encore sur la terre. ()i conipte tr(iis
eveques : lgr Lamiouroux (1A, dvxque de Saint-Flour; lgr P'agis '2.. ev\que de Verdun, et Mlgr Usse (3 , ev%\que de Selge,
vicaire apostolique de la Birmanie septentrionale. II a eu une joie
plus intimre : ipendant diouLe an. ii a p) donner le nitn de Pere
ia I'lu de I'Assemblee gdnerale du 4 septenibre 1878 qu'il avait
vu s'ilexer de la tonsure jusqu'au diaconat. C'est :txe

une

ilio)-

tion filiale que nous \oulons essayer de saisir lIe traits inarM. L.e Go et
quanits. caracteristiques du tils spirituel du vx~inri
du disciple du bieuneureux Jean-Gabriel Perboyre. A cette kcole,
il s-'tait re\vtu de I'esprit dc saint Vincent de Paul et de U'air
de famille des saints Pritres de Ia Mission.
Tout son ext#lrieur itait grave. caline et plein (d religiin.
de son talent 4tait la 'oliditt de
I. eararlotre Ie plus marqut
jug'emment. fortifide encore par l'habitude de la r•llexion. Cela lui
donnait un air un pen froid et shxiere. C'dtait comnie une ombre
pour ceux qui ne la voyaient qu'en passant
qui voilait la bonti
ou it distance. Pourtant ii ne s'inspirait. dans toute sa conduite.
que du disir de faire du hien a tous. Dans les diliberationc, il
n'exmninait que les faiti bien Rtablis et il deartait les soup(onis.
Dans Ios conversations. il avait soin c r,-t pas ju-er. C'etait son
secret pour itr'e juste et charitable. Ceux qui lui confiaient Iours
difficulti's et leurs peines ne tardaient pas a reconnaitre le
s•rieux inlrti't avee lequel il les ecoutait. et le sincere dvx(uement averk loquel ii leur donnait conseil et appui. II etait trIs
patient pour traiter les infirmitis spirituclles. Son esprit droit,
son raractbre fernie et sa \e(ru solide lui assuraient. sous le
regard de Dieu. la force de se possdder au milieu des tempetes
hue souli vent parfois. dans les Communautds, certains inauvais
courants. 11 savait attendre, renionter h la cause en tenant toujours ferme le gouvernail. Puis il prenait conseil et agissait. Les
inf6rieurs n'avaient qu'h se ranger autour de lui. chacun A sa
place: ii prenait la responsabilite et donnait I'assurance. 11
aimait I'-glise. la chapelle du Seminaire. Pendant les saints
offices. lorsqu'il officiait ou h sa stalle. il gardait une modestie
parfaite. Elle s'harmonisait avec sa gravit6 naturelle et la
(1)

Mgr Laniouroux

iJean-Marie-Fr;ancots).

N

i4 MuNrat le 25 frvrler

1534. vicaire pendral de Saint-Flour. sacr6 le 29 septembre 180i. 6v(que
d(ece diocse et mort le 12 jullel 1906.
(2) )1gr Pagris (Jean-Pierre). N a Pleaux le 16 juillet 1835, 11 resta
longtemps professeur de philosophie au Petil Seminaire de celle ville ;
il etallcur6 de Salers lorsqu'il ful nomm6 en 1882 Oveque de Tarentalse
transf6ere
Verdun en 1887, 11 lsa ses forces a prccher ]a Croisade de
Jeanne d'Ar : en 1896, i1 prit comme auxillaire 5gr Le Norlpz., ne s'entendit
pas avec lui, demissionna en 1901 et mourut i Chaussenac (Canlal), le
18 novembre 1908.
(3) Mgr Usse (Antoine-Mlarie-Joseph). .e le 7 novembre 1860 a SalntSalurnin, enlre en 1882 aux Missions Etrangires de Paris, sacr6 eveque tilulaire de Selge et vicaire apostolique de la Birmanie septentrionale 1e I• avril
1894, mais son episcopat fut malheureux ; 11 demisslonna ,n 1899 el vint
mourir chez un ami au Chesnois-Auboncourt (Ardennes), le 21 avrll 1905.
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xifiiait. (C'tait une belle tenue spirituelle. Ce leger crayon
remplacera sa photographie en tite de cette courte notice.

M. Antoine Pvrevyiiond est n6 A Riom-es-.Monlagie. cheflieu do canton de i'arrondissiment de Mauriac ':antal). le
13 janvier 1811.

lliom-i;s-Alontagne, abrite contre lis xents du sud par une
colline. repise dans une large et riche \allIe. De belles prairies
sout arrosees par la V'rone et le ruisseau de Sarrazins qui se
r6unissont au fond du bourg. Aux divers points de l'horizon,
on aperi-,it les dessins pittoresques et varies des monts du
Cantal rt les cimes elevdes du pii de Sancy, du Mont-Dore et du
Puy-de-Dmie. Ces montagnes fornent en permanence le cadre
grandiose de e

tableau, si riche d. charmants ivtails pour Ie

touriste. A chaque excursion, it trouve de nouvelle 6echappi&s
dti paysages, des points de vue pleins de surprise et de contrastes.
Pendant I'hi\er. la neigre couvre le sol ; si le ciel est sans nuages,
lo panorama est dblouissant : si la neige toibe et si le vent
sutlle av\eo x\iolenco. c'est une vraie tenipte : on dirait 1'oceati
dechain,' sur les montagties immobiles. C'est le deluge annuel et

bienfaisant qui couxre surtout les hautes montagnes. Ces neiges
et ces glac'es forment comine un linceul. symbole de la mort. et
elles prtparent les richesses du printemps. La vie, la mort, la
resurrectini sont partout dans la nature ; mais la transition est
plus r:arqu;e dans les pays oi I'hiver est rigoureux. C'est u'e
lecon saisissante du lixre de la nature.
C'est IA que IM.P1reymond commen;a a connaitre. aimer et
adorer le Dicu des imontagnes et des collines, Ie Dieu des neiges
et des glaciers. le Dicu de la sireait6 et du silence et le Dieu des
orages, des foudres ct des tempites : ce fut son premier livre.
Ce livre, 6crit de la main de Dieu. tient la premiere place dans
les premiers dtveloppements de l'intelligence; il donne les
premieres images. Sans doute les choses visibles, le ciel et la
terre, riv6lent partout les choses invisibles: mais l'expression a
de riches variantes d'un pole a I'autre ; elle imprime son cachet
au g6nie de claque peuple ot au caractere des hommes les plus
remarquables.
L.e pire de M. Pereymond, Georges PWreymond, avait 6pous.5
Mario Malbec. du hameau de Roc-Marie. Georges n'6tait pas
richp. mais il etait intelligent et ami du travail. C'etait surtout
un honime de caracterc et un fier chrdtien.
Marie Malbec etait une personne accomplie ; elle 6tait d'un
caractýre doux, un peu timide. A ce bon naturel s'alliait une
piete peu commune. Elle sortait d'une maison patriarcale. 'n
curf de Riom disait: Quand on entre dans cette maison, on se
croirait en Paradis! I.e pere de Marie Malbec etait estim6 et
vendrA comme le type de l'honndte homme et du bon chretien.
Pendant la tournte pastorale dp 1834, Mgr Cadalen (4), dv-

que de Saint-Flour, entendit parler dp ce respectable vieillard,
i() \I' r Cadalen (jean-I'ierre- \r-M:•,, .
ýt.AAlban (Tarn), le 31 octobre
1788. i
11 v

t;iilt viPeare capitulaire d('lbi lorsqu'll fut nomm6 a Saint-Flour ;
orno
Pr.maturment ie 17 - avrfl 1836 aprts deux ans d'Iplscopat.
pri

-

,9 -

Ag6 de 109 ans. de haute taille tt qui sv tenait en•cre bien droit.
It voulut le voir : un de ses petits-fils, Etienne Pereyniond, alla le
chercher au hameau de Roc-Marie. a trois kilomntres. mais le
vieillard eut besoin de s'asseoir deux fois sur le chemin. Arriv\
devant Monseigneur. ii se mit h genoux pour rece\oir sa bCnddiction. Monseigneur le releva aussitot, en lui disant: , Oh.
('est le vieillard qui doit binir le premier ,. Et Sa Grandeur
tomba A genoux. I.e vendrable patriarclh hcsita. pleura et bnit
enfin le chef du diocese. L'ange du diocese bInit a son tour
comme I'ange qui avait lutt6 aecc Jacob. C'Mtait le Nune dimittis
du pere de Marie Malbec. II mourut ou plutOt s'eteignit peu de
temps apres le 2 nai 1834. II fut administr6 par M. Chabrat 5;
cure de Riom. II avait sa pleine connaissance. M. PIdreymnond
6tait alors au Stminaire interne. depuis le 24 mars. II dut
s'ctablir un commerce intime entre le jeune s6minariste et le
nouvel 61u.
Georges Ptreymnond et Marie Malbec eurent dix enfants.
Antoine 6tait I'ain. Le deuxiime, le quatribme, le sixibnie et
h huitibme moururent en has Aie. Ces douils A inti"evalls rtigl<
Ctaient sanctifies par les parents : ils avaient la consolation de
donner des anges au Ciel.
Le pere Georges (on lui donnait ce nom) etait un excellent
pere de famille. II veillait sdrieusement sur ses enfants. 11
voulut que la mbre n'ebt d'autre souci que le soin de 1'intdrieur
de la maison. Elle etait un modble de piktt, et sa tendresse
in6gnieuse formait PI'me de ses enfants.
La pribre, en elevant les Ames A Dieu, 6tait un lien de
famille : le matin, le pere Georges faisait exactement sa priere.
et la mrre prisidait celle des enfants. Le soir. la priere se faisait toujours en commun, en outre on rdcitait le chapelet. Pendant les soiries d'hiver. le pere Georges lisait lui-meme la vie
des Saints. Ces exercices pouvaient paraitre longs aux enfants :
mais il se gardaient bien de t6moigner de I'ennui. Nul ne savait
mieux se faire obeir que le pere Georges.
En faisant de sa maison une naison de priere. il en faisait
un lieu sanctifi6 par une prdsence particuliere du bon Dieu, et
ii le savait. Comme on dit bien : Notre pare qui :tres aux Cieux,
quand linnocence des enfants. malgrb leur 1lgbret6, se joint 4
ia foi des parents. Alors, F'exemple est s6rieux et salutaire. .es
enfants aiment le Dieu de leur pere, comme les enfants d'IsraMl
aimaient le Dieu de Jacob.
Le saint jour du dimanche et les jours de fete dtaient bien
les jours du Seigneur. et on 6tait heureux de les lui olfrir. Les
habits modestes de la campagne, mais plus propres. et qui
n'6taient pas les habits du travail. etaient loe livries du maitre
qui. pendant la semaine, donne le pain de chaque jour. Les
(5) Chabrat (Plerre-Xavier). N6 le 'N3 avril I798 1 Cha.ibres, i1 6talt
vicaire h Saint-Mlartln-Valmeroux lorsqu'll rut nonmmn cure-doyen de Riom?s-Montagne en 1831 : 11 mourii
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reyarde, j'y veillerai..

M. P'ercymiond

Ainsi

s'ecoula

alla au colliage de Mauriae

conumne eltve de quatribMle. U'ne annie d'tludes n'etait pas une
Irdpiaraliun sull'isante. I.e priorannme des classes pltdedente'
;a\ail t- re al renmpli. Aussi il fut gratifit
des dernii'br
plac-.
aux premiibres compositions. .Mais, avant la (in dte l'aiiiue, ii
lriil la ti'te du cours te il s'y tiainitint : en philosophip surtout,
il rmii<itra sa supdriuiiti'. II avait un -ofut prononc6 pour I''tude.
miais. pendant la rcerT ation, ii se livrait volontiers aux di\'r'
jeux.
II ciilinit. un jour, uine faute contre la diisipliniI. 11 itail
(-xterne, cominie beaucoup de ses condisciples. II se permit. av\eý
trois d'entre eux, d'aller jouer au hillard pendant I'ttudet . Tl'ut
ia coup, M. Alazagot 8) . principal du 1:ollCpe, ,iux re la porte ide la
-alle. lts ie repondirent pas aux sonntations et its evitirent. r(
'aisant It tour du hillard. la correction quo M. le 1'rin-ipal sfinIl;iit dispows; i ltiur inflier suir le chamnp. Alors. ML.le 1'rincipal
lo'ur ddclara qu'il cls irettait h la porte du Collr'e. Les quatre
joieurts fuient d'abord bien iiarris : mais ils tinirent par ~e

.consolerr. en reprenant leurs parties de jeux. IIs vovaienit
que le r-nv oi in'tait pai sirkieux : mais its ne so prt'esaieln
(daller trouver M3. Mlazagot. I1s craignaient d'*tre punis.

biin
pas

toilritie ver-s I4' rhose' tie la piOti. 'a parole racile et iltageo, s'atlacla
etllauiiitlp a -on -ilprrieir. It rcilaient le brtviaire en conintln. mI. Juillard
prollliail (d rees oc'asionils piutlr !1i demand'i1r 1'expliclitioll doe cvrtaini
pas sages de la Sainte Ecriture, surtout des Epitres de saint I'ail : ci i1
Jolisss;it dte res ,onivei'rsalions.
C'ltiient dties ronil'treies spiritiuelle.
ils
;apprt. iiiitis Ir's iin-treirlives. Elles avalent .'1•l pr)parCr e par ses lt'ooni dul
iFrind S-ri;:i
iire. ("fst _1. Jiilliard (Ii
:I fourni. a notre
"v:n1
trr
tonir•re
.l V;' is,. li s lt.
Itl,
hili - (|iii Coin Ornient rctil
pt)riode le la vie (tn
biennerieux Perboyre. C'laitii un Ilaisir de I'enteinre sur re stirjl.
En quiltant le Perit .- '- iniaire. 3M. Juillard fill nonim•
•
viraire Ia la
Ilaroisse Saint-Vin'ntl (Saint-Flour).
Son z.le, sa pi6t( le dtsignerent
liienli1 anx Sup6rieurs evrli'5siasliques qcii le nonlinireni SiJItril ar des
F'r•res dte Sainl-Via•,iiur.
Quand MN. P1ereyinond fill noninl
ii upierieir du Grand SPtiinllire de
Saint-Flour., M. Juillard i'lail ruro-dloen de Sainte-Christilne. i SaintFlour. II visitait soluvent son ancien llbve. Ordinairement. les confrrres
'alatent
presents. II tavait totijlurl
lies questlions ii poser, non Sir les c'hoses
(du temps

(il

ne lisait at ciic

jOlurn:tl

nl
l ;isýii

des

ras de lhi'logie morale,

stir la grace, sur les indulgences. La ripionis la plus courte Mail la mellletre; ii faisali ensnite toni les frais. II dil.tit parfols en montrant M. PBreyniond : < Ah
si J'avais devine (liill sertit in jour mon superieur, comme
j'iurais proflni de rmes avantages qluand je Ie tenais sotis ma ferult : a. Puls
il ajoital : a Considu rez-le bien : 11 elaiil aissi srieuix a 14 ans (lqu'il est
aujourd'hui ,.
M. Jitillard flir niione chanoine en 1878 par Mgr Baduel. II avalt une
grande devolion anx ames du purgaloire; en faisant appel a la pl1e6 des
finleds, it a falt une rfondation de messes quotldiennes A la calhedrale.
(8)

Mazagot

(Pierre).

N.' A Ally en

1792, prlere en

1820,

fll cur6 de

-aint-Cernin de 1841 A 1867 ; c'Mlait un pretre original. combantif. qUI
faisait profession A peu pres publique de ne pas croire ali dogme de
Flmmaculle-Conceplion ; it prit sa retraite en son pays nalal, composa un
a Essai theologico-philosophique sur la Providence a dont le premier volume
(472 pages in-8-) parut en 1875 : son auteur mourut Ie 5 juin 1879.
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-Coioiidaiit.
M.1.Yrc·niond savait qu'il de ait v a'oir uotr
foire ,'t Aauriao et que Ipr If horu-es v serait. Cettfo pemmzoe
to rNemdit Sn'c ofl
t n pr dpli on;tate. It atlla trcuju~r N1.le Principal,
sawz lui Lim-sor paraitre esi traintos et sans demander
gr·i
d(1,111 liaii;-rf positi- .
it seO vontenta de lii dire. Tur. tonl poli
et nin(tc : ,eMon.sieulr loerinemjqn , je riens pour cowinity-e I-z
defiirmon Ic('o(i' N (ii'O
, : i.vo ,)IIOIJ1 ' sujti.
.Ouxs refr.11-lonIs 41,
perdre 1to 1flaj'. Si roun )wop ItCz pas nous rococoib-r, nol iruols
auPti
~n I do I'1,ýIwr ),. .\tor;. IT. le P~rinc ipal s'-cria
SJai mouln si wj.I.'mncIlt ioUSs don ner une leron. Je ne vetur pas
nicth-f- (Il /a porto b's qtta100 ftwillenrs ýIPves dui'n~
Allott'
soy,,: saqes Pt nib'o ,en clqss·. .Uanmnistip0tait acr.oln de...
Il. P'ercx miniA vaemtlmAit au-i tin accidtent de %o :'
A.ux-aaesde t1ilpik-z. it p;ImtIit
pird pour alter ii Moim. La rdi'tamwi' icatat do :;)itom'tre-.
I.v tentn
'.(ait imaux ais. vf it v
ax alt delo a noiae. 1.w-rpiill ajpjvmbait du tornme. tin(, impressmimm
de fripid ct tl'a fat i,-lo Io sai-it =iaduettemmment. A ptusivurz
rcpriws. it
itt
di'ei ý>trrvler. It se reposait quetque temps.
On s'aj`plnrant Q
oir 4w
ou
n bton
m:
na
it Put assez d'4-nempie pour
no Pas -Ier it Ia t 'oiht iin dio
rii:i aurait Mtl6aisi p-ri
im sommmninii nmorctoi. Fnfin. ii .4e trovrie prt's d'un pciit vitlaze wi.
it a deslarents. Ii fait oin dom'nior et p~nible effort. A peino
a-f-il mniz tf pied ýmmr to souil do Ia maison qu'it tomlie (vanommi.
On
onoro-o·o.
nfl
If, r6ctmauffo ax or pr6caution :mienltt it revient
? Iiii iti tait A uine Ipotito dktanwr
dio fover. (O:1 prepare uno
hoik;on fortifiante. D4. qu~i I out prizo. Ii se troue-o dans sin
Mat mirnlmnt. Ia fatizuo avait disparu. Pour te ttimaoigner, it
roarcheo -Ia·d
pwz. ii la atikfaetion de cos paronts. Aprý,s 10,
axoWir romnorri6s. it rpi-rit to chernin de Mom oh it arriva sarnz
enconmibm-o.

AproD
ia rtla tlwiqno. Ml. Ihrex-nlmond fit oe ovagso uI*t SaintFlour pour obtenir szon adrniision au (Thand qrninaire. On
Pxi,-,foait alors qu'on ofit fait le onrMTdo ceienýes dang let; 4tahtifsernomi;
sooondairr.
A .lMaurhin . IP rnuri z o conipt(ait en phililsophio. Por Ia roeomnr andationm
du
w h M. Lo.ecure. cum-I
do Biom. Ml. Grappin fit uno exception en favour de It. P16revmond.
Lo jour de la rontrio. tirhis
16torifrios se prissentaient
dans IcS mWnis conclitioný. ot 5znn avoir prvoenu. It fut ddcid 0 l
qu its no soraient pas rpvus. Mais, pour nip pas avoir deux poidet dcxxx nwsures. on rotira In fax our accordr:o m Xl. Prevmomiit.
en lui exprimant los re-grets quuon Iprouvait.
it roprit done it rhmoin de Mlauriac. Uann6e do philosophie
6couie, M. Losviure.
re do
m.rn, retint pour son 6colp
pubtique. It rrnipl~aýaif
M. atalo (Tharrevre
'9Wqui ax ait succ~dP
h It. muillard of qui dle6irait pniu-mxivre son rours do thlologie au
Grand SIPmifiiairo.

(5

4e 18-rl,
.5

h:t)IrroI' :in frl ano-.'
i: iT I

.

(n-O de Collandrez en i550, de Mlenem

Orlir rlým crittP 1o-olfse el y mourut

le 9 mars 1903.
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M. P1 reymond avait toutes qualit&s pour reiiplir les fouctions pedagogiques : il pouwait former meme i la calligraphie.
Sa conduite, de I'avcu de tous, fut d'une rtIgularite parfaite :
clle fut 6ditiante, comme le constate M. l'abb6 Charreyre. II 6tait
g:rave et modeste conirne un novice. Etait-ce si;nplement un
relet de son naturel s6rieux et r6flkchi ? II y avait un secret plus
profond. et on ne sait comment it avait pu y ctre initid. Une
de ses ni&ces. Fille de la Charit6, nous le fait connaitre. Elle
rapporle le t6imoignage de sa mbre : , Dans sa jcunesse, lorsqu'il
se pr;parait i In pretrise, il etait d'une modestie rare, d'une
* rcessive mortification jusque la qu'il couchait sur la dure et
(qu'il usait de la discipline et du cilice. (Un cilice a Wt6 trouv4,
apris sa mort. dans sa chambre a coucher. Comme il 6tait devenu
trop 6troit. il avait et6 allong6 avec des ficelles. II porte les
iompreintes de stigmates qu'il a imprimees. On le ronserve.) On
put le constater un jour qu'il avait oublid de serrer ces instruments. n Sa soeur Marguerite. en religion Soeur Vincent, supdrieure des Filles de la Charit6 d'Alexandrie, a rendu Ic mcme
tbmoignage. et elle ajoutait : aNous le trouvions trop svere ; it
ne nous regardait mdme pas, nous, ses scwurs; ii nous parlait a
1rine. Jamais il ne se serait permis de caresser ses neveux et
nieces qui dtaient dans la maison ,. El pourtant, ii aimait beaucnup A jouer avec ses condisciples, lorsqu'il etait au College.
c'6tait toujours sa maniire de prendre les r6cr6ations. Cette
rnserve et cet abandon partaient du m4me principe. C'6tait une
r,'gle bien sage ! Ils sont rares, les jeunes gens qui la suivent
avec une si grande perfection. Cela rappelle saint Louis de
Gonzague.
A la fin de 1830, NM.Lescure, Rtant mort, fut remplace par
Chabrat (10),
M1.Chabrat. veritable ap;tre. C'6tait le fr're de NM.
,vx4que en Amnrique. Il fut tout heureux de trouver son 6cole
publique si bien dirigee. II s'attacha A M. P6reymond et la
confiance fut rdciproque.
M. Pirevmond fut instituteur h Riom de 1830 i 1832. Au
niois d'octohre 1832. il entra au Grand Siminaire de SaintFlour. 1t. Chabrat annonCait la nouvelle A M. l'abbd Charreyre
en ces termes : , Je t'apprendraiune nouvelle qui te fera plaisir.
PNreymond s'en va au Grand Siminaire cette annde. C'est un
futur Lazariste, tu le verras ,.
Il entrait done au Grand Sdminaire avec la pensee d'6tre
missionnaire. En mOrissant son projet, it fut un seminarisle
6difiant. II aimait la thdologie. Elle donnait une vraie satisfaction A son esprit judicieux et profond et. h sa piRt6 solide. II
6changea quelques lettres avec M. Delteil qu'il avait connu ?
Mlauriac. Enfin, au mois de mars 1834. il alla le rejoindre.
(10)
avec

Mgg

Chabrat
Flaget

(Guy-lgnaee).
Dour

les

Frere

Etals-Unis,

du cure
11 fut

son

de Riom.
coadjille•r

IParli en

&

1810

Bardstown

mals, atteint d'une maladle des yeux, t1 se retira en 1847 A Chambres. sonpays nalal, et y mourut le 22 novembre 1868 (c Drictonnaire de BlographleFrangalse 3).
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.Aprs avoir pris conseil, ii crut prudent de partir sans
axvrtir son pere. Celui-ci aurait fait le voyage de Saint-Flour;
et hI tils, d'une \olonte tres ferme, ne se sentait pas ndanmoins
la force do lui rdsister. I.e pere Georges avait toujours obtenu
une obli.-'sance sans riplique. S'il etait heureux d'avoir un
ipitre dans la famiille. son ri-\e teait de l'avoir pres de lui.
C'tIt le -ranid d4sir de beaucoup de parents chr6tiens. Is font
appei i la pil,; filiale et a la Ireconnaissance par les sacritices
qu'ils mit faitsl.
Le cuur du di\in Maitre prvuoyail ce grand
oba.ltale quand il disail
t : Celii qui aime son pere et so mere
plu., quea
oi nl'est pa. dignr die moi ,. Quand Jesus dit i une
i'till :
•si
-'toUi . c
i')llent risister a. cotte invitation qui cst
unie letltioi, di soni ctur. II faul accomplir le sacrifice rniritoire et Iii;ni qui lpripare a tons les sacrifices. quelquefois an
inartyre. Aus.i il \aut mieux in'tire pas orphelin pour que la
vo.lali(n soit plus 6prouve. Et pourtant Jesus aime les orpheiinl et it les appelle a lui pour les faire entrer dans une des
plus hcureuses familles de la terre.
Arri\ it Paris, .1. Pdreymiond fit partir sa lettre. II tachait
ld'-tre persuasif pour son pere, et tendre pour sa mere, si
bonmw si sensible. I1 aurait \oulu faire tomber sur ses chers
pareil- la ruose du :iel, et ce fut un coup de foudre ! Un
jour qIiu I pire
i
Georges ,tait a la foret, pour marquer les
arbreis qui de\aient etre coupe§s, ii pensait a son fils. parti sanu
Ie prevenir : sa douleur fut si violente qu'il faillit tomber,
frapplt de \ertige. Aussitit il se reprocha ce sentiment de
desolation : il se mit h genoux pour dire au bon Dieu qu'il se
souiiettait a son adorable volontC. 11 acceptait le calice. II
alia jusqu'i prometire de ne faire aucun reproche i son fils Ct
de no se plaindre a personne. II se releva fortifit : le fils avail
prii.
On ne sail rien de la mire au pied de cette croix : elle
dut bien s'unir Bi Marie d&soldee. c'tait sa patronne et sa imbre
elle 6tait tres pieuse. M. Pi'reymond ne tarda pas A apprendre
qiu le sacrifice dtait consonninu. Le pi'rt sonrea di;s lors a faire
4tudier ses deux autres fils. Etienne et Jean. Etienne interrompit
sct- tudes apris la quatrieme. Jean est mort, clere minord ; il
d!lnnait do belles esp6rances.
Entr6 au S6minaire interne le 24 mars 1831. X\. Perevmond

riill;ut une grande et tiliale estirie pour M. Sallhrgne. Supd-

rieur eg6nral. II ouvrit son ame au vi'nerable M. Le Go. MM. .Le
Go. Billie
t Boullangier, qui avaient supportt la tourmentri\vlutionnaire, reprseentaient avec la plus ddifiante simpliciti
I'aniien Saint-Lazare. Xl. Le Go. directeur du Seminaire interno
et assistant de la Maison-MWre, donnait tous ses soins au nouveau
berceau de la Petite Compagnie. On le v4ndrait. II avait. pour
sous-cl i rteur. le hienheureux Perbovre. M. iPrevmond prit
pour in.lllIe le futur martyr et ii re(ut ses lecons avec une
religieuse attention. Quels furent ses progrEs ? L'histoire d'un
idiliant s'r:minariste est. toute proportion gardc., difficile
A
faire, co•linfie
elle de J(sus A Nazareth. Elle lui ressemble
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beaucoup, c'est une vie de paix, de silence, sous Ie voile d'uni
certaine obscurit6. C'est un long et tres actif riciueillement :
comime Jesus, ii est soumis. L'assujettissenient de cihaque jour
et de chaque heure est le grand secret de formation Pt de
contirmation dans la %ertu. Ce secret est ancien ; e'est celui du
Cenacle. Les habitudes du sduiinariste sont le ressort cach(e
de toute la vie. C'est Il que M. Pereymond a puise son grand
esprit de foi et qu'il s'est rev'tu de modestie et d'une 6difiante
gra\ iti,. C'etait l'empreinte surnaturelle de cette clleste enfance.
Son temperament sanguin-bilieux ne pouwait pas porter lI
noderation comme fruit naturel : c'Rtait une \ertu acquise qui
embellissait et fortitiait son itnergie naturelle.
Oh ! Siminaire interne. \ous gardez dans nos souvenirs !t
Le directeur surtout nouI
secret de nous rendre meilleurs
apparait comme l'ange de ce paradis terrestre ! II n a pu toucher
si souvent et si delicatement nos Ames sais Inous rev\ler !a
sienne 1 Quand M. Pereymond nous parlait de M. Le Go et det
bienheureux Perboyre, nous pensions a M. Chiachlon. a i s
prieres ardentes et a ses exhortations enflanmmes. I ne envcloppe d6licate et sensible voilait A peine unp Anir sz:raphique.
I! a fait revivre le bienheureux Perboyre. Au reste. dans ce
petit ciel, il y a toujours un ange choisi par une inetTabhl
Providence.
Au mois de mars 1835, M. Pereymond passa ýu Srdminaire
interne aux Etudes. II ternminait sa deuxiimne ann(e de tildologie. II eut pour professeur de morale MA.Beaufils. II en parlait
aver rloge.
Le depart du hienheureux Porhoyre pour la Chine fut un
,vtnerment m6morable pour la Congrigation et tres tdifiant. trIs
tiuchant pour la Maison-M1•re. C'etail le pere spirituel, avec
!'aurdole divine d'une irbs eminente vertu qui disait adieu pour
toujours a ses enfants. II y cut des larmes comme A Milet. an
ddpart de saint Paul. Mais le saint missionnaire aunnit voul'i
en revoir quelques-uns. non en France, mais on Chine. En
embrassant I. Pdreymcnd, it l'invita A Il suivre. un peu plus
tard. Cette parole denmura toujours gravee dans I'nime du disciple. Celui-ci rappelait volontiers ce souvenir. I.e saint martyr
semblait I'attirer. surtout du haut de la croix. Nous avonz
connu ces dtetails par un Confrbre qui dtait desimgn pour aller
en Chine. M. Pereymond I'aimait beaucoup. II lui fit cetliconfidence pour le presser de ne pas invoquer les raisons de
santW qu'on avait fait valoir, avec certificat de mddecin ý V'appui :
et comme il crovait que cce Confrbre avait inspir6 ces ddmarcheF
aupres du Superieur gen6ral. ii lui en fit des reproches. Ce
n'ktaient pas la chair ni le sang qui parlaient. Quand il fit
exactement renseign6, il se montra satisfait. II ajoutait ndanmoins, a propos du certificat du mtdecin : Its sont si fnriles et
si heureux de rendre serrice, ces chers dorteurs ,!
. Ce genre
d'ironie lui etait familier.

16( -

OUrdolun

s.uus-diacre au mn.is de s•etepmbre,

M. Pdreymnmd

au colloue de Montolieu pour enseigner la plhiotut enlvov
-ophlie. C'etait une rude tLche. Le prograinue etait charge :
vI puis, pour des raisons qui ne trouvent pas leur place ici, le
sup;)rieur gardalt sa chanmbre et ne s'occupait que des rapports
A quelques
,.xitrieurs. I. I'rei.,ymond pr>-ta son concours diUvo)ti
Cnflrres qui s'eipluoyailent avec zile et intelligence au maintien
die la discipliine. 1s delil)raient souvent et agis-aient de concvrt.
l ne nuit. 1. P,.rnViiid entendit du lruit dans le dortoir oon
II s'avance doucement, les bras
I\illOuse).
avait tteint les
'uxcrts. I'n •lie',c arri\te en courant et tombe dans ses bras. 11
t. i r'ii en ilagrant d,'lit. cet rcolier de 17 h
I tin!it solidemnii
i ansl s'ecrie : ( Mo)niur, ie n'rst pas aoi... . M. Preymnond
I•pInidit : Je oin rous noimme pas nwis nous verrons dans tin
instlant ,. Apris a\v ir entendu cc dialogue, tous les i,;l-ves rega-naitnt leurs lits. A partir de cette nuit. on fut sage au dortoir...
Aux \acances, M1. l'reymnond fut appele
anu inais de septembre 1836.

a Paris. II

fut

ordonne di:acr.

Au mois d'octolre, ii fut noiiinmi professeur de philosophie
au (irand Siminiaire (d Chillons. Mgr de Prilly etait •veque. Ce
digne et s.aint iprlat &tait tris charitable: il faisait lui-m>,nme
la visite des pauxres et ii n'allait pas les mains vides. II avait
taus-i un :-rand zi/lv pour la formation des seiiiiaristes it la
pitd. II suivait les exercices des retraites, ii faisait quelque
confirences et il pr6sidait les lectures spirituelles. C'est Mgr de
Prilly qui imiposa les mains i MI. Pltreymond pour I'ordination
de la prltrise. en 1837. Pendant la retraite. M. Ptreymond assistait aux lectures pr.sidces par Moi3seigneur. TI' jour, il ful
appele it rendre conipte de la lecture qui venait d'6tre fait :
oele tlait prise dans ie Pastoral id saint Gregoire. Cette lecture
,tait pileine do dttails symboliques. 11 ne les avait muere retenus.
11 s'attachait donc i la pense doiiinante et il commenCait a
faire des considtirations tendrales. lorsque la voix pergante du
pr6lal se fit inentdre : ( Monsieur le Directier, ce que vol's
dit's est birn. oin r(e n'West pas le romnpte-rondutid la lectur"
que nous renonas d',ntndre

!...

n.

M. PIreviymnd raconntait aussi qu'il precha. -lus tard, in
sermon sur l'enftr, en prrsence de Moilseigneur. Vers la fin,
tle aint eviqlle s'ecria : , Assc:, asser...
M1. IPreymond ne
1.
disail tpas que Monseigneur aurait ajolut : , Vous nous glacr:
d'effrni ,,. Cr'et ce que rapporte la tradition.
En IS 39. : la fin de l'anune scolaire. ii renouvela la demande
d'aller en Chine. M1. Poussou lui rdpondit qu'il faisait du bien
dans les Grands Siminaires et qu'on ne jugeait pas utile de
I'en\oyer aux missions 6trangres. I ne nouvelle lettre hii apprit
bientbt qu'il itait nommrni
prof sseur de philosophic au Grand
SCminaire de Sens.
Sur la demande de \Mgr de Cosnae, archeveque de ce diocese. la Conr•ngalion fut appelee ih reprendre la direction di
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Suiminaire qu'elle a\ait cue depuis 1675 jusqu'a la Revolutiun.
11 etait dirige par les pretres du dioc6se. AM.
Flagel fut nonund
superieur. II se tit remarquer par sa parole familiire et sa
persuasive bonte.
C'est surtout par la bont6 que les nouveaux pIrofsseurs
-agnerent pleinement I'alfection et l'estime des seminaristes.
L,'un d'eux, M. Delaplace, leur rendit ce temoignage dans une
lettre adresste i un eccldsiastique du diocese, aprbs la premibre
retraite. Cette impression dut le preparer B entendre I'appel de
Notre-Seigneur : n Veni, sequere me' ,. II ne tarda pas h faire
sa demande pour Otre recu dans la Congregation de la Mission.
Aprbs I'ordination de la pretrise, ii partit pour la Chine, fit un
excellent stage apostolique et fut sacre 6v6que. Ses superieurs
lui contibrent le Vicariat si important de Pdkin.
Le mnouvementitait
dunni. AI.
Poulin ne tarda pas a le
suivre. M. Pereymond louait son intelligence et sa facilit6 pour
s'assimiler tout cc qui etait I'objet de ses etudes. Ce qui surprend,
c'est la tidelit6 de M. Poulin a soulhaiter la fete a M. Pdreymond qui ne rEpondait -ubre qu'aux lettres d'affaires. II dut
faire exception pour M. Poulin. II le meritait : dans ses lettres,
l'esprit et le coeur se donnaient le mot. Pourtant un contemporain a avoud que M. P6reymond obtint surtout un succ-s
d'estime. II imposait trop par son air grave et austere pour
etre aimi. On savait son exactitude h faire observer le r6glement
et on Ic craignait. Apres une annee de philosophie, il fut nommni
professeur de dogme (1840-1842).
En 1842, ii fut transfdr6 conime professeur de dogme a
Amiens. MI. Brioude y etait supdrieur depuis 1837. A cette
6poque, le S6minaire subissait une crise tres douloureuse. I.e
choix fut tres heureux. La physionomie sympathique du venerable M. Brioude ; sa bonte enveloppante et sa pi6td aimable le
firont aceueillir comme l'ange de la paix. On aimait sa conversation hienveillante et tres instructive.
M. P6reymond fut heureux sous sa direction. De 1843 A
1i49, it fut professeur de morale et il se livra h un travail
opiniAtre.
A cette 6poque, Mgr de Salinis dtait ev6que d'Amiens.
M. l'abbe Gerbet etait son grand vicaire et I'homme de sa droite.
Ces deux hommes d'un vrai mdrite ne se d6sint6ressaient pas
de la direction des etudes du Grand S6minaire. M. 'abb, Gerbet,
dans les sdances publiques, critiquait souvent les thbses classiques. II exposait ses iddes. C'tlait encore, plus ou moins, celles
d'un passe recent, celles du journal L'Avenir. La liberte, mal
d6finic. fascina longtemps les meilleurs esprits. Ces brillantes
critiques en prdsence de la communaut6 n'6taient pas de nature
i flatter 1'amour-propre de M. Pereymond ; mais il sut toujours
-arder un silence respectueux et trbs edifiant. M. Gerbet etait
Un occlesiastique tres eminent, comme penseur et comme deri\ain peu A peu, ses idees se modifibrent. I1 s'inspira davantage
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i'ouhliait pas surtout If proci*,ux colctours qu'il a\ait trouvw
en la personne du profi sse'ur de doglit.
M. I.,oun Forestier.
C',tait un confrbre trbs capalile, unl parait miilodile t:o
it'
.ularit6.
M. Pereymond is'tait attachit
nos Fbires coaljuteurs. 11
aimnait a s'incliner vers Irs petits. 1I saiait avxoir p.uiu eux ds
attentiuns et des
•gards. Si parfois, lorsqu'il dlmandait un
-service a l'un d'eux, celui-ci lui disait : .lMInsirur rl Superit'r.
j'lurais besoin de ce temps pour faire lecturr sipiriluelle .... .
il rdpondait : JMolt
Frbre, faites votre lecture spirituclle....
.Sitoent. itl tait persutadei que tout imurnait sc foire, vormtinw aurait
dlit le Fri're C.acaliu : mlais ii Winiistait pasI atin dt It
pahrialfdifier.
l.acle le plus important de l'adl inisitrAlin dle,
. I'P:revyitimnd ult la coinstrurtion de la chapell' de lta inai-istr
de camiagne'. L.a facade ptrsente une croix blanche, seulptice a jour
. acciomipagndre de deux clochetons. Cette fa;ade .I-'acieuse est
on hlaiir'onie a\vc I'ensenible du pioux et dilgant -salncuaire d.
him style gothique. 11 ainia ces sortis d'lu\x rc
jnlqu'i
la
,-assition
: nous le verrons a Saint-Flour.
Nus avons ddija dit que son frere plus jeune, .'!ani avail
fait si
tudleýs
t
t etait mort clere minore. II entra d'abord au
G~lrand t;mniinaire de Saint-Flour, nais une maladie interiouretl
intiail. et I'on pieiia quo le climat de la Touraine s.erait plufa;fatrable h -a saiint. II passa au S6tninaire de Tour's ill anl
,*I ldetii einvironl. l.a ualadie continua ses pro.gras et itl -s retira
dians sa fainil l.
1. I'lreymnond apprit sa mort axant do mionter
HiI chlairo. pour dolnnir une instruction de !a ietraite de la
Trinita. 1 oltrit son aacrifice a Dien 'ce sacrifice 6tait -Iraid!
pour donner soi instruct iin : cetti
ti il -s rIem itl i la clapellel
ptri'liiation out do la res.s-mblance avec celle de Saini-Andre '.

En

1853.

Xl. Fabre, .supiriour

du Grand

Snminaire de

Saint-Flour. pril sa, rtlraite. II avait passe une partic de I'annre
I :a;idlat. ioiulr silrire Io (raitement ue lii )proesrivait XM.Baradiu-, miiitdci d'un'e c•rt;aine notorit.. 31. I.acoiliim. profess•ul
do lmorale. fit l'intfriY,. et la Comnmunaute Mtait Iri't satisfaite.
ini aninait ot om eptimait Ie P're I.acombe.
Quaintl \. Fabre eut donn6 sa d6mission. M. Eti'nne nomnia,

p•our l1 rn'Iptlacer, M1. Baudier, professeur dt1 tl'irfale a Tours.
XMrr Morlot exlriniaIl
d"sir de conserx-vr M. Baudier. Alors.
!r clioix de Il. Etienne tombia sur M. Perroviiond •1 M1. Baudior
iesta aI Toiurs axec le titre de superiour.
.\ la irreniicre lecture spirituelle. IM. •erpeymnond dlit I p!ilrn
ouo(lluos roots, et il tit passer un livre de lecturoe u s-mtiniariste
qui <tait le plus pr-s de lui. Cela no surprit pas les nouveaux :
mnaisi, en r6cr(_ation, les anciens faisaient circuler de zroupe on

lroupo cette question : , Oit est M. Fabre ? ".
M1. Fahre fut professeur de morale de 182)9 : 1838. Ell
1835, ii fut nomm6 supdrieur a la place de MI. Grappin, choisi
conine Assistant de la Congrigation par I'Assenmbl'e qui nomma
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.-haquc instance, il fit ressortir les difficultds surhumaines que
rencontra la religion apportce au monde par N.--. J.-(. It
rappela commenti lle etait une folie pour les Genttils et une
menace pour la civilisation et la religion paiinnoes. Les Ci.sars.
c)t(-f du pouvoir te!nporel et spirituel, dcxaient la tlatibattre ii
ontranre. et ils le firent avoc le puissanit con)mrlls do la haine

!populaire. habiliement entretenue, et de la IPliilos:phic

qui so

coiinsiddrait coniune la reine du innlide. l.a titte dura trai. si,'h.l
alors que I'lF-lise '4ail dans son J, rrcau. Tout cria fit dit avwr

entrain et une cerlaine point

dl'ironie quo voilait

nUl |ri>'

Monseigneur fut enchant~, .
'aancle tenlantl.
it propose
d'envoyer ce s6nminariste i I'ari- pour rpec-\oir 11- - :rade de
i
la Sorbonne. et eI candidat partit pour la capitale. apri's I'ordiriatinii de la pr'trise, on I• 5t i I1 prrit le4
P li\r;r -iradl<- jusqu'au

doctorat en thtolo-ie. 11
avoir occupe

in'ol
pa- rentir

dian

I. dilioei'e..Apr<-

divers postes A Paris, it fut vicaire :t

du-Saint-Sacrement.
A I'exercice de la

Saint-D1)nis-

plredication. il se produisit un nouvel

tout nouveau. I.e diacre qui fut
dtsignr choisit pour sujet : L'a'urre de la propagation de la foi.
.'action du jeune orateur fut naturelle et trfs animde. L.e zIbl
apostolique do Monseizneur se trahit par un t6moignage de
pleine satisfaction. En outre, cctte conffrencr avait toucih6 la
tibre patriotique de Mgr Lyonnet. Lyonnais d'origine. il montra
surtout son enthousiasnw. en exprimant le ddsir d'entendre et
de faire entendre cette conference - la cath6drale. avant la
Trinit.. MI. Ptreymond se contenta de dire : a Monseigneur, ces
jeunes gens ont besoin de Ieur temps pour leurs :lIudes). Cette
raison. qui en voilait une autre plus serieuse, fit tornher I'enthousiasme : il n'en fut plus question.
:';s \isites tr's frrquentes de Mlonseigneur au Grand Sdininaire et son entente visible aver le nouveau suptrieur lui
icinf'.raient une investiture des plus significatives. l•'s lors.
il lui
itait
facile de diriger le S6minaire. II Rtait pos6 et ii
sa\;ait tenir Ieo ouvernail. d'une main sAre et faite pour le
commrandement. II a forme les gendrations sacerdotales qui,
durant trente-six ans. se sont succdd de 1853 A 1889.
Que dire de cette vie ? C'est celle de Nazareth. Pour saint
Joseph. 1'Evangile ne signale que les trois jours d'absence et
sa qualitd d'ouvrier.
M1.Pereyinond avait 42 ans quand ii arriva a Saint-Flour.
II avait une taille avantageuse, une forte constitution. Sa
physionomic avait l'expression habituelle du calme ct du recueillement ou de la rdflexion. L'ige modifia cette figure et, outre
les changements ordinaires. il la rendit plus paternelle. Tel un
\in -lrnereux perd. en vieillissant. les restes de verdeur.
M. Pdreymond a 6td superieur du Grand Sndminairp, sous
l'autorite de Mgr Lyonnet, de Mgr de Pompignac et de
IMgr Baduel.
incident : cc fut un surce'b
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En 1857, il y cut de uiimbreux changements alu Sniinaire.
Le Pere Etienne proposa a M. P'ereymiund la sup6riorit6 du
Grand Seminaire de Canmbrai ; mais, le 24 juiii, Nlgr de 'Pomnpignac ful choisi comine cvique de Saint-Flour. en rlniplacenient
de Mlgr Lyounnel. nomini6 i Valence. Celui-ci garda l'administration jusqu'au 18 aout. Mlgr Lyonnet, de concert a\ec \lgr de
Piiipignac. dcmanda au 'r.1. PIre de conser\er \I. PI'reynmiuid.
Le IS aou't, le Chapitre le nomma second vicaire capitulaire :
M1. Jalabert ttait le premier. Mgr de PI'itpiýnliar prit poszessiot)

le 27 octobre 1857 13).
M. Sudre fut choi-i pour la superiorit( du St-i~inaire de
Cainlrai. M. Valette Syl\ain fut noimm" professeur de morale
it Albi. et 1M. Dumay professeur d'histoire h Car'.assonne. I!s
furcnit reiiplact'; par Iruis jeunes professeurs. Le professeur de
phililsophie pa-'.a au dogine. Les litulaires de tous !es cours
6taienti rentouvels.
El \oyant lr.e \ides qui 6taient fails pariti les directeurs,
les .- iminaristes orplelins, en assez grand nombre et on peut
dire 1'elite. tirent une d(lniarche collective aupri-s de M. Pereyinond pour le prier de vouloir bien entendre leurs confessions et
rerevo(ir leurs directiois. II y consentit et ii gagna beaucoup
dans I'esti:e 'enerale. 11 excellait dans la direction. On ne \it
plus seulenment en lui 1'honnie de regle, on vit mieux I'homime
d D)ieu dont parle saint Paul ;on ne l'appellera plus que le IPre.
Sous I'adiiiinistration de Mgr de Pompignac, .11M.
Pdreymond
exerra une grande influence. II n'y out pourtant plus les nirenes
symipallhies. mais les rapports furent toujours trcs bons Mgr de
PIomipiniac a\ait iti membre de la Comniunaut6 de Saint-

Sullpie et superieur a Vabres (Seminaire des philosophes). I!

avait dos idees lar.-es et justes sur I'administration des Sriminaires et il rieser\ait au suptrieur une entiere liberti. 11 se
distinguait par ulne grande bonti et il ne laissait gucre paraitre
de 'hunieur. Dans I'intimit.
il lui echappait quelques traits
piquants ou plaisants. M. Pereymond en eut sa part. On lui fit
porter quelquefois l'odieux de certaines mesures. Cela a suffi
pour qu'on I'ait appel parfois I'edrcque noir.
On peut comnpter les \ingt annees de I'6piscopat de Mir de
I'ompignac cominIt trbs bonnes pour M. Pereymond. II n'y cut
janais aucun conllit avec 1'ev\que, et son autorit6 dtait pleineiment accepte au Seminaire. Les exercices publics continuerent
ai avoir lieu, mais ils devinrent moins frequents. D'ailleurs.
Mlgr de Pompignac. quoique ancien Sulpicien, laissait toujours
an superieur le soin d'interroger.
Sans perdre de vue la conduite regulibre .e la maison,
M1.P•reymond montra son zole pour la maison de Dieu. II en
(13)
leI 1802,

revint

t

De Pompignac (Pierre-Anlolne-Marle).
Sulplcien, employd dans les

Ni & Saint-Flour le 2 Jull-

snminaires du dio-Cse de Rodez.

11

Saiint-Flour pour raison de sant6, fut nomme vicaire g6enral et

rece'llil
la sum resslon de \lgr .yonnet en
I,; niai 18T77 (ni co('rs de lourn6e pasiorale.

1857

et

mouriil

i; \Iauriac

le
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p emho-rK. (In penM, ai cc jole *C'l West
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David cMSalomon. 11 croyait i ia realisation de cp qu'ils navaient
vu qtifen figure :
Qutam diferf u-ihi ua sunt altaria Ic.leu
To panis cita.' tM mnihi 2-ita Dpi...
L`!i 1899. on a plac6 uLn tm~s hel autel de narbre. Getait
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des ýaints de ia maison de Dieu.
I a rhapellf .itait a peine aehex-e. et It. Pere-rond se mettait
1u-ire
Io
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Le trav ail de MI. Pdreymond
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, o ii ne fut imprirne qnfen 1881. Dans
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incttre en hiarmonie les Statuts du diocese de Sai:t-Flour ave.r
la Bulle Apostolicae Sedis de Pie IX et le Cuncile de Bourge;.
Le coinmentaire de la Bulle Al:ostolicra.
!enu au Piy (1873;.
.s'edis formie un volutme in-8° de 272 pages. Ce travail reetul
iln t;loge trs explicite et sans reserve de MAlr Colet, archersoque
di' Tours. I.o docteur Francois Santi. professeur d" droit canon
ii Rome, donna son avis. en indiquant plusieurs amendements
doint I'auteur fait mention. Voici sa d;claration: , Pergratum
inihi fuit perlegere opus a clarissimo auctore e.raratum quod
recelat profundaim et amplam dr rebus canoniris scicntiam.
siimulque sinceritate 1 copia dortrinar max.ime commnendatur.
caluonici juris rultoforer
rnlturmi
falw
Qiarc arhilr,rrunlalnim
ribus utilitatem .s idem opus in rulyus edatur ,,.
AujimirCe livre est peut-itre un peu trop taill h It'antiquel.
celle ile
d'lui on aimnirait un, composition plus c'onformrcI'
(;ury, de L.ehlnkilil nu de Ciolli. D'autre part. I'aspect lyp,.ralaphique serait plus ajourd. Cela guide et soutient 1'attention.
0(c qui lui a iianque surtout. c'est un parrain autoris cot n1
cditeur connaissant hien I'induslrie de la rerlanmr.
Cat ouzvra-'e a cfe vendu presque it huis-clos. ;hlez Ieconome
du S4minaire. Plus tard, il y cut un dppptl cih I Palm6. maiinIdustrivl, Ic
ieriui-ci s'y int6ressa peu. A la faillite dio rt'
dclpi't ful retire. I.'heure cornmerciale Mtait pass'te ! Nianmin<.
ce travail est in des plus consid6rables qui ai,,ot paru sur
ritte matiere. II est tris souvent eite dans la SNuvrdle Hcrute
7fhiologique du Pere Piat sous cette rubrique : ie Commentaire
dt, Saint-Flour.
En 1I73. un Concile de la Province de Bourges fut tenu n*1
ile
I'bologien
!'
Puy. NM. Preyinond y assista en qualite d
M'gr de Pompignac. Le mrtropolitain. cardinal de la Tou:d'.uvergne. pr6sidait. Avant I'ouverture. it avait !'ait le voyage
de Rome pour soumettre les principales difficult6s. L'acte le
pius important fut le r6tahlissement du concours pour la noniination des archipr4tres et des cur6s-doyens. On apportait quelques temp6raments aux Rizles canoniques. surtout pour les dix
annies qui suivraient le Dcret du Concile de 1873. A Bourges.
il y a eu quelques essais. A Saint-Flour, on a choisi les examinateurs et ils ont pritt sf'rment I la suite d'un svnode : mai<
i! n'y a jamais eu d'examen. T.es autres Provinces de Franme
ii'ont pas suixi cette initiative. On a sans doute trop d'ambition
pour se faire inscrire comme candidat au concours !...
Dans ce concile. le m6tropolitain, en promulguant la Bulle
Apostolicae Sedis. init le plus grand zale pour faire accepter la
d6elaration suivante : ,«Quapropterprom ulgantes Constitutionem
Apostolicae Sedis derlaramus nos tenere episcopos nullatenus
posse a censuris in praememornata Constitutione Summo Pontifici speciali modo servatis absolrere propria auctoritate eliamsi
impedimentum niadundi I'apani sit perpetuum : tunr scribere
debent ,,.

-

1i6 -

NI. Pt'Ie' 1iond pit pIlusicur, foik li partile piour cornbattie
Fijl'ovtifu diti otte
clause. I.e -a rd oinl se vonteittait de ri~poiidie

qu~it

a'~ait

I'a is l'oriel

d1es

imiolaines.
rtii~ai

lout'

Xi.
'.iviii~iid
eh rie -zufrtiail Itaý; pour eianuier la juiXtri'~iiuio1.
II ralfijit on .iut
I.ai-Iatjt. I.os tl\*i.lu1e \\otrornt Ia
Iti
, rirtpý
flat- It, Miltnqi
ll
ilain. ConforinCllient an droit,
It Ci il. lit- ia Pti ine.l de' BtitIut.
'187::3
fli siounlis -I la
.~inI
I:
Yai';Ipllfialii.in (ii Su' etain Pontito. Au retour. Ia
,aii'- ~tr~., taiit ..ilIIIviit~i.
ICi coult de (150110l lit tin ~nht

iello : ot (ii ;oait (lit au
ii,4
mpt
qi'tln elerittait le ia'.'N
1 tijtain
:aza
Ill i,410-11h.liii. Eln lltal~tilll cv
nf-l id uooil-4.
11111,
ideni-1, ynilt
11-01
tliitioriiit re0
ýea. 0t
I-i n
tiuoliiipait j p lr pMaii

trfiplI(

zde ,6ILa d6-iaratiion Ili Conribo prox invial de Bolir2.If"4
ija*' rfai-,ou.'
hi jiirki'qtidemi it,'(0I*F--ijo ufliNer'i'tie.
Ci41ail x itiit,litbttausiolt la 'i-Lniiicatioii du Irait die Plume 411ti
Inuppriniiii hli iHinut.
e Wie-I quoen 188a6. treize ail plus taird.
que 11uoii. par im Dtirret .-. p-rial ýýappiiquant ht l'Ezisse unix or-.1 t*. trpm
le it' , en
It,
oil
-Iablir unon nou\elle jurisprudence...
Q1i4il641111 litii
It u
p't d tiiit satjitraption. all nruý,trolwifailt. if i
pii,
'i ii~'
th Iliuv, ik 3111iYuI. *1;111 liac nonnhreul.o
r-4;iiiii.iin ui'ecie-ia-f iijii4' Mti oi jvti'o:.nvo. dio XMgi IBadupl. ixqi
ilv 5aiuit-l'
'dir. mit Mi. I
x-im.it'xit
rd. *iijoh'ieur du Graiid St-iiiiltairv, *t1:iit
i *j
N;I.
t'ii
e~~~uni
ait, iai~ tiut de uniite
i rini taif im
iii
x.
xii
m-i qu I'' auditemur' n11\ aient pas la
I.

pl~ii
Jii

EIli 1876i. Ic 23 Ioii'nero. ttiilhtait Ili .-iriquattaine de prOtii-e
do 11ý1(I(,
iý,,mto. Lai \ei
:I.
Iv .,o'ýjninaive
alla, Aa
p"111.
(1111W
is. It- tilt
it-.t'tU
eti llf
:iffortueux
1uimiitiuages
au]'(lxllclio
bivit';ill'

.- da

11.
l't'ru,,tttd ite (dit quo qneiqut'-4 mo~ts, it ii
Ilfami'ti
iii tilaqit' t ii t'ail
Inilo vmipirnitnt. en disant
* luiflu
i/toni
ý(' mi~t.
01,wiflmi
Olvit
". 4:4, cher abb~l a bivii
i
i.'iaIoa
If
do smri ýzup'rioiir :ii .ýIait on 1903 euvr,
ti-lizill~ifrit ijiltairo de Ili 'atluu'Aralo '15..
0tt'-r
jiroit.

itt vtt.
G
id eiit
to 'ti]vr, a Vlqprti,
11it diii
ioiiutn
prttriotc- pair XT. Barbo'.
Iiiki-~onnaire tie
wllt~it' . L"
It- . '-tait fort rioirutiieIx. I,e[o aapes
se firenit
:m ;vallf ~i rv~a
. AII-- t- W 4to "',* II
It- \lNI I(f. 4",aii I l spill
\ lneiSrýIlt.
Fiiiot
iiiaiuinid
ux compimitilenits o f~
Pit
s~
iniiaint,
Amti,- qIw' li iitjm'-aiiawf ft'nit tlne belle IounnL·ge, l-gr dIe Pompi-lla
Iwtr
itllit ýilir lt t1"itlti ti? sa xiie. On nio crovaiil
I'lliuirI
i 0liitiiniti.
It iitr
1riit
en tourntoc pastorale. ;
laau. I-~
l1\46i
tt'n
Il ie
41,\otir-Dant,~
It'
oles liraclo-.
(l.Ifl'tnp
aii~altpitnait it one des plus honorahtt'i
di
I t ,t inf-Fwir.%
Ix' 'iiutoau do Poiupiznac. non loin dte
ii'iit'-.
dafb' du xim, sil'i'e. II occulli
I'ln
t x Iittli'..~qtie.
ltti
ii'ro prie'ipitee
hoisci-. Son fi'ý're.
J.- 1 doi
t Ili I

I;··

11

10

JnF.
if
ioi'a~ltr-il.
lt ' Aibepierre cv j8
s.5, preorc
h(Idl':l tlt-I1!
de "i
'louir, cideri&e le j!2 roars 1925.

-

107 -

juris. onsulte et oraleur distingud, fut procureur du roi sous
1.•ouis-Philippe.
•1.l'albb d(e Puompigiac, aprbs avoir fait ses etudes de
philosiýphie et de tlhologie
Saint-Sulpice, entra a la Solitudc.
Apri's .c(,tte annde de noticiat. ii fut nomine professeur d'Erriture
Ilodez et. plus tard. supt'rieur des philosLophes, ii Vabres.
.aintie
QJuand il out quitt6 la Columunaute de Saint-Sulpice, il fut
niiiiii
rlhanoine tittilaire de la cathxdrale de Saint-Flour et
-rand vicaire --'n1iral

lionoraire. On lui a

iextiuline belle statue

en marbre. dans une des chapelles de la rath4drale : il est

a

-elcoux.

I.es o6lection- de- \ivaires rapitulaires. olfri:ieil un intlirt
lout particulier. (in invoqua un ancien privili,.e qui autorisail
I Ci:hapitre it mxnxixer diroetement six \icaires capilulaires 'deux
titulatires, quatre honoraires). En consequence. 1MM. Jalahert
,tBroquin I'urent noninlis v icaires capitulaires, ot M. H•iuang'e.
rurt de Sainit-G;iraud d'Aurillac, P'reymuioxd. Amie! et I.aiou-

roux eurent Ie titre de vicairos eapitulaires honoraires. Tout
rela ('taitt inspird par un savant calcul administratif : M. Pl'revmiond detait Mtre le thiologien et le canoniste du Conseil :
11. Laxmoxiuroux futur (\rique de Saint-Flour), avait la mission
do sureliller les artes administratifs de Algr Jalabert qui, d'apris
mintrot d' M'-r ile Proipignae. aimait i exotjrdier prompt•fuint
Ihs offlaire's IdI diorcse.
0
tait de
Au lieu de renercier. M. P1reymond pensa qu'il
son devoir de ddclarer que cette election n'etail pas conforme
aux llles canoniques qui lixent le nonmbre des vicaires capitllaires. et qu'il ne \oyait pas qu'on pfit invoquer un privilrge
tlu•li6 en ldesutude depuis le Concordat. si toutefois ii avait eu
iquelque valeur. II s'on ouvrit A un niembre du Chapilre. Cette
r;solution troubla d'abord Ie bonheur de quelques elus. Cette
opposition. aprbs un moment de surprise, les rendit canonistes.
Ia convocation du Conseil ne se fit pas attendre, et
N1. P',reyn-mond s'y rendit. 1 demanda la parole et ii donna
lecture de sa declaration. Sans rien contester. M. Jalahert rendit
hommage aux principes invoques par M. Pdreymond. ainsi
qu'aux intentions du Chapitre qui avait cru pouvoir user d'un
incien privilege, afin de ternoigner sa bienveillante estine pour
les quatre vicaires capitulaires honoraires. II proposa done le
rnoyen suivant de conciliation : ,<Jr rrois, dit-il. que mon clection
est ryduliere. Celle de 31. Broquin doit l'Itrr dgalcmcnl. S'il y
a quclque doute pour 31M. Pereyotond, Amiel, Lamouroux, je
lrur dCfublue tons mes pouvoirs n. C'ctait un perinde valere.
-1. Pdreymond donna son assentiment, et il fut exact l se
reondre aux runions du Conseil.
11 se fit pourtant un travail secret contre lui. I e T.H. Pcre
FBorx lui kcrixit : ,Decs 'r'quics Pt des archfxer',ques sollicitent
rotre changement. Je ne crois pas deroir 'accorder, mais jQ vous
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la recrtation, on chanta I'lhymne dis secondes VWpres de la f'tede Saint-Vin-ent : le triomphe de la terre se runijssait a celui
du Ciel.
sa dImiisiion : nais
En 1888. M. P1reyimond avait donna
rlle ne fut accept6e qu'en 1889.
11 prit sa rvtraite au Grand S,'minaire de Saifd-Flour, apris
trente-six ans de superiorit.
Du mois d'o'lolr 1889 au
19 jaivier 1890, ii fit sa preparation ' la mort. Les modifications
n;omlbretuses apportdes aux habitudes du Staminaire, lui caushrent
(quelques ennuis. Ce furent les derniires (pines de sa couronne
do mnrites.
Au imois de ja:i.vicr 1890, itfut atteint de I'i;fluenza qui
lit alors sa premiiere apparition. La Communaut6 fut liccncide.
Le 19 janvier, il recut la sainte communion ; et pour cela il
itait dernur6d
jeun. ne se croyant pas assez malade pour la
recevoir en viatique. Un peu plus tard, il se leva et recita les
lPetites Heures. Quand le medecin fit sa visite, il le trouva
occup haarroser quelques pots de fleurs dans sa chambre. II
lui ordonna de se remettre au lit. Le medecin avait constat6
le prozris de la paralysie des voics respiratoires et il ne lui
donnait que quelques heures de vie. Tous les Confrbres Rtaient
rouchis, retenus par I'influenza, a l'exception de M. Peschaud.
Celui-ci proposa au malade de recevoir I'extreme-onction : la
respiration Rtait g6ene. 11 rdpondit: , Je suis un peu fatiguii,
nanis je ne suis pas malade; je connais assez la thdoloiie pour
dire que le sacrement ne serait pas valide !...n. M. Peschaud
r~pliqua sans m6nagement : a Vous nve: dedj~ le rfdle !,.
M. P1reymond prit I'avis d'une personne presente; il n'hdsita
plus. II s'associa aux prieres de I'Eglise : il avait toute sa connaissance et il n'avait pas conscience du danger imminent!
Quelques minutes plus tard, ii rendit son ame h Dieu.
I.e surlendemain. 21 janvier, eurent lieu ses funerailles.
Los s6minaristes n'ctaient pas rentres. L'hiver repandait lih&ralement le froid et la neige. La ville se montra fort sympathique et fut bien reprCsentOe A I'office. Requiescat in pace '
M1. PiREYMOND, SUPERIEUR, SES MOYENS D'ACTION

Nous avons laiss6 entendre suffisamment que M. Pdreymond
avait les qualites naturelles et surnaturelles d'un bon superieur
dr Grand Seminaire. II Ctait appele A former les anmes d'dlite
de la Sainte Eglise, le pusillus grex du diocese. Comme les douze
ap6tres, les smninaristes ont besoin d'6tre form6s pour devenir
forma gregis. II faut un maitre de novices-pr6tres qui puisse
dire sans trop de confusion : ,Soyez mes imitateurs comme je
le suis de Jdsus-Christn, mais surtout: a Imite: Jksus-Christ
lui-mdme que vous devez representer,,. Sans doute, tous les
exercices que prCsidait M. Pdreymond contribuaient heureusement h cette formation ; mais it manifestait surtout son action
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par Ies exercices de Loraison elt de la lecture spirituelle. par Ip
C(:iseil et par les a\is et corrections.
t° Oraisou. - Des I'entrle au S-tiniiaire, .11. 1'tlreyuud
'emparait des seminiaristes par la miditation. C'tlait ulle ,diqui suivaient la
j
s quize
s quize
liante nouteautd. Pendant
rtlraile aiiuclle du conimenceientI de f'aiuce, it faisait les
iitiilation-s ithaute xoix. 11 suivait la mithode qu'il expliquait
ensuite tous e-s mnereredis Ve'tait la iiithode du 'Veni monru
publide par \1.Grappin;. Les nouveaux I'apprenaient par cteur;
ai\ant chlaque rpl)'itiion d'oraison, il V avait un cunpte-rendu.
ln, parabole dle la seiience ,tait Ie thiýmie de cos miiditatiios.
L.c di\ers traits de cette parahole, applilquis itlla\i du Siiliernt jaimais oubli6s de ceux qui les ent eutendus
naire. nir -i
peindant quatre uu cinq ans. Ces applications magisrales s'adalla vie du sumiinaire. On aurail pu crire
lairnt parfaitemenitt
I e partie ae la seuienlee
que '''t;nit la P'arabole dit S'nminairf,.
long du chemin. un autre sur uin terrain pierreux, une
tuoinelI
autre sur unl terrain coumert d'6pines. une autre enlin sur la
toire. Qmlqiues grains rendent cent pour un, d'autres
Iboni
soixainte. d'autris tronte. Ainsi il saisissait au vif les diverses
une graine choisie
ftait
d---'oiininaristes. l.a semence
cat--,,rii
et Iri.- \ariJe : sefclnce' des sciences dixines semenee de vie
r-iuiii'r'! cit sanctifite : semence de piteit embrassant dans une
justi prol)rt ionln ie active et vie contemplative.
Apr'is .icla. une de ses jouissances, c'6tait de presider les
ri<lptitiions doraison. 11 saxait donner un cncouiageimntt et
le'in!" un 61o0e axv une r6scrve qui lui enlexait tout veninl. I1
faire la
tirail ensuitr les conclusions. Cetui qui itait a)pplle,
rpitition d'oraison n'ltait pas averti.
o" L'uclrec spirituvll'. I soemble difficile de diriger cet
iircirfe mlieux que I. Pdreyimond. A \rai dire, le plan qui
rv-i n it clique animi, dev\nait ui penu monotone pour les
:atwiiens m: is qucl hicn pour le- jiouies dans cette proe•tinre
explication :laire. -simple. judicieuse du rbglement. i laquelle
iPtait consacr6 le nimis d'octobre. Cette premiere explination
toimin"'• utn choix tris heureux de livres speciaux fournissait,
ioulr io rvptee de I'ani•e, un coinentaire du rp',lerent : seules
ils iectures preparatoIires aux fl6es liturgiques interrompaient
!aIiarihlie ordiinairr. \\ant la fute de la Translation des Reliques
d( -qailt Vincent. on lisait quelques chapitres de ses vertus par
Abelly.
l-'nsaz( ,tait de consacrer les deux tiers du temps
la
I elture. Le reste du temps Rtait pour avis et gloses. II deiiandait ;unssi dop loin en loin la rep6tition de la lecture qui veniit
d'i'trt
faile.
s•s ;Iis
x
taient souvent accompagn6s d'un mot pour rir-.
iiapiiliqu;it
inmaxime Castigat ridendo mores. La prenit!'e
annc;,
!I (x t un moment oin ces railleries furent accueillies
;:sse froidement ; on avait fait circuler le mot: , Pourquoi
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ritus-nuus f C(".ai de ,•ous que ns

rions !...

..

PI'u i

peti, vetle

impression disparut et on prit g~tit au sel gaului-. AiIn Dupin.
Du reste ii I c ninageait el le distribuait i propos. Parfois. ii
laissait passer plusieurs jours sans desserrer les lb\res. Etant
doniii Ie soin qu'on lui sa\ait d'cxiter Iintgalitl dans ses habitudes. on faisait un examen de conscience ; on se disait : , l1 doit
y acoir quelque chose ,,

et ce jugement n'etait pas faux.

.'axvi

ne tardait pas a venir, plus serieux et plus saluaire'. l'n jour,
le silence \oulu de M. le Supdrieur rut interrompu par cotte
seule phrase : ,lMessieurs, le Sinminaire ne marche ipas et pltsicurs d'entre rous stre'it pourqutoi .' it faut qu'il Imarche... .

El on fit la lecture. Quelques jours api's. f'licitations de co
qu'ton a compris, et retour de la liumne luimeur.
En donnant I's avis, M. Ptreymnond t"tait admiiralde df.
imiaitrise de soi. 11 signalait les infractions : il dinnait les motifs
et les moyens de les 4titer. S'il plaidait les cire(otances att;nuantes, c'Rtait pour imontrer que la pauvre nature devait toujours ,tre surveillee. II ne disait jamais un inot qui sentit le
manque de respect ou la partialitd. On cot dit qu'il avait pour
juste arant tout. Iette haule itdie do
rdsolution foncibre :,re
justice lui inspirait des ntmnat'r nents et le renidait respectueux
;t un de.grei surprenant dans un hIomnme dont le fond du caractbrei
no senm:le pas avoir 6ti la cordialit6 delicate.
D'ailleurs, un grand esprit de foi ne lui permettait pa"
d'oublier, dans la pratique. quo les sidminaristes dtaient un d6pi',t
sacre qui lui 6tait confiD dans des desseins de 'a plus haute
importance. c'est-h-dire pour i'tre pleve's i' I'ineomparable dignitl
du sacerdoce. Dans lJs in[trultio:s. il monlttit si hien I'excelkInce du sacerdoce ! 11 voyait dejh le pretre, en flecr ! A ce
titre. les siminaristes jnuissaient de sa surnaturolle estime
ii le pou\ait s'empeclier d'etire Pire. On finit par le bien romprendre. et on ne l'appela plus que le PPre.
Aussi, Ie jour des noces d'or, on lui disait: ,.uous attendions ce jour poour rons offrir nrec plus de joylexr alldP!resse
nos sentiments de relitiou.se rdneration e de filiol,' tendresse.
Nous arons dans rotre cuI-r ,a laplace des enfants dons lr ewIur
de leur pire ,.

ct personne n'y est 'l I'troit : non angustiamur

in te. A notre tour, nous oous ani-ons de l'affection forte et pure
qti unit les fils it leur pIre : ce titre, que nous aintons Ai roius

idonner, est celui qui traduit le micux tous nos sentiments ,.
iais il
II se promenait rarement aver les seminaristes,
traversait la cour pendant les rcrdations, et il s'arritait dans
h. premier groupe qu'il trouvait sur son cliemin pour rauser et
se recrder. II posait des questions, il interpellait tantSt ]'un.
tantst 'autre. On ne tardait pas a entendre des expl~-ions d'hilarit,. et le cercle irossissait. 11 passait ainsi trois quarts d'heure
et une heure. On se mettait A l'aise. Ce n'etait plus le superieur
dans sa chambre.
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l& mrorde. ii compiracit et contr6lait.
t
Quand ii avait N\ tout
rappeler quclques-uns. 11 arriva. imais
Quelquefois, it eln lataita
rarement. qu'on lui fit des ,olserations deplaces ; il les notait,
mais ii ne les relehait pas sur Ie momenit ; quand il avait formd
le dossier, it rdunissail le C:onseil. Pour les sanctious. sirtout
si elles 6taient gra\ es courme non-appel ou renvoi), ii se ronlormiait a l'avis de la ma.joriti:.
La cause 6tait ins-truite et jugee: it proumlaiit axec le
calmne et la gravit6 d'un president de tribunal. 11 pouvait se
,lisser pourtant un peu d(e eette dmotion qui semnble dire:
,- Vous m'avez fait de la peine ,, 11 possddait une force morale
hien edifiante; il po-ssdait son ame dans la patience et la
douceur.
Lorsque les seminariste' allaieut rihz lui, le premier abord
etait assez froid mais, selon les circonstances, il trouvait ensuite
Ic mot encourageant et imime la bonne et paterneile plaisanterie.
Chose ctrange, certains s•minaristes bons. mais un peu
espi'gles. ne redoutaient pas d'etre pris en ddfaut )ar . PCreymond lorsqu'il sortait graemnent de sa chamibre. En face d'un
manquement a la regle, loyalement perp6trd, il n'avait qu'un
souriant : t Otez-vous de l!, nmon ami !... . Un jour, on s'amusait
et on se bousculait dans une chambre. 11 entend du bruit et ii
entre aussit6t. L'un des co-chambristes prend son livre de classe
Pt dit a M. Pdreymond : 4Monsieur le STlpirieur, M1.N... soutient
que l'auteur veut dire telle chose dans ce passage. Je crois que
le sens de l'auteur est plutdt celui-ci... ,. M. PBreymond prit le
livre et examina le passage. Sans &tre dupe, ii fut agrdablement
frappd de la presence d'esprit de ret '*li'vc et lui rdpondit :
,, Vous are: raisonI, mon ami,. Puis. s'adressant aux trois s6minaristes, it ajouta. (,n souriant : , Faites moins de bruitn.
.M. PEREYMOND,

SA DIRECTION ET

SES

Pt'N(TENTS

NM.Pereymond a toujours inspire, surtout aux nouveaux. une
crainte respectueuse. Beaucoup surmontaient cette impression.
soutenus par la confianve des anciens. Ils taient frappds par
les conf6rences de trois heures sur le sacrement de pdnitence.
II entrait d6jh dans leur intirieur et il leur donnait les moyens
de se retrouver dans leur conscience qui. dans le premier
trouble de 1'examen, leur apparaissait comme un labyrinthe. II
donnait des notions et des explications, et il 6maillait de traits
piquants. qui faisaient sourire et mime rire. Cette maniere
d'applaudir n'dtait pas rare. Ces conference". quant au fond,
Mtaient rigoureusement les m6mes tous les ans. Deux fois seulerient ii se fit remplacer et les anciens le regrettaient. T.es conferences du remplacant furent jug-es bonnes; mais elles ne fournissaient pas les memes occasions pour d6tendre 1'esprit.
II avail done, chaque annae, une assez ample moisson de
p6nitents. Pour ceux-l. ii devenait directeur sans cesser d'etre
superieur pour le for externe. Ces divers devoirs ne se concilient
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pas facileuiunt.
Le Dreroiirc preoit La diff icult[. Nt·anmoins, on
ne s'aperlut guere que le directeur ait gi~ik le supdrieur ni
que le superivur ait g1in6 le directeur, en cet homime qui etait
]a discretion incarnie.
Le p~iiitcnt de M. PNieymnond d6couvrait en lui comine
deux honmmes au carti'i'e tranchM. Le sup~rieur dtrimeurait pour
lui cc qu'il et-ait poouir tout le monde, toujour! r~serv6 et m~me
un peu froid n:aik le directeur dtait encourageant et presque
affeclueux. II s'aplitiquait A mettrc ses penitents dans le moule
ecrclsiastiqu- du irýl-f'e
I
t du S'iuninairo. Pour Ie nmieux guider
dans cette %oie. ii IPur dinontrait. par a plus b. ies maximes
fondaznentale.s de la perfection ; ii inculquait surtout I'esprit de
foi et la pratique J14-la pr. sence de Dieu 'comme It aimait peu
les s6minaristes

ad oculuni seri'icntes). Tout cela du reste

faisait lobjet d'ilistructions puhliques. 11 avaiL donn4 un aspect
claustral a I'iiati-ieuy' du ýý(inaire. en taisant graver, aux
ijidroit' ]fs mnitux &-Iairi~s de elhaque corridor. les divers textes
des Livres saints qui rappellent la prtsence de I)ieu. II Wen
reste plus qu'un seul. les plitriers ont fait disparaitre les autres.
I'n de ses p6nitpnts nous 6crit: ((Aux heures de lassitude,
31. Pereymond a-unit do r's mots qui p4Wnkrent et qui sont pour
It' resserremlent du cw sir re qu'est le souffle pour la bulle de
saol'l ". A.hl'.C[ NL
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et un amour plus profond. Vous avez did pour eux le pere qui
corrige sans blesser, l'ami fidfle qui console et qui soutient, I,
frere charitable qui veut bien partayer le fardeau pour 'allbyer
1ason frere. En leur nom et uu mien, laisscz-moi rous remercier
encore et affirmer plus haut leur affection et In mietnne " ,.
PEREYMOND ET LES L•.ETES DE\ENl:S I'ltT•RES
1I.

La mission du directeur est-elle finie au moment ui i!
descend les degres de I'autel a\ee un nouveau pr.tre qu'il a
assistd pour la premiere messe ?... HIlas oui. trop sou ent.
mIais par la faute du pauvre oiseau sorti du nid ! Non, lorsqu'il
conserv le souvenir du Seminaire : ii doit Mtre sir d'y retrouver
(de maitres qui demcurent ses meilleurs anti. et un pere, son
Ananie : nemo tain pater. Si saint Paul ne put vivre auprbs
i'Ananie, ii ne F'oublia point.
C'est avec honheur que M. Pdreymnond re\o(ait ses fils
,pirituels. Quels 6taient ses sentiments en retrouvant ses ames.
aimntes entre toutes ? C'est le secret du ciel ! S'ils revenaient par
.lttreau S6minaire. le montagne oit Dieu a voulu choisir sa
lderneure prifer6e. les rdponses de M. Pdreymond 6taient courtes.
d'une limpidit6 remarquable. II rdpondait a tout. Dans les cas
difficiles, ii ne refusait ni ses conseils ni son appui; mais il
I'aurnai pas acceptj I'office de simple avocat. II aimait A 4trr
laritable lorsque c'etait juste ou sagement misericordieux ; la
Idroiture et la discretion dtaient ses guides. C'est une grande
('Ivation d'Ame qui ne cherche point le terre A terre de la
popularit6.
M.

PEREYMOND

ET SES CONFRERES

U:,que nous a\ons dit du Conseil montre bien la confiance
!u'il leur t6moignait. II aimait la regle et pourtant il n'Wtait pas
niinulieux pour la faire observer. II donnait queilues avis de
!oin,. loin. imais sans humeur, et souvent comme quelqu'un qui
;hilde l-s rirconstances att6nuantes. Un jour, ii voulait inviter
i:lCorrre a une plus grande exactitude pour le lever du
int
iratin : , Monsieur N..., donnons-nous la main ; nous aeons
fisoin. rous et moi, de nous encourager a une plus grande fiddfit: ntu lecer de quatre heures... n. Tout le monde riait et non
las sans profit... On ne connaitra jamais les avis paternels
qu'il a donn6s dans I'intimit6. C'etait en souriant on avec unp
tr,s humble gravit4.
Quelles furent ses distractions ? II nous a dit quelquefois
LIs meilleurs moments de ma journme sout ecux que je passe
U
,'irc cous pendant les rdcrdations!,. On voyait que c'etait un
'lntiment spontane ; on etait mdme surpris de le lui entendre
exprimer : il dvitait avec soin tout ce qui ressemblait 4 un
,compliment.
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Its sont tous la couronne du .estaurateur de la C.otpagnie,

de M1.Etienne. Au milieu des tristesses preseint•s, e sou\enir
de res hoimmes distingu6s par leur talent et letrs v\rtus doit
nous consoler. lussont les repr6sentants de la Conir''-iatioui

pour

sibecle. Nou- los avous
tous ces
1'evi\
presque tous conlnus. Heureuse lia IIIre( qui ia
! C'est ma i're ! Nos eniiintis Ipeuxent
enfants ! Oh ! je l'aimrn
liien nous envover sur les rives des fleu\ce de Bayhone. Nious
ltEunre des (rands

.Seminaire- au xix

pleurerons, inais nos larmes sernt notre ineilleure pri,'-re pour

la France el pour eux. Nous plecirrons nos peh4ls. -\ FexeImple
de saint Vincent qui parlait ainsi par humilit.. inous y trouverons une cause de nos rpreuves. la seule qui doive nous
dans la huitinle Ieaatitude.
affliger; les autres sont coimprir;i
Nous nous souviendrons de notre chre Sion, cc paradis trPrestre
des Prktres de la Mission. Nous garderons surtout la suprmne
esperance de voir la Mission du Ciel. Je me suis rejoui eii
'uttr ,.
Pntendant dire : , Nous irons dans la maison du S'iy~
Apres 1'Pxil, la patrie ! La patrie. quel nor plus doux i l'oreille
des pauvres exil)ts ? Veni Dowia,' lesu 'Apoc. XXII, 20).
Et ritam sine termino
Nobis donet in patriam !
Francois N I:,II.AU x.
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ROTTERDAM
Al' ZOO -

LE CEIRF i)

PEIE DAVID

En juin 1958. Ie n° 6 de Blijdorp Geluiden (Echos de Illijdorp . Bulletin du jardin zonlogique de Rotterdami.
pr6se.iitait
la photo (tune hiche du P;re David. avec son faon. Une breve
I:Pg•nde fournissait ces douoies : , Le petit faon du PIre IDarid
se porte a merceille. Diji itcommence d se ddbarrasser de sa
robe de jcunesse tachetec. Cette naissance rarissime nous a
ruandcment rejouis. Les a milus , ou cerfs du Pere Darid sont
une des especes animales qui out deux pieds dans la torhe et
qui ne sont prescrvdes de leur extinction totale que par les soins
des j'urdins zoologiques. ,
;nrice i la hien,.iellance du Directeur de , Blijdorp a
Rotterda!l. le Docteur A.-i.-V. van Bennmel, it nous est permis
de coipleter ces lignes par d'autres details, qui ne manqueront
pas d'intier-ser les confrires d'Armand David, le savant l.azaristc lien connu '1826-1900).
La pi,:sence d'un jeune couple de ces cerfs & Rotterdam date
duinoi d'avril 19)56. Its proviennent du troupeau bien conmu de
Woburn Abb,'y. (en Angleterre. Le 6 mai 1958 paquit le faon,
une petitf hiicle. et en cette annee 1959, une nouvelle naissance
est attentduo.
D'autres donnies, concernant la decouverte de M. Daxid, et
signces Docteur A.S., se trouvaient deja rassembldes dals le
nijme Bulletin, au n° 9, septembre 1956. Nous passons sur Ihistoire de la decouverte en 1865, qui a Wte racont6e encore dans
les Annales de 1945-46 'tomes 110-111. pp. 345-346). Ces pages
.ont a relire. Nous ajoutons ici ce qui regarde et les soins donn6s
Sa la conservtion. et la description assez ddtaill6e du cerf luirn "*fne.
SI.'on sait qu'en 1912, le zoo de Pekin possddait encore
quelques individus de F'espece. Helas ! a la fin de la premiere
guerre mondiale, ils 6taient tous morts sans laisser de progniture. En Europe, vers 1900, on pouvait en voir quelques exemplairis dlans les jardins zoologiques de Paris et d'Anvers.
C'e.t
:
surtout grace aux soins 6claires du due de Bedford,
dr ev tIemps-l que la race dudit cerf n'est pas 6teinte. Le due
se rendit compte du danger qui la menagait. Il acheta en 1898
tous les cerfs alors existants, - au total dix-huit - et les r6unit
dans sa grande propriWtd de Woburn Abbey, dans le Bedfordshire. De tels efforts eurent un plein succes. En 1914, sa harde
romnptait ddjh quatre-vin2t-huit animaux; en ce moment leur
nombre s'approrlhe des quatre cents, tous dans les meilleures
condilions. Ils descendent tous d'un soul inale, qui ne souffrait
Ipas .d, rixal auprns des biches.
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" 11 y a e:cwe' quel'tiuS- au;nne-, .eulement.
Woburn

itl fallait aller A

1Abbry
pjuir \i)i!- des (ert-I' du Pbre lDavid. En 1944, le

precedent due rso!nlut df crtiler quclques indi\idus i des jardins
zoologiques qui s'amert-raient aptes a los recoxoir : en effet, & nos
cerfs it faut atu Iiriit .
, Le dur a\ail r;ldhiii a;u -rand risque qu'iil y avait h garder
tte espi'C( animale si rare. Une 6pidminie
en un seul l ellrit i
ou quelqu'autre ratas'lrtphe suffisait pour exterminer le troupeau en peu td

ras.certes. n'Itait pas chimirique.

teimps. Le

( Le cerf diu I'l re Da\ id n'a pas
nelle histoire•

: -;

stru·rt•ur

seulement une exception-

;insi que son genre do vie lui assu-

L't'.aplll(l

s aalnrtaian.us

rent une plane ia part pal'ni se> vollgeaitires. Adulte, ii d6passe
la taille du eorf' ordinaire. et son physique est plus robuste. La
tote est passablemenet longue (t fine. les pa\illons de ses oreilles
,ont petits. Ses pattes s\eitcs et fortes se tirntinent en sabots
grands et larges. qui rappellent ceux du rtnne, et scandent la
Fail isemblalhle. L.a queue assez
niarche d'un claquenitil toutl
longue finit en toulle.
t La croissance de son bois sort cgalement de l'ordinaire.
Son d6veloppement se rapproche plus de celui du chevreuil que
de celui du cerf ordinaire. DI)s le mnlis dl'octobre. les bois commencent a tomber. Les plus vi.nureux tiCineInt jusqu'en d6cembre. Six mois plus tard les ramifications n'euvemsRot au complet.

Itli';1.1

LIii- iIidla!lil.

elli
Ix.

iililtlit-b-"I

pl.'1\

I.-ce
~

:

,i fitti

I

deUwi
litzn

c

I"auiiient 1

~-lejiipit u-u-eu-nt

ll'- i1a- IOuIj'
ailn 1i1ndlli2,-n\. \

il opti t
itlwtelcm-~ bou-ie
axai-n . ll~rai sulu dei niIoeUX
tsiiici-ointll-nt
I;ue I'alltr
Ibi--x
euxcerfs

iioia-.

it fidl ta l.- uuianmi-n..t pa-ý -it re- ti-ap--. Le r-ut s-e muanitest.- :
pai-tir di- la tiii-juiin vt Ipnidit le- liuul-s de- juillet, parut'iS encti-re
all iiioIý d;aoft. iettv iýp.quvp 1taiut pou tat-di\v . l-Is
l74v
pem
U\ il
i-iiii(ot afifrlit(it I'li\ei
stil
Sri;ltv ezLA(liient. I)Uailfeur,- le
i-lua

I t- V.auini.-tu-l-i-lentt

ipiattia

ili.
da(i

laIloju til' r-dIia

filint -slia If-itt hoki Im"Ul S't:ýi aspt-iu'-e le (liP.. I 1lIP uif(it pias tct-L-aldt Iii 11 Ia iIjurnt-iture : le I-pites et le foinn sauln leur Prin-

vipale idinictitation.oll
11 1-er I-adilites (Ili Pi-re Daxid si nt des an imiaux Iti.roft-I. qli sp lait-ernt diffilvlilelll pl-end(le sans ýtre bles s S.
Au-si Ic-s jaidins zooloiAques ne reyoi\ent du due de Bedfo-rd
que des inidi
duit
us jeunes. A.\t
ti t alarjnis its s;enfuient :u la
facori des antilroipt--. lit queue el I-ail-. La g!estat ien dure (lnvilti
dix

najis. Lieul-

fattin liliqJU

pre-nier-jt' d'or-din-aire en
la deuxi~Uue anace.

esIt

Ieur
e

Itis bas.. 1`r1 axikil

tIrisiiacm

anrlle,

(Ott

Iiui. le

raremlent

en

Les faons 1111111ifi-s tnt
111 gr-and penchiant
-' Ia
VifdPIt'lldance. Tr6,s vite its quittent leur ime're pour se joitidre I Icuurs
compagnons d'Aze. On assure qu'il est fort intiýressant de Nuuir
une harde de qucllque vilt
ou ti-ente faowz joufi- ensemble.
Docteur A. S.

I). S. - l.a- pllt a gill
et \I. I)dii4.
A (-t4b de la pvlsintiIt
\iedtti- 41v tetl( - hh-t.(l7Nupthurus
dacidiuntmv;. ii conivnt :1 IMuiux ati de rappeler quP les Annales di?
fI)15-1916.

i. 315-.317.

Iondoniujfllljli-, '

Iappii.

ont vrlon-teI et niontv-,
Ulie

tiltrpe

awec illustration

illustre d&I-iix erte

d'Armantd

Da\id. Ic piatnda 4hr ll- A iliurojpoda tnrieitr-truc,-,
d-couvert t
moupin,. "in mal-, ['169. Cet all ifilal ChII'iielx. que les Chinois appet lent .Siinzui,;c h-at Out's
.
deaieuICo fort r-are, conme ii
re-te extri-m(-fil-'lt -? 11111:11111911.
I.( ,. IDaxid IC fit connaltre B
I*Emroi p-ý

-

121 -

CHIE
IIXVEIVII l*.N :F:

1El'
,

i \VNlls'
Ii
COl M NISTE-'S
89i
- l953)

11WPAWII DE TIENTS'IN

i :-tait lI

I,

no'enibrie

Is

: Curt! dt,

NuLIo-1)Datii

dk-

Viclol~il-es ý%Vflllq hi
Noo, cel-tv -.1-ande
lwrcfll
~ilve oxU flji":'
iji 1870 &1 I YO10.apri-s mon u&tjeuniev du maintin. je nima ssis A wuon
iuarvau. et douceii:eumt ben-t ; ar le siltiemi
unt cademvcCt du xeiit
lIu nord-ouest. phruse par jilimase, j'aligiiais sur le papier Ilion
-ernmmmo du diwanel
e : it a fill de chliaque paragrajdh", je le ais
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de Pordre que cous ine dornnez. Vous ponsez que les Rouges
runtr prendre Tientsin et vous rroycz prlf(ýrablc, on vue d'Oviter
tkx o-tnluis ri In Mission, ((110 je ite sois pas lie pour los recevoir ;
v,''I,
ei cause d'un certain rapport quo, un jour. jai donne 6 un
offivicr aniericain afin tie 1*difier sur Its fails ol gestes ties
iljuyes. Cependant, je puis roous assurer, Excelleneo, que je ferai
tout pour ne pas creer des nnuuis ei Ill Mission.

L'ordre Rtait fornwl :je devais partir. Ales raisons ne serNaient h rien. Son Exeollenmce, d'ailleurs, tourna ieS talons.
Jo passai. au plus vite A Ines x icaires. comptes tentporels
et
cutiptes spirituels et leur doxinai les prinripaux ronseiimen)ents
ut iles.
Je mis dans une \alike les objets los plus nfecssaires et
deux heures apro~s P'ordre ravu. je quittal. en secret. la residence
et I'tIgfise du WIang hai loo.
Dans la soiree, je pris conge de 1Mgr de Vienne et m'acheiniimai v-ers le bateau.
MIalgri )e secret gard0 par m1)oi, deS vhrt-Rtion- ýo-onurent mon
d&part et vinrent au hataau. les larimeo, aux vetix. line faire leurs
adieux.
Le 22 novemrbro, jarrivai it notre P'rocure di ShIang Hai oil
je trouvai phusiours eonfriwros z disposanl
h retouruer enl leur

hats' natal.
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M. Deyinier Joseph, Visiteur des Lazaristes du Sud et Direc(turdes Filles de la Charite, me dit : a Que pensez-cous faire :
rentrer en France ou rester en Chine ? A mon avis, ajouta-t-il,
'ee serait plus prudent de partir.
Je savais que c'etait aussi la pensee de mon Visiteur. M1.Tichit.
-- Jr Ir sais bien, rcpondis-je. Cepenulant, si vous me laissez
libre. je resterai. Si j'ai cotmmis des fautes contre le Commtnisme, it me jugera. Apres tout, mourir pour mourir, j'aime
mieux mourir en Chine oit je suis depuis quarante-huit ans.
- Alors. s'il en est ainsi, ajouta aussitlOt M. Deymier, :oudriez-vous alter precher la retraite successivement a trois maisons de Filles de la Charitd ?
- Entendu, j'accepte. Donne:z-moi seulement un peu de
tenmps pour me prdparer.
Pendant que je preparais mes retraites, je tendais I'oreille
\ers le Nord et j'apprenais que Tientsin 6tait pris. que Pekin
1'etait aussi et que les Rouges s'avangaient vers le Sud... Fin
janxier je pris le baleau pour Wenchow.
.A W\i:ew\\,

TIiN(;GIAI,

N\IN;Ii'.

SHANGHAI
l

T L\r

.xNCIIOV

Jer prchcais d'abord la retraite aux Filles de la Charite a
I'IIpital Jean-;abriel-Perboyre, puis j'entreprenais celle de la
Crreche Municipale : Agr Decebvre, \enu pour visiter ses prtires
-eculiers, me reniplaya pour les deux dernii'res conferences
pendant ce temps je prenais le bateau pour Tinghai oi je prEchai
la troisiinme qui se termina le 25 mars.
Je me trouvais la aux lies Chou san. M. Corcuff, cure dle
i:hen Kia Men m'invita i passer une journee chez lui, simple
listraction. J'eus le bonheur de xoir une dglise batie par Mgr Reynaud. d,ýdide i la Sainte Vierse et destinde a servir de pelerinage. dans un site d'azur , Reille des Mers et Reine des Cieux l.
Iempli de cette \ision, je pars aussitot a Ninypo prdcher la
: traiter
I h.;,ital. oil. S.eur Giuglio etait superieure.
El \oilk Paiques 1949 passee : Mgr Defebvre dolt se rendre &
Slainai Hai pour de 1a aller assister I'enterrement de Mgr Fa\41au a Kashing. Jp l'accompagne.
A Slhang [lai, la ville est toute aux rumeurs
la prochaine
aIrriv\ee d&s Rou*ges. Impossible - MIgr Defebvre de
de se rendre a
Kashing ofi Mgr Deymiier seul conduit les obseques du premier
EI-:qu., de Han-_ Chow. .e dernier bateau pour Ningpo est sur
Ie ,l.0part. Vite Mgr Defebvre le prend.
La pensde iie \ient aussit6t de lisolement dans lequel
vont
se trou\er les pau\res SoFurs de \Venchow, n'ayant pour confesseur qu'un pr'tre chinois. connaissant peu le francais et je dis
mes craints-s ;I M. De-mier. Iquel m'exprime t son
tour le ddsir
dil, ie \oir \,lIer i leur secours.
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Aucun bateau pour Wenchote. Et voilk Shang Hai occup6e.
Je vais tous les jours aux quais, je finis par trouver un bateau.
Je vais trouver la direction et discute les conditions : elles sont
dures, trente dollars argent et les faux-frais moyennant quoi
j'obtiens le droit de chercher un endroit dans ce navire rempli
rOlnmme Un rouf.
Je prends mes bagages et pour les Sceurs remedes et provisions et en jouant des coudes, tout en criant a Kie kouang, kie
kouang ,, (place, place), j'arrive A loger mes effets et ma personne au milieu de la foule press6e comme anchois en caque.
Nous partons. Je ne puis bouger d'un pouce et le voyage
dure... six jours.
Le 11 juin 1949, dans la nuit, je debarquai. Wenchow 6tait
, lib0ree n et la loi martiale 6tait en vigueur. Je heurtai une
sentinelle qui m'interpella. J'essayai mon mandarin. C'6tait un
-ars du Shantung. II me laissa passer.
Je me rendais alors directement chez un catechiste nomnm6
:lhen et je passai le reste de la nuit chez lui.
Le lendemain, je edlebrai la messe dans 1'eglise paroissiale
de M. Chen et me rendis ensuite chez les Sours de l'H5pital
auxquelles j'avais promis mon retour si leur Directeur le permettait.
A WENCHOW POUR DE BON

Une fois a I'H6pital Jean-Gabriel-Perboyre, je fus avis6
l'aller me presenter a la police pour annoncer mon retour et
demander un permis de sejour. Je dus rdpondre A force questions.
M~ais le permis fut accord6.
Quelques jours apres, la police vint h I'h6pital pour completer son dossier sur mon compte : d'oit venez-vous, que faitescous, pourquoi voulez-vous rester ici ? Et combien de temps ?
11 Tout cela, comprenez-vous, est en vue d'assurer votre protection. ,
En surface, il n'y avait pas trop d'agitation a l'hlpital. Mais
le travail de sape allait son train. Quelque chose se preparait.
Au debut de 1950, formation de cellules parmi les nurses
et les employees. Sous la direction d'agents, des reunions secretes
se prolongeaient le soir jusque lard dans la nuit. Les Sours
tlaient completement exclues du cercle. Mais elles n'avaient
pas de peine A deviner ce qui se passait, & voir la transformation
des esprits qui se produisait. Au debut, les meilleurs des employds venaient leur dire ce qui se passait. Puis ils se turent.
Enfin ils dviterent les Soeurs.
Les tetes chaudes se lancerent dans le mouvement. Ils se
donnArent aussitSt un air de suffisance, puis do mepris et de
haine A l'egard de la direction de l'hopital.
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lilt de "-lo)ple. aui bout de Ileu de t'leps, au tloinh s extetols
s empll oy. . hlIinues, I'iiiniies, grands. pe)tis,
s. tilirent loin (des s'•urs et dL' Iinoi.
ri•uri•lllent,

PI'rilnlnt que lIes arti\ie-k

c-lihullent
iinsi le ccrveau lhus les recoinsi doe I'lpitail.
minutieuse.

eimiJpliyX .
police
ul
I)uhIIre dalis t
lieion ','-happe ;t son in\ estimation
Aprl'-

rc'la.

l](s

Siriirs

snlt re'quiles de

faire til

iltlentaire

dro iut cr qu'il y a dat-s I'li'pital, la maiaisoni deli- •urs ot la
chlap(lll : iviiibles. lits. linll' ri. inlstrumlli'nts de chiriur ie., lu licaiiir t-s. tIut y ptasse.
(In litnopit pilus touche'r a ricl. L'h6pital iia plus de droits.
Mlai ii a des de\oirs. T"fu les trois rmois. ,oilil IhRfruillh des
impiuts qui arri e. E.t v'-s imiii],s sount lourds.
l.es c ouri-. <,us le
titte pouilr r tI.-ctIhir.

nil's do luirs cornijites. -v preiiient la

Pendant cc ti'mpis, j'ou\rv
v !e
oreilles aux bruits du dehors : depuis flt-rier Iti9i., l cure de la paroisse Saint-Paul
axait lanie Ile nioiuv iriint de la LU:gion de .Marie.IC'tait sur mon
conseil : Ie Iniout
inillnt avait hien pris. les L.U ionnaires etaient
nombreux.
C'es l.eZiioniidires. ein tilt d'aninoe 1950. voulurent ctldbrer en
granltl' poiip la I'-te de I'lilllraculhe Conception. apri's une pr'paration soigii,
i
o1i couiiinieinea un triduumn.

IDans la cour de la risidence, on avait construit un grand
kiosiquoe urnl', de fl'urs. de banderoles et d'inscription, le tout
aver un eclairac' i yiorno. qui attira un grand noinbre de
painis.
I.a nuit \enue. il etait
'affluence etait lrannde.

presque impussibll

ede

iruler taut

Les crlireiens. autour de la statue de 'lmrnacultde, avaient
dispost quanltit6 de hancs. Les fidiles s'y appuvaient, A genoux,
pour rcniter. sans r6pit. le chapelet.
t'Rtait une belle reussite. taut pour I'expression de la contiatnce des chretiens on Marie, que pour iiarquer la vitalit6 de la
religion catholique.
Les communistes furent piques h vif.
Le 8 d6cembre, il y cut reunion des ecoles movennes : on v
discuta des mnoyens a prendre pour contrehattre iinfluence des
chretiens.
Dans cette apres-midi du 8 decembre, vers 3 ou 4 heures,
alors que l'on se pr;parait it li6turer la fete. on vit soudain
arriver par une rue Otroite et excentrique. drapeaux rouges
en t1te,
tanihours battants. plusieurs groupes de jeunes des 6coles
secondaires. 11s criaient it tue-tfte : a has la reliyion,
opium du
peuple ! Arriv s dans la cour de I'd•lise, its se mirent
A d6chirer les affichos et les images placard~es avec soin. Ils se diri-rc-rent vers la statute de la Vierge pour la renverser,
mais les
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l.:iionnaires se rangeant coude i- coude autuur de la statue prot1gerent braxement la repr6sentation \isible de la Vierge qu'ils
hlunoraient.
La jeunesse des iroles, au prialable chaulffee a blanc, tirs
\ isibldneint 6tail \enue puur provoquer un incident ; non seuIinlcnt les alTiches en Ihonneur de la Mlre de Dieu avaient kt6
lacrrees, mais A lt'ur place des slogans antireligieux furent placardt's.
Les L6gionnaires maitrisbrent leurs nerfs et ne repondirent
pas.
La Imarde des envahisseurs se retira.
Itestaient les affiches diffainatoires : un orage providentiel. la nuit, avec pluie et vent, les decolla.
Tu
r la troubles ,, disait le Loup it l'Agneau. a Vous axez
indfinent organise une manifestation et sans autorisation au
prealable,.
dirent les policiers a Ml. Sou, vicaire g6neral et cure
d, la paroisse et its l'emmenerent seance tenante. Pendant la manifestation , spontanee , des etudiants, ils s'dtaient tenus caches,
priCts it intervenir innmediatenment au milieu du trouble. L'ocr;lsion nIe leur avait pas 6it dounne. Et voili que, A la faveur de
la nuit, i 8 heures du soir, its accomplissaient l'arrestation prd11rditee.
.'AISI lE

LIIOIITAI. ET MISE DES RESPONSABLES SOUS SURVEILLANCE
IE

A l'hopital, tous les employds obeissaient aveuglement aux
ronsignes des dirigeants du syndical : diminution des heures de
travail, amelioration de la nourriture, jours de conge, helvation
des salaires et prise en mains de la direction.
Montant des imp6ts augmente de trois mois en trois miois.
Visites journalibres de la police.
Les clients ordinaires appauvris et elTravys ne vinenent
qucien petit nombre et pour peu de temps.
Les finances de I'6tablissement sont a sec.
Les Sweurs 6crivent i leur Maison centrale de Shanghai pour
blitenir des subsides.
a Surtout pas de subsides des imptrialistes ! , clament aussitot les connmunistes. C'est une action criminelle !
Vers le milieu d'avril 1951, les employds de 1'HTpital, maintenant bien lancds, collent des affiches sur les murs extericurs
et sur les colonnes des verandas : caractUres noirs sur papier
blanc, vert ou rouge ; les inscriptions disent : a Vive Mao tse
tung qii nous a lib6rds ! , - « Vive I'Armte rcvolutionnaire ! ,
- Vive le Communisme ! , - , Que le peuple prenne vite I'HOpital ': - " II faut que nous soyons vite, vite. lihbrds ! ,
Le 6 mai 1951, vers 8 leures du soir, je me trouvais assis
dcvant ma table en train de faire un peu de lecture ; tout i coup,.
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j'etends du bruit dans la cour et, regardant,
je vois un groupe
de policiers arntis de

revolhers, accomipagnes d'employvs
de la
mIairie. qui fai irruption dans le
quartier des Sweurs. C'est le
Iot "entou elles prennent leur recreation
avant de se rendre
it tichapelle pour leur priere du
soir.
Au lllllle it[rtant, sur [a Ipolte
dlil
de
clihanbre, oni frappe.
coups ri-tdiublts commne si des
camibrioleurs faisaient irruption.A
J'uXu\ re et ne tiuu\e face t
un vroupe de jeunes qui, aussitot,
iuo.tei-rige suw moon existeiie
passee ; chacunle de ines reponssur
lon
de nutx'lles perofcctix(s et pro
r
voque de nouvelles
qu -tili.
aentet si ien que, ,tla faveur
de
quelques minutes
, i i' pit. j'elltlt:d
; ,iln er It lit•Ures.

--

11lr!i.v

•

tl

.ui.
lcu" di -je. me coucher, imaintenant que vous ites
c(nrcriin'l n(ut ito
"se ?pst

-

Outi, lit
litl'un
d'tux.
lls quitt.rent alors mia clanllre,
se retirant correcteinent.
Aussitot que IesdimportunIS
eurent tournd les talons, je
me
duslahileai et ln:t.ndi
sur non lit en tdchant d'entrer
dans le
Ireuceilhleient

et eI

somll
neil.

\1ls csiits se calaienit tout
doucem ent, quand ma porte
riswtimi;t ',.r'uMqlueiilil
[ sous Ic Imaritelage de coups
de poings.
.a uu
fail d oe
loue au irruption : i Allons,
en bas du
Ili.' lhetbithvz-ro, ct suio'ez-nous
.,
I,
J'.:io . A pleile hiabilW je suos
conduit dans une petite
c0t:I1;i,,;r
- Ile lci t i
do
t isj
u, :i cabinet I
l'-ndant (-e erlaills. I.•s
•,wurs. de mmie fa1on, dexaient
dimdita.-4r ralidement el,t',,mpo,'tant
les objets les plus ndcessaires,
atien sooIt
l lu,(:res dias un local
iLtud dans la section des
I
t..
ut comumie tiioi. elles furent
surxeillhes jour et nuit.
Il:i. niode rmenrm o, c ,tait
le personnel qui Rtait chargd
de
dalinst.1ut,
r(ilunistcs a\aient introduit des nurses
qui las iain'
iis. au courant de tout et a\aient
pris,
('
p'au. elc
maii- I.,
his r,:ie doelotbissemient
; maintenant,
os.it , .
chs
sI pallnm,
i
s..Ausi,
Ies petites nurses chrm lienlit'-, ;iut ltt:
,
jal.as
i
. es ?i dc ouces aux Soeurs.
i
t aI ai:
il.tý
,reptits luli-ers
s--x
is des Inouvelles autoI-if
s.ts,
, ,
a:e ii. iaI " aid des Swurs,
mndisantes et m6nie
S-:tp
:iIr'
;lu\s
ofurs trou"aicnt d'autant plus acid, I1'.s
h
i ,.llre
,
'nis
de
u
lau ue de ces jeunes riles
que ces
d'erii,.rs, a refis, tI,.
;<ur houIChe, ne distillaient que sucre
te
efl ii!, .1 ai, (doi
iii-rnn, ak ti t
e arn rtunie, par esprit de
fni, i tar dii la , li in xo loitiers
a ces esprits tournds et i
:;Ir , lizi l,
1
• plut, so0 : le 20 mai,
deux policiers
ar-ien
i
iit
m
a
i-ami
h
dc.s I,)hj
( font eux-nimnes un petit paquet
J(t • 1 uo
iIol 1 av;' rolt
'v' is
mile prient de les suix-re.

lpu-'
c

i-.

-

127 -

Je suis conduit A la Mission catholique, dans une chambre
pr6parde d'avance, prbis de la porterie.
M. Sou, apres un sejour en prison, se vit oblig- de dire amen
a cette faoon d'agir.
Dans ina petite chanbre, I'installation Rtait tres simple : un
petit bat-flane pour dormir et une couverture pour me cou\rir.
tin bol pour ma nourriture et un seau hygidnique.
Je ne voyais que le boy charge de m'apporter mes repas
et le policier qui, devant ma cellule, montait la garde jour et
nuit.
Personne pour troubler na quietude. Heureusiýment, j'avais
pu garder quelques livres ; je pou\ais done lire un peu. mais rien
pour ecrire. Vie de silence et de priero !
Au bout de quelque temps, faute de ,itouxement, la circulation se ralentit et mes jaimbcs entllrent. Le policier fit un
rapport et apres avis favorable, j'eus la permission de me promener un peu dans la cour exterieure de la residcence. A cette
occasion, je voyais bien des gens aller et venir, nais tous m'evitaient comme un pestiferd.
Avec le temps, on est Chinois ou on ne 1est pas, mon policier se permit quelques absences. De piouses chritiennes et de
lions chr6tiens eurent tot fait de reperer le moment oh ces absences se produisaient et ils en profitaient pour me glisser, en
'achette, par le portier, qui de la nourriture. qui des douceurs,
qui du tabac, et ainsi mon menu variait un peu.
J'avais un autre avantage : les Saeurs, elles. au nombre de
treize, 6taient logyes au re'ectoire de la residence, dans la cour
int'rieure : elles faisaient leur possible pour me passer re qui
I'ouvait m'6tre utile et je pouvai. inoyennant inspection par te
policier de toute correspondance secrete, leur envoyer nion linge
i laver.
Pendant ce temps, les autorit6s s'occupaient bien plus de
inoi que cela ne paraissait : des renseignenients sur mon compte
otaient demandds de tous c6tes.
Fin 1951, la presse de Wenchow, reproduisant un article
d'un journal de Tientsin, redlait que Seu Yi Fang (mon norn chinois), avait dOi quitter Tienlsin en 1948, sur I'ordre du consul
de France et de Algr de Vienne, i cause d un rapport reinis par
ntoi i un officier americain, sur les agissements des coiununistes.
A t'hpital, des investigations minutieuses avaient lieu. On
soule\ail les planchers, on grattait les murs, pour controler des
rumeurs disant que les Soeurs avaient cachd des documents et
dte l'or.
En priv6, et dans les reunions, on interrogeait les employds
Ile l'hlpital, sur mes rapports a\ec les externes pendant mon
xdjour ; il apparaissait. A cette occasion, de fait, que des per-Jlnnes appartenant autrefois A la classe bourgeoise, maintenant

-

lt'S

-

;itux prises a\eit
Ies rigueurs du Inouveauu r;ille, enll
\ue ditse
!aire , paI-sr ,pus timal de chlses, Otaien t \enlues mle \oil, po-

>ant en sympathiaiants, et m'a\aient pose cert'aines questions auxquelt'les j'a\ais din.,ti
des ruipuses contraires au , nou\el esrIit ". Cis relpo;lsll,
rainalti
escdelitatenient en faisceau, et a-reilltentces,

polu

Ili prlsenCtt
s co(litne un liiiqui't i
la ri-inieuir de cette ldPcrlii're.

\aaitllt

adllouri

la po!ite,

La
iciniis, di' Inin dtissier cfriinmiein ait i s.'entlo'i nolalteIitent.
I.e 23 d
mcvnbrto 1i951, un :-roupe important de policiers,
iuct'ltltes-uIli

aecc des initraill'ttes. les autres avec des Maun~er,

-ni\altit sulitiiient la risidence de la Mission oit los Smiri et
roi etions internls. Fouille minutieuse dans tous ies coins : les
policiers vinlrent dan-s Ila chaillbrette, et e',tait p ,ur la ltrisiiLiiifois. pourt
clhorclicr des documnetts secrets. A cet
ll'et,

ilssuulevcrelnt tout le planicher : ie trouvant rien, ils prir-iint
-outs le bras Iius les l's
li\.
do religion que j'avais.
Le soir. ilsenintnaient en prison le procureur de la Alis-1on,M. 'Tlihi Silnion. 0 Ilu
nu\iau rure de la parois'e. M. T.lieng
Michel, et 1I. Fang FracrIois. docteur en droit canon et seretaire de la l.d. ini d .Marie.
Quelques .jiurs pilu tard.,le journal de la ville declarail ai\iir

lbris un complolt imiptrialispe en arr0tant les trois prbtres fonl-

dateurs et adminiistrateurs de l organisation

reactionnaire, la

I.iLgiun de Marie.

1. Thclltn. Mlichel ;tait poitrinaire. Apres quatre mois de
prison, dont \inlt jours de nmenottes aux poignets, qui furent
tellement serrýs qu'ils en restreent creuses, ii fut lremis en liberte
surveill6e, avec oliation de faire reiuliereminet a la police
des rapports sur les .isites cq'il recevait, et 6xidemment. sur
les visiteurs. I.cs deux autres furent condailtns aux travaux lorres. F'un pour quatrt ans. I'latre piur cinq ; re dernier, M. Fang
FraniCois. dtant aiciei tudiant de la PropaLande. fut qualifie dle
, Chien courant

dls- Inlperialistes
EN

xers

,.

IPltlON II)PIEtM'IENT DITE

Le I10 janvier 1952. le.s Iliciers entlreIn

dans ia chanilire.

ihuit
hltures du matin. el, c(mnlel
si jusque-la j'a\ais ,;te
libre, i 'antintMIonit inon arr:station, motif : anticommuniste.
espir.
propa.ataeur de tausse doctr'ine. Jp suis elmmen, en coinpag-nie de ia Swillr Crippa, la suprieure de lh6lpital.
l.a S .r t ripila devanti.
tn i detrr'iere elle. les policiers iItus
acc.omlpagneant : nous dltilons it tra\v.rs la xille. La cornette,
et
la Ilari'll, ;ss r,, de la Swur i:ripp; atiirent les regards.
Cola
rie fait inoins relarqu,,r,
tar
.j,vais clopin-tiopant. et mie lai-;e
dislancer. ce qui tme \;1it quelqtlus hions roups
de crosse.
En arixanlit i la larion), notus sonines louilles. On nous
rn-

l\-e lous not obhjets d. lpi.It, : rul daille. croix, etc... Puis.
c'lu est •onduit dans sa cellule.

cl, -
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Je suis conduit au numero 2. Je trouve li deux anciens officiers de I'armnie natiuonaliste. I'un de l'infanterie, I'autre de la
cavalerie, tous drux ancicns diplmnes de FEcole militaire \angpoa, prOs de Canton. Officirs Kouonmiltang et nationalistes, ils
avaient 6t6 ensemble instruits sous la direction grcn;rale de
Kiang Kai Slieck, I'actuel chef de Formose.
Le commandant aux entraves est chef de cellule. 11 me fait
asseoir sur le bat-flanc, le dos contre le mur, et me pose une
seriede questions sur mes fautes et crimes contre ie a r6egime .
Notre cellule a quatre nidtres de long sur trois nmtres cinquante de large : une petite fendtre donne sur la cour ; elle est
munie de barres de fer ; une autre, avec grille de bois, donne
sur le couloir, dans lequel circule une sentinelle armee. La nuit,
une lampe fixde au plafond du couloir et tournde vers !'intdrieur
de la cellule nous enxoie, a travers le grillage de la porte, une
lurniere suffisante pour le petit carrd que nous occupons.
Nous avons nos a conmmodits ,,: dans un coin se trouve une
petite construction en briques ; elle renferme une tinette qui
est tous les jours retiree, nettoyee et remise.
Le matin, la literie est plide et rangee.
Le necessaire de toilette coinprend lirosse h dents, phte dentifrice, savon, une cuvette et un essuie-mains.
Un baquet d'eau froide pour laver la vaisselle, qui consiste
Pa un bol et une paire de bAtonnets, plus un plat pour recevoir
la nourriture.
Cette dernibre est apportee dans le corridor ; aussitat que
la porte est ouverte, celui qui est de , soupe , se pricipite dans
le couloir et regoit pour chacun une ration de riz bien ddlayd
et noir, et un petit bot de Iegumes sals ou de fromage de soja
maIine.
Des que la nourriture est apportee sur le plat profond, chacun en remplit son hol. s'assied sur le bat-flanc, prend delicatement les grains de riz h la pointe de ses batonnets et les porte
a sa bouche, piquant de temps i autre quelques petits carr6s de
16gumes sals qui se trouvent dans un bol commun. Apres le
repas, on nettoie la vaisselle et on la range.
Deux repas par jour, un dans la matinde, un dans I'apresmidi. Le menu est invariable.
Tous les jours on balaie la chambre, on dpoussette la poussiipre.
On raccommode ses habits et on les lave.
I.e reste du temps, on s'abime dans le silence : deux thWmes
sout fournis a notre continuelle m6ditation : la gravitc de nos
'1rimes et I'excellence de la doctrine communiste.
Le soir, a 9 heures. tout le monde se couche.
Pendant la nuit. les gardiens vont et viennent dans le corridor ; de temps en temps, ils ouvrent le guichet de la porte et,
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a I'aide d'une torcle eleclrique. se reiident compte si chacun
reste l.,iii allonii
sur son lit.
Je duis dire que. eu eýard a ma barbe et a mon age, on im'a
relati\einnt bien trait6. Je fus dispense des petites corvdes de
chamhre. Pour' que j',crive ma confession, on m'apporta chaise
et table, re que l'on ne fit pas pour les autres. Voyant que je
m'aflaibli.isais, de jour en jour, on me permit, lorsque nmin proceis fut i peu pr'sltire au clair. de me coucher un peu a\ant ies
autres. l'lusieur- fois on me dina quelques morceaux de pain,
un me permil d'acheter des o'ufs. des remEdes, etc... Ces d&penses furent soli'es. par notre procure de Shanghai.
Je parta- eais en frbre axec ires cuddtenus, mais en cachette,
car c'lait strictciment defendu . entre coditenus ii ne doil v
avoir aucunm sym-nipatlie. 11 faut au contraire, se surveiller et se
dilncer. l.a tcreeur lans la d6nonciation donne !a mesure de
lattaclhemnent au parti.
T.'A\VEU IE

C(RIMES

.\Apr; quelque temps, passe dans le cadre de vie ainsi decrit,

uielnuit. e suis brusquelllent eveille et conduit dans une salle
de\ant troi. juges : une forte lulmiire tombe sur nion \isaoe et

m' hlouit et me \oilh hiarc,-l de questions : j'ai Iiiimpression que
Finterroiatoire •en tinit pas et jo sors de la persuade que I'on
sait tout et que je n'ai qu'a ,crire nia •onfession.
l.e juge-pr.sident. si je puis lui donier ce noni. a Pcrit de-

\ant mnii en rou-e le schnma de mia confession : il contint
treize articles, dont je me sou\ienis
grosso mnodo,. Les voici :
Date de naissance, Flendriit, utudes prinlaires.
otudes secondaires. philosopliie, thlolo•i., date et endroit de ces etudes.
lui
ma envovy en :hine. p,urcqu,-i ai-je
ot(`
envoy!e, chacun des endri•s oi j'ai Aet, et. entin. tout ce que j'ai fait en chaque
endroit ?
Plume en main. iil s-'git de dorouler sur une feuiljl

che tout

imnil ( j"s,'-

hIlin-

J-rimnl)iel n.

ArriCi
dans la ellule, jo me iiets done a erire : le chef
de la chambrde fait de son mieux pour m' , aider
). Cela consiste i dire :
ce n est pas sulYisant : ous avez fait bien plus
que ta ,
1

E.-n in"
temips que. le jour. en chambre, j'ecris ma vie criminiel,
la nuit. je suis appele devant le juge qui, prenant
pour
tifme ci q uel j'ai t'rit, passe tout au crihle, Olargit le sujet
et
provoque des axeux. Demandes et rPponses sont mises par
6crit
par le crellicr qui so trouve a cSt6 du juge.
A !a fin de la stance, quelquefois lecture est faite
de ma
dpkItirin. (qur'iluefois non. De toute fayon, je
suis requis de
Siu-enr. .J sigw.
C(e W'et pas toujours le mn; n e juge. Le premier
me passe h
un econdd. celui-ci a un troisic'.e, puis je reviens
au premier.
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Pendant les interrloatiolis, je n'ai jamais lt1 I rappd, niais
tout 6tait fait pour lriser on moi Ioute rfsistance. l'alord,
j'avais toujours uine forte lun:i;bre sur les youx : la voix du juge.
par monients, se faisait miena; ntle : alors je nm'embirouillais, je
perdais la mdmoire et tturnais ,n rund. S~mdain vette \oix re\enait an calne. puis se faisait tiluceruse. bienicillante. envcwiurageante : allons, sovez simple, avouez' biven -inplleimeint. Iien
clairoment. et le outerzneiment. dawis son extrit'ipe bien\eillance.
Yous pardonnera ; il ne demaind tique rela. lP'tle idoucin liqu fiait mnes os autant que I'clat dei \,mx. Alirs. le jug'e frappait
un grand coup de poirg sur la tal!' et imettait ii proferer des
injures. J'*tais cornne cloud.
I.es interrogatoires ktaient tonjiurs \ ,!onlt;airei<melot prdi,,lnt-s. J'cn sortais litttralement ahuri.
Nuit apribs nuit, toutes les questi ons qui n'axaient pas, au
serls du juge. rectu de ruponse sulfisanle :taient reprisi's et reinises s-ur IP tapis. Au fur ct i niesure iique nmu. avancions surz'idvaiclt de nou\eaux prolhemes, auxqurls je devais rpindrr.
1Certains d'entre eux etaient pour moi du tout nouveau. De sa
\oix. tour A tour. douce, sxevre. menayante, le juge me faisait
tlrnl. en rond, sous 'dclairage Mlectrique et, completement
td*loluqsio!.

je rme reconnaissais coupable de chacun des crimes

dlnt j'flais accus(. sans d'ailleurs. sur le moment, realiser la
-raxvit des clioses.
Itcý-eitu niii; dans ma cellule. lor.s-ue je me trouv ais ctendu
sur Ie bat-llanc. et que j'axais rabattu sur moi la couverture. je
me, disais : , Je me suis reconnu coupable de crimes abominabls : coimnent rela ? ,
COMMIENT .'Ir:TAIS

VENU

A

PLAIDER CO:'UPABLIE

"

I[ nI in'etait lpas dificile de decouvrir que cela reImintait a
arrii\xe en cellule. I)s mon arrivxe, en effet. j'a\ais W(e pris
en mains par le chef de chlambrde. C'Etait un prisonrnier tout
atait coinuconime mioi : avant I ygouxernemnent conmmuniste. il
riandalit de cavalorie dals I'armie natinnale : il ,tait pbre de
six eifanits. P'ossedant une belle fortune, il avail en tous ses hien'*xpropries. Depuis dix-huit mois en prison et les fers aux
mniii

pieds.

A mon arrivte done, ii m'interroge lbruis(queent :
- Quel est le motif de ton arrestatiun ?
Je rd'ponds naivement : , je suis innocent

Je suis en Chine

dep'uis quarante-huit ans : j'ai toujours aizm les Chinois, j'ai
tHrlch de leur faire le plus de bien possible, soit au point de vue
philanthropique, soit surtout au point de vue spirituel, et cela
non seulemenet vis--\xis des chr6tiens, mais vis-a-vis des nonchretiens, tout aussi bien.
- Comment, tu te crois innocent, apris que le Gouvernement du peuple t'a mis en prison ? Et tu oses dire que le Gou\ernement du peuple te calomnie ?

.. Non. je tic dis pa
-

vula,. nwis je dis cjue le o(mur Ienifitti

IL.o (ju&.IIU
ernemient.mi i

inforiiio ?' Mis, cainarade. ctest
i
t le peluple lie pout
ý tux dea If
O tle \ulolij
clailI. Iu ile -%
a pias

le petiic quile rizeigrio letoiuu\rl
eiirltit

aS o tFOinprU1. I .
lmitdo
l' ia.~e pl-rttolidl' qw tu 4 piu;intvli'h.zeiit quo le:s autivts,
1111V t~l aý; ai-ý i·cCOUiiT t IUS ct tque J` 4-omeUrnew
Or
nt, riuat inliii..
t a i~iii
,n jwiiim sails iaisuoi!
Poiise un Peu. eiu
O'l~llt':lc't
ii;ii
a\ Ci ii IiiiIsiiiinil
de prudene ; it a recuoilti
-11. top tolites- jiill (1 itlt iInns uti-l.-. pufis: itit
a rouii ii, gi-aild 114in1lr
titifi'o i-itel(io ; I jtlice. le(11ti15swit teau conseil. pout-trve,
OIU t
ttt . Ce nSt
ll'los.(. Ilrti tIUL'
ta CuiJaMIilitc a 0c6
" iditit quoIoini t'a airrtt. ct mlaintoiiant, iei, dans la 1risulo du
.ttlt)').
l \ii
X
(I tit'(' qIuO- tU VS iiiOeii 't,
(1l111 tu flni
lOi l lfint ?
I1i life selifllu, 4-11vitdaiit. que je sais inioux que quionque cf0 qgu

j'ai litit .

-iai. v'e-4 pai-ihiiteitojt oNact Ique tu sais trl's bien
qJuo tu as t ait '0 1 queo tu iWas pas fail, sculement, v·ois-tu,
inte fail alurs mon ii iittir doe la voix dure et catnle de quelqu'un
vii possessioli d'unovit'iiq iniconliue du Iprofaine. ces actes que
tu as pi-vs. tu les ,ois axoc les veux dr'un t, rttactionijuo ,r et ta
conscience deforrmn~
ne pertoit pas les crimes quo tes apLes
pas-i;s ri-et'fr-inint : ltorsque ton cerveau sera Mclair6. laxj. et
que tu auras r(-Ififewhi, alors Lu coinprindras flos ci-inies abomitiables.
- - Pour- 1110i, ir-jolndis-je. i-e senol d'odivuses calonnies qgui
0uAtattir6 sur iiuoi de gmiaxes soupoiis !
Jo me tile!. aloes ai riooulter a ules codotenus mon mode de
Nie en Chine du Nord
aueulle tuppositism systtmniatique h ant-un
GoUVxoi-nounoi(-l. nmi ak
rIthll orchl diu lion du poaple. soula-oijent ido lf-- tiiitr-i
iiltIenttle't
io de- iinfal f;
elails de ,(cIoS
kle
aPilttft. Ivtv...
Nles auditlems louriaient u-onlliJU nient.
-

l,'4·-t

1-e Mnoitor
l'itiitei-roinpt bxusquenwiunl
(,loi
i:
aussi, dit-il,
I Ilion amli'v. je piarta is do Ia sorte. 11ioi auwsi je n'avais rLe
fail do unal. je nile erox ais plus 1;1
blanc
ie lieige. Quetle illiim ' Ilfurouse
enit que 0e Gtouvernement. dans sa majiultude. iI'a I idedo l
l [o 1110 (a nilaiit
ivi pour ine renmetire dans ia
h1 niIe \ oiC. \lt 1 ' j1 co(llfllene :t \oil clair ' Jo sais. en tout cas.
que Jo uuis un vunondi
du peuple. un ri
m nineil qui nhrite cotut

L~a tniort, Ja nioe! .... t-t sýt Yari~antisý,emnext... Eli h ion noll.
tosll
uis i;I'it6 cela. et pas seulement la mort, mai..4 la iii' II
"an-i lestvo
lou 'ti-o-...,
i e quo ohlacu i de nous doit savoi-r
a4prni3s cla. oil o:3e encore disculer.
En tout ras, jv to prti5x ens
fil tu plaidcs: coupabte ou tu o; fusitb6. Inuas
paraitre devant
1e; -jUill
' cz
roe s.
sitouit
cl
rt(tltichis... - Te IC Oiait In pjvoa'1

Iai-oii flu chef.

\I'r vela. jo rtniparak; de, ant los juges
Vois-tu, me
(ii~-.ilt-i;. ii noe faut surtont pas to faire d'iltusion ol eroire quo
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inous sommnes dans l'ignorance sur ton compte : nous cunnaissons parfaitement tous tes crimles. Pas I'est besoin pour nous

d'apprendre quoi que ce soit de ta Louche t: ,n dossier
sous nutre main. Le Gou\ernement peut doin

est lh,

to conidaluA

r et

tu es perdu pour toujours. Dans son extrMine eimniince, it \out
te donner une chance.... une derniire chance.... tu vntends bicn,
une dernirre chance. Cette crlanic est au prix d'une parfaite
sincCritj dans I'naeu complet de tes crimes : c'e]t la condition
strictenm nt reqluis~ pour qull tuI a Ic( la \ie -:,\c.. LI. c;imllv\'noinent est loyal, ii est ~cndreux. Si tu es since're. tu s. ras pardonn. et liber6, sans aucun doute : nous to Ve prlonmlttons en
son nom. Mais ii est juste : tout ent tettent est puni avec la plus
-rande severitj. Tous les detenus qui, ici nmnlie. (omt minitre une
loyale franchise oi:t ite ra:i•.tles 41t snorit -sortisi:ra;nlis udeant
l.opeuple, voilh I'exemple Itsuivre. Mainten:ant. tu os libre de
Ifairo It contraire. lmais ce -tra iltte-

lfe;I,('ni-. ilhairl-e

aux pieds.

iminottles aux poignets. station deblut danzi la cliambre. sans soilmeil, sans nourriture, suspension par les poignets et en definitive !... une balle dans la peau ! Itetourne en cliabrie et rI;6dchis... >
Je revenais dans iia collule pour... rIll'chir : c'dtail bien
1'endroit pour cela. en effet : au ddbut. surtout. tout est si bien
ordonnd vers l'examen de conscience que le reglernent prescrit
de rester assis sur le bat-flanc, le dos tourntl contre Ie mur,
avec defense de s'assoupir. et d6fense de parler aux codotenus ;
en principe, il est mnme interdit de prier int6rieurenient. 6tant
consid6rd comme pech6. de la part d'un ccriminel , d'interceder
auprbs d'un ktr, cleste, en xue de sauver sa peau.
L'esprit constamment en presence des crimes. IV prisonnier
doit reflechir pour dCrouvrir tout e qu'il a fait coitre le peuple
et en mesurer la gravite. Cela s'appelle a fan chen ,. , tourner
et retourner son esprit , et la prison elle-minme s'appelle , Fan
r'hn Souo ,.maison de retraite !
Le silence n'est interrompu que par les exhortations des
codd'tenus qui les prodiguent pour se t racheter ,.
II n'est troubld que par les cris que I'on entend venant des
cellules voisines : a Je parlerai, je parlerai..., tpargnez-moi pour
cette fois , et la voix se perd dans les pleurs et les g*missements.
a Reflichir,. au sens marxiste du mot, ne consiste pas en
un songe-creux. Le fruit de la reflexion doit utre la ddcouverte
de crimes : chaque jour de rflexion doit en apporter de nouveaux.

Quels crimes ? II n'y a que I'embarras du choix : les coddtenus, le chef, les juges, deroulent, b longueur de journde. le
catalogue marxiste des crimes politiques. Cliacun de ces crimes
de la longue nomenclature s'appelle en langage a reactionnaire '
un it chapeau ,. II y a le , chapcau ,)

imperialiste ,, le ( cha-

peau ,, reactionnaire ,, etc... II faut en prendre un et se le
mettre sur la tite, c'est le premier pas ; une fois le chapeau

-

134 -

,ur la t1;1t. i(nest officielleinent un coupable, un enneni du peualors qu'h dire, sans broncher : Moi, un tel.
ple. il n'y a pilun
" TI'ru
tlt , reactimbnnaire, ou , Ti Kouo Trhou Yi ,. inpairialistfe . Cela s'appelle t,porter le chapeau ) , Tai Mao Tse ,.
Pour quelqu'un ayant conscience d'avoir fait quelque bien
pendant sa vie, quille repugnance A se r6signer ainsi ais'a\ouier

uunespion, un riactiuonaire ou un imp6rialiste, un einnemi du
peuple : on pr6ftereait dix fois la murt : et cependant, Ic silence,
I'lexhortaiti n continue, et surtout. surtout. la menace de tortures... C'est un spectre qui paralyse

!

Lorsque le bateau fait eau, on se jette dans les flots. l.orsque I'avion est en flanitnes, on se jette dans Ie \ide, ainsi fait
le mnalheureux prisonnier ; il se declare criminel, et on verra
ve qu'on verra : ii n'y a pas d'autre \oie ouverte devant lui.
DIonc. , je suis un crimninel ,, 4t apres ?
LA LONGUE SERIE DE CRIMES

I.em•que le prisolnier s'evt mils sur la t4te Ie rhapoltu de
, reactiounaire , ou celui d ( inmprialiste , et que, ii a apprit
it dire sans froneer les sourcils : , je suis un ennemi du peuple,
j'ai fait les cent coups contre la societe. contre le Gou\ernement ", tout n'est pas fini ; 'est alors que commencent les difficultes,. car ii faut vider tout son sac devant le juge.
L.o.i ju:-,, par devers eux. avaient un dossier : ce dossi-r
tait coni.titun par I'ensemble des accusations qu'ils avaient recueS sur mIon compte, par les renseignements qu'ils avaient pu
Irouver : i-'etaient autant de points de repaires, autant de thiines
sur lesquols teayer leurs interrogations.
J'fus d'abord a faire face a la question suivante : j'avais
mon(t,. ti'hlipital, un complot contre le gouvernement.
- IRaconle-inius le complot de 'h6pital, me demande le
jug e.
-

Quel cooplot

? tis-je,

tonn&.

- Allons. ne fais done pas I'interessant, raconte-nous le
riinrIlot de 'hi6pital. le complot que tu as trame dans I'ombre,
a\ec d'ex-membnres du Kouornintang, pour renverser le Gouverlifiin ient,

etc...

- \Iais je n'ai tranie aucun complot avec des membres du
Kounnmintanr: : tout au moins, je ne m en souviens pas !
-

vnu d
ini"ttiTi.

Et le groupe de membres du Kouo min

tang qui est

Fornos
V
e te voir a I'lh6pital ? Tu sais, ces employds du
dI,la Giulrr : Ma Andre, Kia Simon, Kiou Joseph. qut

sont vnuts, in soir. dans ta chambre tenir conseil. Ils tont demanIHd l-d
rionsoignmments. Tu les leur as donn6s et tu leur as
inimlfui: inlrient il fallait s'y prendre pour debarquer, la nuit.
<uri ia :,t,(.pour renCnltrer a un point precis les agents que tu
Ifiir d<" tinaia.
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- Mais, c'est invraisemblable !
- II ne s'agil pas de \raisemblance. 11 s'agit d'axouer.
A force de tourner en rond autour de cette alTaire d'espionnage des gens du ministere de la Guerre de Formose et n'arrivant pas, faute de preuves positives du contraire. A m'en ddpetrer. je finis par axouer que j'avais requ ces messieurs, et que
je les avais renseignis sur les moyens de s'y prendre pour tiler
les commnunistes sur la Chine occupde par ces derniers.
La chose 6tait mise par dcrit et je signais. foi d'espion sur
le chemin de la repentance !
Une autre fois, il s'agissait de ma correspondance ; j'etais
accuse d'entretenir, avec des gens de Canton, des espions cela va
sans dire, une corrrspondance secrete par lettres ecrites A !'encre sympathique.
Vas-y pour la correspondance hi I'encre sympathique : je
signais encore noir sur blanc.
- Sais-tu combiIen de(fois Ko leaniy tchen nom chinois
de la Sceur Crippa. superieure de 1'hOpital). s'est servie de son
poste 6metteur ?
Abasourdi par la question. je rdpondis que A I'hOpital il n'y
avait jamnais eu de poste emetteur.
'eux-tu alors te porter garant que Ko Irang tchen ne
s'est pas servie de cet appareil ?
- Oui, dis-je, je m'en porte garant.
Le juge me donna une feuille de papier sur laquelle j'ecri\is Ima dinetation Pt je siinai.
- C'est bien, dit le juge, retourne dans ta cellule : on
verra plus tard.
Le lendemain, dans la nuit, je suis appele devant le juge.
- Puisque cee n'est pas la Sceur Crippa, me dit-il, d'un ton
sd\ere, qui se servail de I'appareil emetteur h I'hcpital, c'etait
done toi.
- Mlais, rdpondis-je dans ma candeur naive, je n'ai janiais
manipule un appareil Cmetteur de ma vie !
- Tu oses nier, en affectant un air de candeur ? Faites
intrer le t6moin. dit-il a la sentinelle de garde.
Je vis alors entrer l'ancien directeur de l'usine Mlectrique
de Wenchow, un bon chritien et un ami, ancien diplOm6 de
I'Aurore.
- C'est toi-m6me qui as requ l'appareil des mains du P're
Wang et qui t'en es servi pour transmettre tes renseignements !
me langa i la figure le tdmoin.
Le juge fit un signe au prisonnier de se retirer et se tournant vers mnoi, me dit : u Apres cela, tu oseras encore mentir et
ne pas reconinaitre ton crime ! Retourne en ta cellule pour reflechir, 't preliarer une bonne confession, ou gare a toi ! ,
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Pour apaiser les jugcs, je dus entrer en de longues explicationsiil sur ulltn
iwnorance -a propus de cette question.
Biien si.r le pauvre directeur de l'usine mavait accuse.
pmissc lui-ni.rtre par la terreur.
I)autre part. cette affaire a\ait utr montee h I'avance, axec
docrmrents it 1'appui, et voici comment :
Au miomnent ou les conmmuni4es prirent possession de l'hopital, les policiers fouillbrent tous les recoins. Its dcouvrirent.
dans ls ferraillps, un vieil instrument muni de fils dlectriques.
Ils;01rent. aussitCt trouver la Sceur Crippa. stquestrde dans
un autre pavillon. pt lui direnl : , Yous dites toujours que ,ius
n'avez pas d'appareil 6netteur pour cotimuniquer a\ec Iexterieur : eh bien ! en voila un !
- Mais. dit la Stur, c'est un vieux thernnocautere tlecrtiipie inutilisable !
- I'as du tout, fit le policier, c'est lien un appareil enitltur !
La St'ur fut aussit6t photographiee a\ec son vieil appareil
) main. Et le lendemain, la photo de la Soeur tenant la piece a
la
conviction i la main parut dans la presse de Wenchow.
Aprjs cela. alors que tout \Venchow connaissait l'appareil
emirtteur de 1l'Hpital Jean-Gabriel Perboyre. comment pouvaisje encure nier 1'existence de cet appareil ?
D'ailleurs, je dois avouer que je n'aurais jamais ost nier
cette 6vidence, si scul'mnent j'avais vu que la a verit ,,itait
faite depuis lonteniips. Mais e'est ee que je ne savais pas. Car
je n'ai appri4 'lhistoiri de la pholo que plus tard. a ma sortie
de Hong-Kong.
)ralenent et par dcrit, je dus reproduire tout au long ines
relations avec 'officier amiricain que j'avais connu I Tientsin
apres la guerre. II est probable, t voir les renseignements que
possedaient ddjh les communistes sur cette affaire, que le brave
officier s'etait servi d'un secr6taire plus ou moins communisant.
qui avait livre les u secrets ,.
A l'hOpital, dans mes affaires. on avait trou\v un dipline
etaanant de M. Depreux, ministre de l'Interieur, m'accordant une
nfdaillf de la , Reconnaissance
,. Avec ce dipl6me se trouvaient
des lettres de felicitations qu'a cette occasion m'avaient ennvoyes M. Meyrier, ambassadeur de Chine. et M. Siguret, consul
, Tientsin. Je dus fournir des explications sur ce diplOme.
Je fus dgalement interrogd sur mes relations avec M. RoyBre.
consul de France A Shanghai. Je pus affirmer que je n'avais jamais enitr(tenu de correspondance avee lui. J'avais seulement demande a des tiers d'obtenir de lui des secours pdcuniaires en
faveur de cinq Franmaises Inarives i des Chinois et domicilides
fl
lan Ia prifecture
de
e
enchow. lesquelles etaient aver leurs
fanill c drans un grand rdlnuement.
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- Oui, c'est entendu, disaient les juges, miai tu demandais
: ces dames des renseignements, en retour, que tu classais cl
.,iitmentais pour les envoyer. ensuite. au consulat.
- Je niai leur avoir demuand quelque renseignement que ce
flt. Je sus que les maisons de ces Frangaises furent fouill*es
,-tque I'on ne trouva rien.
- L'essentiel, me dit le juge par nlaniiere de revanche. est
iue nous possedons les etrangers et que nous sonimes en inesure
*e leur faire payer cent ans d'humiliation.
Je fus obligf de faire un long rapport sur le Vatican et ses
activites ).
- Connais-tu t,citoyen de Monaco, Riberi, qui se prltend
itternon(ce on Chine ? As-tu correspondu avec lui ? L.ui as-tu
f',urni des renSeignements pour le Vatican ?
Puis viOrent les interrogations sur mes relations axve lt
je ne pouvais cacher que j'a\ais
:•wiennes autorit's chinoises
termes axec elles, ot ceta depuis d(e Intwnjoui(rs eta; en 'tri bon•,s
niir's
annees.
Apres la prenmiere guerre inondiale, la Chine passa par de
IIlauvaises atnnles d'inindation, de sichertsse, de famine. et
lautres misi'res.
Comme tous les autres Inissionniaires, je lis tout ce que je
pus pour aider les populations des campagnes a surmonter ces
";preuves.
Les sous-prefets firent sur inoi des rapports Blogieux et
,,n quelques anntes je recus les cinquieme, quatriBme, et troiibnre degres de a l'Epi d'Or ,.correspondant a chevalier, officier
et commandeur de l a,LP/ion d'honneur ,.Cela t dtait bien sufla
alfilit"
ials
ii-;tnt pour convailcre les c(iiiii in istes que j'e
.. :lique des e1actionnaires Chinois , et cela mie valait d'etre
traiti comme eux de , brigand ".
cIhah
do plutieurs
Au tout du compte, j'etais affubll;
, : j'etais un ,,Espion international , un , Imniprialiste ".
n,,tu.e
Reacun , Gredin couvert du nanteau de la religion ,, un
ti(nnaire,, un a Brigand ,,etc., etc.
II y avait 1ide quoi cent fois me conduire au poteau ; heurcisement que le Gou\ernenient du peuple 6tait Ih pour me
protger contre la vindicte populaire qui, mise au courant de
iies crimes, m'aurait kcartelk sur-le-champ.
Vers le milieu de mai niai 1952, le juge me dit un jour : , si
tu veux obtenir le pardon du Gouvernement il te faut ecrire
on aveu gen6ral, suivi d'un regret sincere A 1'egard des crimes
ijnormes dont tu t'es rendu coupable vis-h-v\is du Gouvernement
pf'pulaire de Chine. "
. .
Me servant de fornmiles ster.otyptes en utsai- j'ecrivis le
dit a\eu, en trente-cinq points.
AprAs cela, il ne restait plus qu'ft connaitre ;i'os disposiI'r6gard du regime conmmuniste ; I mes 6tats de service
tions
n ',taient pas brillants.
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I'etdant
la guerre, j'avais visite les prisonniers incarcores
par lEIs Japonais. dont plusieurs communisants, et j'en a\ais
converti un certain nombre.
A propos de la guerre de Corte, je leur disais qu'elle avait
etC entreprise sous la pression russe, qu'elle entrainait pour la
Chine dos d&penses formidables en argent et des pertes cousidtarabhls de \ies humaines. Cela uniquement pour une dimonstration de force.
Je leur disais que. a mon0 avis, les Empereurs K'ang Shi
et K'ien Loun,
;au lieu de do'clarer la guerre a I'Amerique,
aux Russes pour leur repreudre
auraient dfi d(h;larer la zuerrP
les terriliirfs. de I'Amnour, de la Mon.olic et du Sing Kiang.
Le juge mne fit mettre tout rela par dcrit, puis. mon papier
sous les yeux me demnairda des explications. mais ii se garda
de tolte r1flexion.
Aprn.> rela. a part deux ou trois interrogations, d'ailleurs
assez tliiii-ioe.. on me laissa a une autre occupation.
I'.ENDOCTnINEMIENT

La prison comnmuniste n'a pas seulenimnt pour but de nettloer la conscincte chargte de crimes du pauvre p6nitent qu;
s. dessr-rhe dae.i la cellule. il faut aussi lui inculquer les bons
principes qui doivrnt I'aiguiller sur la bonne voie et le pr6
mnunir contre do nou\eaux errenents.
A cet t1fft, j'a\ais. ii tout mmoment, A ma disposition le chef
diela cellule. le rotmmialdanit repenti. Je n'avais qu'A lui ouvrir
imon ame ar suijet de mes doutes, de mes hisitations sur un
i•iri
do
i
d rltriine. . rt il Irouvait aussitlit le remede.
I'ailleurs. ii n'attendait pas ines ounertures. II les prrienait. Et assez souvenl le rnmbde etait applique Ia ou il n'y
;Iait ipa de plaie du tout.
Le miioyen employe dals motlre cellule, pour inculquer les
hios principes i'tait la lecture.
I.e .ardicn-chlef de la prison rne passait livres et revues.
EL tous les deux no trois jours it venait me demander de lui

ncndro conrpte.
II fallait que tous les prisonniers saclent que, en Coree,
Ios Airmhricains mieniaient une guerre bacltriologique, destinme
i supprimer non seulenment le genre humnain. mais toute vie sur
la planit e.
Je rgu.s line brochure illustree destinee i emporter la conviction des lecteurs sur les destructions massives op6r6es par les
micirobes. lances par les Amnericain. en territoire Nord-Corren
MI en Mandclhourie.
Quolques jours apres. on me demanda mon opinion ur
cettv sanuage I'aon ide faire la guerre.
Je rIpildis que la guerre ainsi decrite Mtait totalemect
coidamrnral-. mllais je doutais fort que ce fut le genre emplioy
Plar le. .A•n'ricains en Coree.
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Je re1ius une forte algarade pour oser mettre en doute ces
rapports.
Cependant, conru e j'etais Ctranger, missionnaire, age. on ne
Ipumssa pas les choses plus loin.
Cela n'aurait pas passe, s'il s'ttait agi d'un Chinois. La, ii
aiiiait tallu qu'il pro)fesse une conviction profonde.
Le courant general destind a inspirer de nou\elles energies
anms les cerveaux recemmient laves circulait du pble positif au
ple ndgatif. Le rtgine coinmuniste source de tout bien, le
r;rgime r6actionnaire ou imperialiste source de tous les maux.
Ie mot d'ordre etait : enfoncez-vous bien Va dans ia tete !
Hien stir. toutes sortes de livres et revues decrivaient I'dtat
de prosperitd dans laquelle vi\ait le peuple chinois depuis que,
par un coup de baguette miagique, Mao Tsd Tung avait apport6
partout la prospdrite et fait flourir mninue les deserts !
II ne tenait qu'A une conversion complete pour que les prisimniers aillent. dans la a socield
t
. jouir du bonheur de six
rent millions de Chinois !
EN ArrENDANT...

En attendant, les conditions sanitaircs de la cellule n'etaient
pas brillantes. Tous les jours, pendant que nous d\vorions la
littdrature qui promenait nos esprits dans le pays du rd\e. de
temps en temps nous recevions sur les pages immaculdes des punaises qui tombaient d'un plafond fait de planches disjointes.
Co:inie ces dames habitaient au galetas. nous Mtions impuissants
; los l)alayer. La seule chose qui nous etait permise etait d'exere'r sur elles notre vengeance au moment oi elles tombaient sur
nuus, ce qui arrivait aussi pendant la nuit au moment du
'olnin eil.
Peut-Rtre que ces visiteuses etaient attirdes, car ii y avait
d'autres 6tres qui se promenaient dans nos couvertures : c'etaient
les poux. Le chef et moi leur faisions tous les jours une chasse
saris merci. Nous les traquions dans les doublures des couvertures, des habits. Nous les cherchions dans les fentes des bois,
partout. partout, sans jamais donner le coup decisif. C'dtait &
di'•-spsrer. Et voilb que, au printemps 1952, la direction de la
prison nous donne du D.D.T. et nous enjoint de tuer non seueIfment les punaises et les poux, mais aussi les mouches et les
i:mustiques. Du coup voila ces insectes disparus. Ce fut pour
ious presque un regret, car cela nous supprimait une
distraction.
Le mddecin de la prison que j'allais trouver me donna
quelques pilules fortifiantes. Mais je continuais a d6cliner.
Un beau jour, je fus pris et transporte a l'Hupital. C'etait
1'tl,'pital Jean-Gabriel-Perboyre, oil j'dtais aum6nier, avant la
riiisen prison.
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.Je i114,
trol\aiis dais I'alnciicl dortoir dtts Stiurs, transforlvi
en salle de malades de sept lits. lits occupes par des gens du
parti. des so!dats et des ouvriers. J'6tais done bien garde.
J'*tais trait6 commne malade et je requs la consigne de rester au lit. D'ailleurs. je ne puuvais plus gubre marcher ni me
tenir delimut.
Aliientation liquide. lailt
teur tous les joutrs.

jus de viande, el,-. Visite du doc-

, Que 'aire en uln ite i moins que l'oln it sluge ?'- Je
son:eais Aha x\iriss-itudo des
othese ici-bas : voilit. ime disais-je,
I'lihpital Jean-(;abricl Pterboyre. en 1913, fondd par les Fillcs de
la C:harit cetleur appartinant : terrain, batisses. installkiions,
instruments, nlt(edcines.. le tout \alant certainement. au i;as riot
soixante inille dollars arlie'nt.
aintenant, c'est le << Kuni Jen
Yi Yuen ,,ou I'li'hpital des m4 riers, ainsi appel4 pour les besoini de la cause. Car, au
oiioient de la con!isLcatiin. it fut. soidisant, saisi par Ies murnploeyds. esquels itaient supposes mettre
ainsi tin i detnomtri
uses anines d'exploitation imperialiste I
Apl'-s quelques jours de soins assidus it I'
H',pital dies
Ouvriers ,, je fus declar;
.- iueri de toutes mes infirmites, r< tape
et remis a neuf.
Je ui'avais done q(u'i revenir a la chere cellule.
Le crhef coniverti m'attendail de pied ferme : I Eli '. ien,
tu es guri. ine dit-il. ct a qui le dois-tu ? - Je le dois aux soins
du docteur. - Non. non, cent fois non, c'est i la grande gtIn-&
rositc du (iiGuvernemelnt du Peuple que tu le dois. Ah ' oui,
c'est parfaitement xrai. fis-je, en faisant semblant de donner
dans le panneau. C'est le Gouvernement du Peuple. C'est le Gouverneiment du Peuple. source, en pays cominunistes. de tnutes
les favours, de toutes les rarces ! ,
NOUS SOMMES " EXPULSS
tS

Le 22 aoOt 1952, fete du Coeur Immacule de Marie et Octave
de 'Assomption. la S&eur Crippa et moi somines appelds devant
le juge. II nous dit que I'ordre est donnd par la Capitale de nous
- expulser , et conduire jusqu'a la frontii re de la Chine.
Apr~es la prise d'une photographie de nos personnes, nous
eumes ia preparer nos petits bagaaes. Pour le long trajet it parcourit, nous avions heureusenment it v ajouter. revu de la
Procure de Shanghai. un appreciable viatique
Le 26 aout, le gardien-chef entra dans la cellule de
la
Steur Crippa, situue t ce6t de la mienne. et la rdveilla.
II vint
alors A la mienne, appela mnon nom et dit :
allez ! levez-vous.
prenez vos affaires.,
Prestement. je me levais, reunissais mes affaires et
disais
secr.ternent adiou it nes coddtenus. puis je sortis
de la cellule.
On nous conduisit dans une salle ou le chef communiste
nous
fit ses dernires recomnmandations : obeir en tout
aux policiers
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i!harg6 de nous. difenuse de parler i qui que ce fut durant le
oiya;ge, etc...
Je lui dis : 1 durant ma prison, vous un'avez cause deux gros
chagriis : vous avez dit que j'avais feint la maladie, et vous
;i\ez de\ant muoi tourni la religion en ridicule.
11 ecouta... gravernent et... ne rtpondit rien.
Interieurement, je pardonnai a ceux qui m'avaient accuse,
lux juges et aux gardiens, y coinpris le chef converti par la

force.
Nous pagnons la porte : li, deux pousses nous attendent, qui
inus prennent et nous conduisent au grand fleuve Ngeou Kiany.

C'est au petit jour ; sur la route, nous rencontrons seulement
ni bataillon de soldats.
Arrivs au bord du fleuve, nous avons la joie de trouver la
'(eur Jean-Gabriel en habit religieux et deux Sweurs chinoises,
8,rur Marie et Soaur Louise, en habits noirs.
Ln jeune pretre, M. Tchou, est l1, ainsi que plusieurs jeuoos chretiennes qui ont os6 venir nous faire leurs adieux.
IM. Tchou m'aide a marcher ; nous montons sur un petit
\apeur, qui, en une demi-heure de travers6e, nous conduit de
I'autre c6tl, a la station des autocars.
.IJoremarque que l'autocar qui doit nous couduire est une
xieille Checrolet, munie d'un gazogene et marchant au charhon
re, bois. Jen conclus que 1'essence est sans doute devenue rare.
En tout une quarantaine de passagers. Nztre groupe en
',iimprend sept : la S(eur Crippa, la Sceur Jean-Gabriel, la Sceur
Marie Yeu, qui, par extraordinaire permission, accompagne la
.Swur Jean-Gabriel, moi-mmnie, et nos trois policiers armis de
mitraillettes. Adieux aux amis et nous demarrons.
En suivant la route qui longe la c6te sur un parcours de
iiin• cents kilomntres, nous devons nous rendre N Hang Tcheou,
c;iiitale de la province.
La Chevrolet se met alors a derouler un parcours onduld
'it horizontale et en verticale. Le paysage est superbe : collines

tioisres de pins, de bambous, de toute. sortes de fleurs, vall6es
-arnies de riziires, et sur les hauteurs, de nombreux arbres
t'r'itiers.
Arrives devant un fleuve, nous dexons le pas:er sur un bac.
Nous grimpons maintenant et apris un tournant nous mar-

cthons sur le bord d'un precipice qui nous donne le vertige, et

lnous voyons. au loin, une cascade qui roule du haut en has des
paquets d'4cume.
j
Cette r6gion de Wenchow est trfes varide ; on g;i''ral, clle
e' montagneuse avec quelques plaines, surtout le long de la mer.
Elle est arros6e par de nombreux cours d'eau, dont trois de
plusieurs centaines de kilometres, en particulier le Ngeou, qui
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\iet-l de la prilfecture de Tchoutchi~ou. La plaine est traersi ee
par d'initnbrables canaux qui servent a l'irrigation des rit.ievrs, et aux conimunirations. Le pays esl tres agreable et tout
irait lien si. de juillet a octubre, i nWy a\ail pas i craindre les
tvpholuii de\astateurs.
l.a population est dense : en 'eileral rude, inais syiipatliique. Elle se lixre i la culture du riz ou d'autres cereales, sjlon
le terrain. Sur le bord de la mer, elle tire de la p&ihe de quoi
ý,n ais-i Ies hlonitIe lie craignent pas la mer, ce sont
\ivrre-.
de hardis Iiarins rconie touu les Chinois de la cte.
Ie pays. par le .eu des i.onllta-'ine et des \alles, est iimrdixers. Cliaque sous-prefecture. surtout dans
.,el.Le lan-ateiet
le 7'Thoutrlche•u, peut Se xanter d'a'oir son dialecte particulier.
Certaine eln uit juislu' triis iiu
quatre. 1)ans celle de Piny Yang,
par exemple, la plaine de quatre c-rnts kilomritres carrds de superlicie, forunee d'ailuiois. de dix en dix kilomibtres. les 'femrues, qui ne quittent guere leur village. ne peuxent conmmunique-r qu'entre.lle'
.: Ceuis, les horninues,. jlus haiiitucs aux xvya. .p u
lenIt
-s4 faire ciiip1) ri',ndrf. ICertaines petites xilles !iur"->s,
atui
i. 11- arps mi!it;iire-. ;arlent une la:niue incoumpreiensible
hor- die- m[urs. Dans les ports. c'est la tour de Babel : un petit

chrn'tiorn -iclhanii; quatre diatectes ser\ail d'interprite, dans une
localit,'. ;i \Mlr lDefeh\re. dans la tournice de coniirination.
ADIEU,

VENCHOW\

'

I'::1 Ii truax*>rant. ,'.,
pay-. surtout apres des miois de rrltu-i,,n. :.ne parait frt
beau. IPeu!-tre jiarce que je suis afferti
d'une diarrlie qui va durer tout le voyage. je me sens autorpihe,
.jr -iais ,il'uIne id;, u t'autre et j'ai leIr-Uur rempli de tristt-e.
Imais le tr's itimic de !nin adie. je fais mo's adieux a cette belle
'!i ion,
\V,'r.Wlho ,et
j'l,xique s(ni
loriCux passe.
!.a

!ui

Ali-iion futt ,uv-rte en IsSi par M. I'rocarvi. . 1. .ouat
-uceida et, en l!9•. MI.Cyprien Aroud prit la direction des

i')u\1 es.
Les devxelopp-ncent nei tarderent pas. -grace au traxail Id\,uC(*i M. Aroud et de M. Zi Mathias, Lazariste chinois, et hien
%ite W'encllow compta une chrlPtirite nombireuse. En 1910. fut
uri-,e la Mission de Ping Yang, en 1912 celles de Yung Kia
Tchang et de Tchou Tchfou, qui devint en 1923 Prefecture apostlique. sous le nom de Lishui, confiee aux Missionnaires canaIli'-isi
de Scarboro.
Les Filles de la Charit6 arrixvrent h Wenchow en 1913 et
ou\rirent l'Hopital Jecan-Gabriel-Perboyre. En 1919, elles s'install'-r;nt h la Crchre municipale. appelees par le prlfet de la
ville : l'vangriisation profita beaucoup des soins donnes aux
nmal:des par les Filles de la Charite, soit
P'hOpital, soit dans
les families. 1I'lopital Jean-Gabriel-Perboyre, fonde par la Sceur
Claire Deville, tut de la vogue et ne lit pas du tout mauvaise
tigure autprns dps deux hipitaux protestants. La Crbche muni-

-

143 -

cipale, qui \egetait a\ant l'arrixve des Steurs, reprit vie et mýrita les Bloges des autoritis cixiles.
Les Suwurs chinoises, dites du ,, Puryatoire ,, s'etaient, d;-s
IS.:)., installdes i \VencihoIw. Elles y ou\rirtint un orpheliinat de
tilles, un cattchurntnat pour femeiuns et uIe (.cole qui comipta
'bieiitit de nonibreuses iv-les : bientlt. rette teu\re essailla it
Piing Ya'tn.
L.e gros appoint pour l'ivangtilisation fut constitud par les
ecoles. Peu A peu Wenchow eut plusieurs etablissenw'nts prinlaiires oil I'enseignement du catechisime tenait la premiere place.
Vvis 192A, un collbge primiaire s'ouvrit qui allait dexenir secondaire au nionmnt de l'iuxasion communiste. Piny Yany cut aussi
un cullbge pritiiaire. Dans chaque rtsidence paroissiale, et indiie
dain les chapelles, on trou\ait une &colfpour les chlirtienis.
Ilmis o( les palens pouvaient entoyer leurs enfants et ils I'aimaivilt.
I.es tidi'les prirent aussi une grande part dans I'dvangiliW\inchow surtout des cereles s'organisi~rent, 16e',ein:
satin ia
taitrs sans doute, aais qui contriluatent h la formation reliieu;e et missionnaire d'un bon noinbre. En mtme temps dans
cctte ville, en diffcrents quartiers, on ouvrit des oratoires oft le
soir, tnt prdtre allait presider la priibr it douiner tune instruction ces rdunions etaient tris suivies. II y avait qussi une socidtd de secours aux chrttiens pauvres, calquie sur les Conf6
rences de Saint-Vincent de Paul.
I.a prtdication 6tait intense. 11.Aroud avait cri6 un corps
de 'atý.chistes et son exenple fut suivi par les autres cures ; ces
catrclistes 4taient sui\is de pri.s par les curds en charge ; chaque anrne ils ttaient appels i la rdsidence du pr.tre pour une
hurire retraite. Entre eIs ouxriers evangdliques, it y axait une
r'aitLltd etmulation. ciacun donnait tout ce qu'il pouvait.
M. Cyprien Aroud 'tait hla ciheille ouurii-re ; au conuienil dut retourner en France.
ctien•tt de 19w28. menaet do cc.iti,
Depuis 1884 jusqu'en 1949, se devouerent a cette mission,
le- co-nfrri'res itrangers suivants : MM1.1'ricacci, ouiiat, Cyprien
Aroud, le \rai fondateur, Tisserand, Marques, Salon, Boisard,
l'i c'rr Vonken. Alphonse Aroud, Kurtyka, et ine dizaine de L.azaristes polonais.
Pendant que, dans la Chevrolet au gazog-ine, nous cheminions
le long de la mer, A travers ce paysage contempli maiites fois
par nos vaillants missionnaires, j'admirais cette belle page d'histoire religieuse de Wenchow.
Et maintenant, me disais-je. que va-t-il rester de tout cela ?
Apris tout, Dieu seul tient la clef de l'avenir.
PERIPETIES D'UN LONG VOYAGE

Sur notre route, nous traversons beaucoup de \illages et
d, iotites \illes; en passant. je vois leurs noins inscrits sur des
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;poteaux. Mais, j'ai oubli ces nonis. II y en a un cependant que
j. n'ai pas oubllit, c'est celui de Liny IIai, sous-prefecture on
Inous nIus arrlv.tous Ic soir de notre pre:iere journie de vovage.
Nous logeons dans une auberge.
On donne aux Su'urs uie chlambIre. et

inii,

je couche idans

m1e petite alc.\e. apri' a\oiri pris un peu de nourriture.
Autour de onii. des \uyageurs tenidus, attendent le sommeil, causent entre eux : plusieurs parlent Ie mandarin et je
puis les comprnudre. Ds's qu'il s'agit du Gouvernemnnt, ils
S'declaullent etlanrcnt des rnaledictions. Heureusement pour eux
que je ii'tais plus oblig.; de les dinoncer !
I.'dglise de la paroisse catholique est juste a crit4 de I'aua)erge. Mais je n'entends sonner I'Angelus ni le soir. a mnon arrivee. ni le inatin a\xat le d6part. Le cure ne vient pas me voir.
l'ourtant j4, sais qu'il a Mt6 axerti par lettre de Wenchow de
mon passage. Ne cuoiiaissant personne, je ne puis m'informer
de ce qui lui est arrixe.
Le lendemiain imatin, vers six heures, aprLs avoir rapideiient ddjeunm et apres avoir rec;u de Seur Marie une bonne injection dhluile chamiphrec. pour mne remonter un peu. nous reprellons la , Clherolet au gazogene n.

.Meme paysage enchanteur que la \eille. Mais le trafic deviont
plus intense. Nonbreux camions et autos. La voie maritime
titant ferinc'e hala navigation par la flotte de Kiang Kai Sheck,
cotte route. luont la construction commencee, dans le temps, par
les nationali.tes, et continuee durant la guerre par les Japonais. (lait rcsi.'e inacliveoe. a tie ouverte par les conunistes,
en vue de retailir les collnllunications entre !e nord et le sud
de la Province.
Dans la soire. nous passons par C(ha Shiq,n, dont nous apertevons la belle eglise catholique.
A cinq heures du soir, nous traversons le celbre pont de
Hang Chow, qui Prt au chemini do fer. aux pi6tons, aux cycles
et aux autos.
A notre arriv,4e it la station des autocars, nous sommes pris

en charge par nos trois policiers qui nous conduisent, a travors
la xille.
la police de la capitale de la province.
Bien des curiux regardent rette conduite peu ordinaire,
mais lous paraissent tr;s bien comprendre de quoi il s'agit.

Ils ont peut-dlre dtc les t6moins, un ou deux mois auparade 1'expulsion de Mgr Deymier. Ov.que de Han, Chow
mime
et de la Sowur sulprieure de Ihlipital. Et les
t6mioinis ont pu raconter la scene it d'autres.
Arriv6s a la police, nous sommles remises au corps
de garde,
pendant que les policiers vont -au bureau presenter les papiers.
signalant notre arriv\e.
Au hout d'un certain temps, arrive I'ordre de nous conduire
a la prison. I.i. on nous donne, i la Scrur superieure et ý
moi. une

vant,
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monl reduit lecs moustiquts pul!u>-.ut,
chanibre it cha,-un. lDaii
j'ai de I'eau h ia disriiiner I'I'i! lI la nunit. C(:(OIIu1
jc noe puis

position. j'en prolite pour laxer mon lini.e de c:rps. plein de
-ucur inalodoralle.
Le lIudeirain. S.'S
adiit, \ers trois hIlures de f'alr-i-midi.
,,a nous appelle : jvi i'attends i ce qu'un olficiel du Gou\erielictiit vieiine, en .raiile p.ipipe, nous livr une sentence d'expul-ion. Rien de cela. (n nuus ciiinduit directfient it la gare. l ne
lhis que nous somnle lhi, on nous fait asseoir sur ies dPgr,'s d'un
scalier en pierre, sous la pluie.
l.. devant la place. Inus oila exposuis dexant le public. Je
,uis tout it faiL equipe pour poser ; assis sur la narche de 1'es,alier, je liens de mes deux mainz sur mes genoux une cuNette,
:coiiie nioi de la classe, dans laquelle se trouvent mes objets
p[ r-inneils td la pris-o. : sirx iette, pei-ie,. biros-'. etr...
« Voila. semblent dire los communistes, les diables d'etranPrndant ce temps, Soeur Marie Yeu I,, malgr6 sa fatigue,
s'en va prendre nos billets. .ous pouvons entrer en gare ; c'est
un iltiment moderne, nou\ellement .construit. Il est vaste, bien
,r2anis6, et ressemble assez a une ýare d'Europe.
l.. hall de la pare est littrIalement rempli par la voix d'un
haut-parleur. Ce dernier annonce I'heure des trains et leur destination. Entre temps. ii distribue aux voyageurs de la propa_andr, foimuniste, donne des nouvelles ou recoinmande des prodiils plharnacveutique ou autres.
Voici maintenant notre train qui entre en gare. Escortes de
no-s i;liciers, nous niontons dans un xwagon. 11 n'y a ni voiture
de premiere. ni voiture de secondp ; toutes les voitures se res<mhilhlnt. C'est 1'galite... dans une sociCte nivelee. Le bane qui

srt pour s'asseoir, sprt aussi pour dormir. ot quaranle-huit prsonniis peuvent ainsi dormir dans un wagon ; le train comprend
quiriiz wagons, plus un wagon-restaurant.
Vers rini heures du soir. le train se met 'n marche pour
C(inton. Penidant la nuit. nous roulons a travers la Province du
Tlhr.ianut, et le matin. nous sommes dans celle du Kiang Si.

I.- gares que nous apercevons au passage sont plus ou moins
-a;ades selon l'importance des villes qu'elles desservent, et cela
p'-inet ainsi de se faire une idde de ces villes.
Quand on a connu la Chine de I'ancien rIgime, ii n'est pas
dii:icile de voir qu'il y a une difference et qu'il y a progres mat, rice. Quant au progres moral, on ne peut guire en parler ; ii
f;i,:t plutit parler de recul.
Toute la journee du 29, nous roulons nord-sud, dans la proii ',o du Houann, et dans la nuit du 30, nous entrons dans celle
dlu IKt)1n Tung. II me semble que, ici, beaucoup de paysages
.1, Swur Marie Yeu est actuellement en prison, -

qu''lle ne soit morte.

A moins
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r'-sseimbleiint i ceux que notus a\ons contlcmples de notre ( Chevrolet au gazogenie , one tra\ersant Ie T'ilhekianly.

Le 30 auOl, vers dix lihures du matin, nous arrivons A Canton. Nous soutin•es conduits a la Police. L. aussi, on nous fait
asseoir >ur les dezres en pierre d'un petit kiosque. dans une
cour intirieure. A linterieur du kiosque, ii y a des banes et personne n'ot assis dessus. Mais xous pensez bien que I'on ne \a
pas nous permetre, a nous anciens ennemis du peuple, encore
sous la garde de la police appartenant a la prison dont nous
sortons, de nous asseoir sur les hanes destines t recevoir les
representants du vrai peuple. en train de se rejouir. Sur notre
escalier de pierre nous restons assis plus d'une heure.
Entin. un employe du Gouvernement, voyant nos mines fatigudes et nos traits tir(s, dit au policter de l'escorte de nous conduire dans une auberge.
Nous montons en pousse, et le policier va de 'avant pour en
trouver une. Arrixvs h une grande avenue, nous descendons de
pousse, nous nous asseyons sur le bord d'un trottoir et attendons : tinalement, on nous conduit dans une auberge situde pas
loin de la gare : la, je puis me nettoyer un peu, me laver et me
reposer.

Le lendemain 31 aoCt. nous reprenons le train ; nous voyageons par une clialeur hunide trus fatigante ; A onze heures,
nous arrivons a la frontibre entre la province du Koang Tung
Xe,'"w Territories , des possessions anglaises de Honget les
Kong. Un policier. peu au courant, au lieu de nous conduire directement vers 'est, nous fait. an contraire, faire un grand tour
\ers louest. et rela i marche uorcee.
Enlin. nous arri\ons it la Barribre
L.E MIONDE

,I1BE...

Devant la Barriere, nous devons attendre : je puis m'asseoir.

Mles bagages out et6 examtines at \\ enchow, axant le depart, et
la po!ice a scelli' les \alises. a Hany Chowr, oil les scellds ont cl6
brisis, inais ii faut maiteinant que la douale coiinuniste visite
tout. C'est tout de mnii-e vite fait. car nous n'avons rien de co'npromettant et le volume de nos atlaires est hien r6duit. En mPrme
tenoips que nos b:a-'es, on transporte aussi ceux des pasteurs
protestants ; eux, ils ont des montagnes de a tung si n, N ci6t
desquclles ma valise passe pour tris neglivgable. Grand bien leiu
fasse.. lls partent d'eux-mon's. emportant tout ce qu'ils veilent ; tandis que nous.... nous xoila cxsangues, avec une petite
xalise a la main ! Oue la \olonte de Dieu soit faite !
Vers quatre heures de l'aprns-midi, nous passons la Barriere
sur laluelle flotte 1' ,Union Jack ,.Le Pere Poletti, cure de la
paroisse voisine, des Missions etrangbres de Milan, du diocese de
Hong Kong. est lh avec un frire coadjuteur de Mary-Knoll. Uls
vienltent a nous ; on se salue, et je m'exerce un instant A respirer en liberts. Je me •ns plus ou moins hdbetd, comme quel-
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qu'un qui sort d'un lung cauchtmnar. Quant i la Sur Crippa,
de pouvoir parter en italien avcc le P'iro I'oletti. elle ne peut
retenir ses larmes.
On nous conduit prendre quelques raflratliissrijt~nts : une
tasse de cafd me remnonte Ie t'ur
et ine dliittn, n peu11de jlrret.
Nous prenons alors le train du cot titani•itiqu
I
tr•ier'sonl
les a New-Territories , ; en pt-u de templs nus soltulnes
A KaOui
Looun, avec la iner a gauche et les lmaisons it droite et nouus
arr'tons an dbarcadi're, de\ant Ie fCerry-ibiat tnous
:
tioitons
sur ce dernier, traversons en dix rionutes It dttroit et nous
\oilA sur 'lle Victoria, dans Hong Kong pro'prCement dit.
Le Fr;re de Mary-Knoll prend charge de i>.oi tpur Illt conduire i la Procure des Lazaristes, landis que I' F-'rbre Mlaliste
C:,,nrad. que j'ai connu jadis a Tientsin, et que je \ ictns de relrontrer sur le ferry veut bien se charger de la Sour Jean-Gabriel
ft de la Sowur Crippa, superieure de l'Htpital de

\Wenllhow, pour

que cette derniere soit conduite a I'HOpital Saint-l'aul. chez d'Sinu's de Saint-Paul de Chartres; afin d'y recevoir les soinzs ns'ressaires A sa sante bien dprouvde.
A la descente du ferry, le bon frere de Mary-Knoll appelle
un taxi ; nous y montons et en route pour Stanley Beach, nt° 20,
\ilita Louisette.
Les confre'res de la Procure, M. Moulis en t4te, me re.oixent
!r-s bras grandenent ouverts ; ceux qui sont la de passage en
forit autant.
I:.s deriiiers sont lMM. Dulucq et Claesson. du Kiang;-Si. arridte'uis quelques jours ; de ce meme Kiang Si, un troisieme
(e
t;itit aussi arrive, c' tait M. Z6man, mais. apres etre entrfi A
'li•',pital en trrs mau\ais &tat, il venait d'y mourir.
I.e mot d'ordre dans cette maison est : oublier le passe et
s rft'aire au desir de vivre et de reprendre le travail
Je suis dorlot6 et soignd a aux petits oignons ,.
Cependant, malgrd la fatigue dont je suis accable, je n'arri\ pias a dormir. (,a viendra, me dit-on, il ne faut pas desesEn elTet, le ealme. le bon air, une nourritiurn excellent,,
me
I,,nt du bien ; je me sens revivre.
u'nas du volant, M. des Lauriers, nm saisit. me monte en
,Iti, et me dit : , Tenez-vous bien ! , A travers les sinuositds
i,' la route obligee de contourner les nombreuses circonvolui,,i-n du terrain de I'ile Victoria, lanc6e
toute vitesse, j'ai .I'impri'wsion d'etre parti pour une dquipde de tobogan. Nous arrivons
i:.pIleine ville : , Eh bien ! me dit mon confrere californien,
;: \a maintenant ? )
Et, de ce pas, ii me conduit faire un tour : quartier comS
ti•-ant,
port, cafes, restaurant, cinnemas, les choses et les gens
l-iilent devant mes yeux comme au cindma. Je n'arrive pas a
iwT ma vue, ni ma perception, ni ma mftiloirc. Qu'avez-vous
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t ,. oe ereer une t ****rtaineh

'sijour en prison, ou entre

quate

itmurs. j'en-

Ies jours. miarteler les principte
marxistes :
, l.'horiie. dans les
is pay apitalistes, est exploit' par 1'lhole,
I'hionml
est enchainur
Mt rduit a l'escla\;tae. pire qu'un:lc hte ,,.
tiius

etk.... je trou\ais le monde l)ourieois plut,;t plaisalnt.

superticiel, nais pas mntchant. plut&t bon enfanl.

santts

doute

Et, jour apji'
jour. je n.e <erais habitii' faril'iictit ; lat
duuce vie qui niius ,tait faite i. la Procure. Mais il me rallait
partir pour laisser la place itd'autres. qui. coimtne moi. 6taient
<expulsks du crutiuent chinois.
ADIEU, CHINE ! JE G..(A.E I.' Ec)IOE...
ti l
st ro;lIl)brilat tiique
(
tlt
Hlo)nP Kony e'st plssess-ii
itwltte comme si on etait en Europe. Mlai: l'ib Virtoria ne'-I
iqu' deux kilombtres de la presqu'ile de Kol, Lon, et. it Vict,ria inoimne. quatre-vindt-dix pour cent de la populatioin est td riiue thliinoise. en grandc partie tie Canton. et taut qu'on y est
on a I'impression de n'avoir pas encore quitte la Chine. ;u sells
lar-e duimot.
Eli ien ! je dois wiaintenant la quitter. Pourtant j'y ai
pass3 toiute ma vie de iissionnlaire : je laisse th-has. en I)auqui soit \enues i la foi par mon intercoup d'endroits, des iiismes
rnmdiaire et qui me sont. un peu humainenent peut-ttre, resttes
attachies. Je les salue toutes de loin.

NI. Cltessen part le premier pour Hiome et la Ilollande. M. Diu-

lucq le suit a quelques jours d'iitervalle. pour se rendre i D)alat.
en Indochine.
Les deux Swurs prennent Ie bateau pour Silnapourr. el it
t'st entendu que je prendrai I'a\ion pour les rejoindre.
En cette ann(e de grace 1952, le 10 septeiibre au soir, M. les

I.auriers me prend en voiture. me fait traverser File Victoria
a son allure ordinaire, et, toujours en voiture, grace au a Vehi(*lcs.i'Frry ,, 6galement. le detroit : a Kow Loon, il me conduit
a
1l'Hiftel Miramar ,. Nous y passons la nuit. I.e matin, nous
allons e*1•brer la messe a la paroisse voisine, apris laquelle je
suis port( a I'adrodroime de Hong Kong.
Je prends un avion de ,cCathay Air Lines ).Derniers adieux
A I1.des Lauriers, et, encore une fois, adieu. chere Chine !
Escale h Bang-Kok, simplement pour s'approvisionner en
carburant.
Arrivee a Singlapour par une pluie hattante. Ileureusenent,
pr6venu de mon arrivee. le Pere Lavel, des Missions Ctranglres
de Paris, est l : inspection par la douane et par le service sanitaire ; ccs messieurs sont corrects.
Nous filons vers la Procure. C'est un bMtiment solide et bien
compris ; tout v est dispose pour le repos ; nous y resterons
deux jours.

l.e Pl're I.a\el s'offre a me conduire au ciinetiere de la
li-siun. I:'Cst un saitedi apirr-inidi : il est heureux de couper
1u peu a ses occupations als.-orbautes. Le Pre Della Ferrata,
salesien. charig6 de conduire trois jeunes Siamois au S6minaire
dl

la PrIopagande, tnous accompagne.

Nuus aliions droitl \vrs la tolmbe de M. Joseph (iast•, dlucodd
en iwir pendant son l \yage de retour ; cette tolmbe est encore
tout ferail'he. ouu- retituns un De profundis, et je fai- mies
adieux

t

Ia toriiite de ce

I.e leidemaiin

ichr confrere.

dimanche 1i septembre. vers ciuq heures du

-uir. nous allins iprc(dre le bateau. Notre groupe conplreil

le

PI';,re F-errata. ses truis sminiiaristes sianmois, et moi.
Nous trou\ons sur le pont nos deux Soeurs, Filles de la Chala So'idte
deux pr'tres appartenanm
Fraiiai
Francainde
rit',,
de Saiut-l'aul d'Abibe, en Italic, lesquels, sur ordre des coiinuniste.s, out diu quitter 'Naukin.
l,
ogl-s. ls So'urs dans une cabine, lnusu daus
Nous suimes
iuue autrc, eni'lasse C. Le batlau qui va nous porter est leIur-

riente. de la Compagnie Lauri, de Genes. 11 fait. pour la derniur,, fois. Ic voyage Australie-Naples.
Apres Colombo, le capitaine a la gentillesse de nous inettre
dans 0I'-, cabine- plus commodes.
I)>i;ntl

Iclparcours, nous pouvouls celbrer

la messe tous

les jiours.
1., •oya-, sv fait sans incident et les uns plus tdt, les autres
,!ius lard, inus arrivons sains et saufs a destination.
EN

FIINc;,

o

.. M'ITEIROUE... SUR

.MA

tEEDLUCATION

blARXISTE

A f'orce de parler du pDril conmmuniste, d'un c6te, et de le
pr'.'-snter commine l'aboutissement nicessaire et remade infaillilile d. tlui
lIs lmaux de I'autre, on a habitud le Franiais moyen,
le Frant;ais de la rue, a un dtat d'ame dans lequel la crainte est
mlliti-de et fespoir ralenti, parce qu'on les considere comme
l,,intains
u:n ne tressaille de crainte ou de joie que lorsque le
pays passe par des moments a difficiles n. La tactique des coinmiunistes est de tout faire pour endormir la classe bourgeoise,
tout en poussant activement le travail de sape, et la classe dite
- bour-geoise ', ne demande qu'a fermer les yeux au peril. Dans
ces ruoiditions. si l'on ne veut pas passer pour mauvais prophete,
il faut sui\re le conseil du proverbe chinoi : a ne parlez jamais
de tretmblement de terre dans la maison d'un marchand de
faiences. n

Mais, ei prive, des gens conservant aigu le glaive de leur
: o La rieducation de la prison a-t-elle

es'prit m'ont denlandt
operi-

en \ous une transformation ? ,

II-ponrse : ' ()ui. si j'avais di rester plus longtemps dans
coltl atmbiance, ma p'inste se serait modifiee.
-I'ourquoi ?

-
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- En prisons cuoniiuniste:s plusieurs forces agissent sur ie
deienu d'une manifre permanente. Le milieu : pas de coinnunication avec I'exterieur. C'est ia cellule, le gardien, le juge et
soi-mimne ; I'inluence du clinat, froid en hi\er, chaud en ,tre,
toujours d6primant ; debilitation physique .enaut d'une nourriture tres pauvre, tous les jours, nime riz cuit A l'eau ; absence
d'air, absence de mouuement. Tout cela amene le deperisseiiient
de la sante et diminue la \olonlt. Celle-ci est suulise a l'epieu\e
du supplice de la goutte d'eau ; la doctrine ser\ieious le- jours
et gae\te, les exhortations sout de tous les jours et les menaces
aussi. pression des codlreuus, pression de I'ambiance, de la collectivite.
De la coliectivite surtout (mmne une collectivite reduite;.
C'tst le poids de la masse qui donne valeur et etricacite i tous
les imoens utilises.
Dans mon cas, les examens de conscience. les interrogatoires
orageux oh les questions 6taient accentuees a coups de poing
sur la table sans aller toutefois jusqu'aux coups sur mon corps),
tout cela n'aurait pas eu de prise sur noi. si j'avais pu jouir
de certains mnomients de repos, avoir des pauses. 11 nm'aurait t6W
prprendre psychologiquement. de faire le
ainsi permis d mne
point, de prendre ronsciece de l'dvolution inentale qui se produisait dans mon interieur. de reprendre le controle et redevenii maitre de moi.
Ces temps, rellenment libres, n'etaient interdits, impossibles. Apris les seances de choc des longs interrogatoires de nuit,
.i'6tais, a mon retour dans la cellule, repris en charge par le
ihrf de la cellule ou par les codetenus et souvent par tous
,'nsemnble. Ainsi harcele, je narrivais pas a me ressaisir.
Cette pr'.ssioun constalnte eimp*chait tout retour sur mnoi,
Iout contrOle et jugemient personnel.

J'avouais done ce que l'on im'inculquait 8tre des crimes et
i petit. sans m'en apercevoir, la conscience de la collecpetit
-

se substituait -i nma conscience individuelle. Une volontd
ivi
iffiaiblie et constamment martelee finit par revetir une nouelle ipersonnalit. C'est. au moins, la conclusion que je tire de
mon experience.
Aussi, conscient de cette limitation de la personnalite dans
is actes accomplis dans les circonstances ainsi deerites, de tout
faux ; je les
irour je pardonne a tous ceux qui m'ont accusde
,minprends, je les excuse. Its etaient comme moi sous le r6gime
*I. la frayeur.
runes juges, policiers et gardiens de la
Je pardonne aussi
prison. Ils dtaient au service d'une iddologie ath6e et fausse.
Que Dieu leur pardonne et les eclaire !
Et que Dieu 6carte de la France le p6ril communiste !
RESISTANCE DU PEUPLE CHINOIS

On m'a demand6 : quelle rdsistance le peuple chinois
'

coimmunisme ?

Tffre-t-

-

F,? -

A iiiinm is, pour jtu.vr de la question, ii faut faire une
dilIrrence entre la 'onquvtt mrilitaire de la ChineIpar Ies craies
el 'a.' 'r\ is'ri.rit sotlla doriniation des principes marxi-c .s.
Plur c(-e
qi -st de la premii're. on peut dire ique Ie airi:e
'll:r
iii'iiiii r- ii'•il rlencontrt e qu'une resistance trus rdduiie.

I'lei,:i'si
farcturs enltrreirt en jeu : h la aaveur de la
;uerre .isin,-Japilnaise, des -u»rillai ciiumrrunistes ?'ctaii:it :*paailur.s dans toutl la C:hine du Nio'l. et cela jusqu'au Yaingl'Ts
Ki(nII. au c-ntri'. l.e .IZapoinisii cupaient bien les lignes d chleiiin dr l'ri.
mais r''viaielt I'' i rmiiMnunistes qui occupaient r'ell',enii
l l pay-. A la tin de la -turre, its a\aient un inilion
!' ltlnw" datlls
il

- r a'ill-li1.4s

'i*.?
llliri''!-'s rI'u.les, et lI.sitlili.'Ps looýi.;l s

orn nuiiip'taient kI dlhuble. l.us Russes, dexenus lcs mailres de la
Mlaindeurie, apris la capitulation des Japonais. pass rent tout. (cs majrnse- aux comrmunistes Chinois. Ft c'etaient des stocks
l.rrmid:blh. qiue ls Japiais a\aient aminrmasSs lit.
I! crouaie'nt

i la ineutr.ilit; di la tRusie. ct dans leur id(e c'0t:tit I ;!asliuir
i il- pi]rra;ienlt rdsister ju-qu'au dernier -oldat.
Et c'ltail I'ariimennt l«;ger qui convcumit le miieux alu ystoiii, d
urre
.i >adolLpt p)ar le-t cimmiiuniites chiniis : guirillas
it ti~

'l-. itoutc

a ~:hine.

s'iablissanl snolidement sur des miintapnes, oil ils uiaient
Ipo'tr - ,Iti
ciii.andient mnilitaire et gouxernements locaux ci-

\il-. il- raviwmoaielOt dants tous les sens. dormant I'impression
qu'ils etaivnt parlout I la fois, et fai-ant 'une propagande
elffronee.
kA sud ilu Y•ian

T-e Kianri,

ils ue s,'tablirent que dans des

bases inmpurtantes. Tout
leles forces actives optraient au niord
de ce t!iu\e. .Le pisitionis du sud 6taient chargees d'operer des
-urtiws destinees ia rlotur .ur place un nombre considerable de
troupes nationalistcs.
IDans le nord. ilstenaient toute la caipagne : aussitit l'armisticfe -signr sur li .Missouri, les equipes prdparees d'avance
couperent Ies lirgne-. do chemins de fer et entourbrent les garnisons japuiai-os qui durent se frayer une route. comme elles purint. [our gaagner la cote.
Axec les
tizres ,. ou a\ions de transport, du g~6ni'ral
I:lauie-Crfnlault.
Kiana Kai Shih transporta des troupes nati,)nalis-ts itT.iny Tao, Trhei fro, Tientsin, Pekin, Paoting Fu, .t,
lri.Lque ls
IiHuses eirent v-acue,
Moukden.
l
Sseu ping Kai -t
Tehany Tehouen, en AMandchourie.
Cos cenltros dexaient sr'x\ir de base pour reconquirir lout le
nord de la Chine. Habillement. ravitaillement, armemeri,
canius. vn'iutrflu lParifinqu ou directeent d'Amerique s'ac- 'Iniulaient. EL Ion disail : Vous allez voir ce que vous allez voir
!
.Les nationialistes dirent aux conmmunistes : Nous sommes
l·s lplus forts. Mais clrne \ous avez particip6 a la guerre coite Il; Jlap;i. nols oiii
rentois
n
iI traiter a ve v ous. Les coimuni-t-. <utat;t sur torrasion. entrirent en pourpar!ers.
Ils firent
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trainer eoux-ci et noe cprdaient pas une minute dans leurs pro;paratils. Cette tr• dura
dua
1" jalvier 1916 t la til de i'anne.
En 1917, les forces s'a i'r1ontrenl au Shaun Tung, flo nan,
IH, I'ri. En lin d'nnlle, eslýIr

ucs

axv iaitiet Ie dessus.

lin 194i8. la partie se .jiua ein Mandchourie : en no\embre
Rige prirent
Spays !tlail cinimuis. !>ass;il la mtiiiraillo. I, lsi
/I':i,'ti, Tientsin, Sn ('Cho.
)1l4ul 1919. its i'taient partout sunr
1itord du YanU Ts;, face an sud.
En avril I19It 9 . Ie Vang T.,-' est passs. : l'aruide rouoe ,-e di\i-* en trois
fr
coltll
il
i

et. IprI.

,'ii

Farile ii la brefl lle. occupe

,,uit le sud.
l.e 1l" octohre 191'. li C(tiouveritment d, la llpuibliqui
poi.:laire de Chinr ltait proiclaiii'.
Pour coux qui out suivi de prios les oxi'line
nts. i est f'acilt, do v\oir quit l' dtpar( des Itougies, en Chine du Nord. 'tait
miillour. qu'ils out su hion s'organiser la oil ils itaient. sans
chircher a so ritpandre partout -i la fois (t sans viei teir : It's
natiatalistes, eux. se sont trtendus. depuis le sud jusqu'a larbin,
'11 occupant quelques \ills
oi' itl ont actuiiulm
tirnhJ Ipeu ii peu entre les miaains des Rouges.

ltiur
i

atlarict

Chez les Iouges. if y avait I'ardeur des iiophvytes. Chez les
Siitionaliste,. la corruption en haut. I'iiiditffrence en has. Ces
d.rniers n'taaient nourris d'aiuunte idtolog i.
.Les IRouges proIt ltaient la di\ision dfos terrpe. El quatre-\ingt pour cent des
ihlinois. dans le pillage organistl qui leur atait promis croyaient
;i\ir quel(que chose A ga-.ner. I)e lit. aide de la population. xoliIntiires quittant la ti'rre pouir faire It, coup de Ceu afin d hiitoer
Ib, -rand soir.
Au fur et a mnesure que I'armte rouge axan';ait. la di\ision
d(l- terres Ptait faite : les prolridtaires taient liquides et les
pauires. nantis. Pour les Rouges c'etait Ie vent favorable et pour
lI- nationalistes. le vent contraire : les hordes populaires out
culhut6 les armdes. Au lieu d'intituler cettc page d'histoire :
rinqueto de la Chine par les conmmunistfs, on f'erait rmieux do
i; ru.mltlmelipar ces mot

: rflTondremenil du Kuomintan.
L 'AME DUN

IEUPILE

A l'occasion de la proclamation de la Rdpublique populaire, ii y eut de grandes festivitds : les amis Russes 6taient IA
e! tous les satellites aussi ; la Chine etait pass;e dans le . Camp
tld la 'mPaix ).
II n'y avail plus riin it crainire : KianyJ Kai

vhih ktait bien

i i-'oriose. \lais il Mtait ,inupe ha eteher ses blecs;ures , Et ses

amis am(ericaini

restaient (onfonidus.

Mao Ts6 Tung sortit de sa poclte son vrai programme : la
s,-iiallisation de tous los mnoveIs de produt'lion. y compris les
tf•l'rCs.
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A partir de 1!i.3. les terres furent reprises des imains des
paysans. lesilhozces et les sorlhozes tIablis ; en 1957, tous les
pavyaits tra\aillaient a la chaine. C'6tait tout autre chose qlue
ce qu'un a\ ait promuis
11 esl absioluiment certain qut la masse paysanne cliniise,
altiri', par le lira:e de la division des terres, a donne, en
-raitl. daliLle panleau culninuniste. Tous les missionnaires pr6senlts pjiu\lent tlmoignr que les Chinois des canipagnes. a ,ctte
occasion, perdirclnt compltcei•iet la t.lt et allrent t&te baissde
dan? eIt filet habile'ment tendu.
Alai.s miaiitenant tque a ri;alitP est revelee a coups d. triques. tous les pavsans de Chine font ce qu'on appelle une \e:itree
de < ts'i ,. do race.
II nvy a a;cun doute que la paysaunerie, qui couipte

sAi\;ant-tiluiinzD

pour cent de la population desire se r6volter.

Qu'est-ri quii l'en onmpi-he ? La force.
En haul. le parti : le parti est tout puissant. Ce qu'il d&
,ide est loi : . .on.rb du peuple est reuni de temps en temps
p11ur dire : .lllt.

.\A "'viice du parti. I'arimie et la police.
I.epeuple est l risonier
i
: it doit obeir a la baguette.
Ilais, idanile ftid il West pas conquis. 11 subit. 11 s'incline.
par•• qu'il ntfpIut faire autrement.
I'urflqui, alors, ne se rivolte-t-il pas contre la force ?
ar;c qu'il n'en a pas les •lnyels. Toutes los arnes cachges ont
1;t dl(erri'des. Tollu lesrs.-ais die corlplots sont decouverts par
lI• delionciati-in des syeoplantes payvis par I'Etat.
I'our le iminent. pas de rn\olte possible.
Dans ces ronditilms. u.n soulle\eml-nt gienlral ne sera possi!le que. IorsllUI. tout colmme pour le Koumintang, I'appareil de
lEtat sera \ermoulu. 1I en viendra la par le fait de l'usure pro\v-nant de la resistance passive des paysans Pt des dissensions
uiterieures iqui in oeront la coinsiquence.
I.'iiAe du peuplle chinois West pas conquise. Ce peuple ab-iorti. par rosses dis.s le colniunisme qu'on lui fait avaler.
lais ne s, Iassinile pas. it it le rejettera d&s qu'il le pourra.
;4mntbien Iaudra-l-il de temps ?
I1 en scra du( r!.!imIe

I'ommuniste

conime

des

dynasties

otraii.res : la thllnastic nii:mgole a dur6 plus de cent ans. L.a
w
d'lynasti
min;Mildhl,
a t;4rlcinoisde pratiquement de 1641 h
La

imlpa.u•sn.

(rependalt. te vaut qu'en

principe. C;ar,

pltsieurs act'-..r s-nt diilierents. Les Chinois d'aujourd'hui
satent !eaull-up p1us de Choses et ils savent que le monde lihre
,sl pri't ii -s aider.

-

155 -

I.A FOL D US PEUPLE

Pour I'ensermble de la nation, on ne peut parler de religion,
I,1 Chine, au sens europeen d'une croyance individuelle. Le peu-

ple chinois, au cours des Ages, a ete faconnu
par les doctrines de
Slusieurs religions. La morale des Lettres codifi& par Confu'ius, les croyances Taoistes, et surtout les crovances et les institutions bouddhistes. II n'y a pas de Chinois qui soit spkcitiquenient confucianiste, taoiste, ou mnme uniquement bouddhistc.
il'sme s'il est moine de Bouddha. Mais il est un complexe de
Iut'e ces influences.
La vraie religion des Chinois, c'est ce qu'on denomme ordinairement en employant 1'expression u croyances populaires -.
La litt6rature des missions appelle cela : les superstitions chinoises. La forme confucianiste de ces dernieres se notmait autrefois : a les rites chinois u.
Toutes les coutumes chinoises sont imbibees de croyances.
1L5s que l'on touche A une coutume chinoise on touche a une
crcoance. Le Chinois a le culte de ses coutumes. Quand un Chinois a dit : a Che ke Fong sou ,, c'est une coutume, la chose est
labou.
Or, les communistes ont port6 la faux sur le vaste champ
des coutumes chinoises ; ils en out coup6 pas mat. Ils sont en
train d'en abattre tous les jours. Ils out besoin de cela pour
-rcer une nouvelle societe.
Dls que le rdgime disparaitra, les anciennes coutumes repl,,usseront. Car on n'extirpera pas les coutumes du coeur du
peuple chinois. C'est sa vie, c'est son Ame.
In Chinois ne se fera pas necessairement tuer pour d6fendri son pays, attaque par un autre pays desireux de partager un
peu la richesse materielle, mais ii se revoltera contre quiconque
xcut supprimer ses coutumes. Aussi, Mongols et Mandchous faisaient tout pour respecter les coutumes des Chinois, surtout
elles comportant un caractere religieux.
En vue de se concilier la faveur du monde musulman, les
comnmunistes ont tout fait pour eviter de heurter les mahom&tans. Ces derniers jusqu'a ces derniers temps ont pu conserver
leurs ecoles oi le Coran est enseigne.
Restent les chrltiens. Les protestants chinois, eux, se sont
ranIIs, comme I'on dit, du co6t du manche. Madame Song tsing
lin,• Madame Ly teu ts'uan, toutes les deux protestantes, sont
dlnt• le Gouvernenient.
Les catholiques sont les plus opprimds. C'est sur eux qu'a
Ipse et que pbse encore le poids de toutes les mesures de r6pression.
Ce sont les souffre-douleur du regime.
II ne peut guere en Otre autrement. II y a dans le communi-ien tant de choses qui contredisent la doctrine catholique, que
l'E:lise ne peut se ranger de son cutd. Or, dans la sphOre d'un
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r,'"in
'd'autril, qiii ne11' pas pour cst rontre; ce n'e-t pas
niuf. Depuis hbi'ntil deux rnille ans il en est ainsi.
I.Ls- atliholitque -ouflTrnt ; les miiis.iolnaireI
sýent parli
:
les F'.uI-.r
nIt di'i ablaildonter leurs ('coles. les Scours. lur nsei-enieiniit
1les uXiro',s de hienfaisance. Les seminaires ont lous
l.ir plll
I
draliatiqutl
e(t q(ul toute la jculesse eodt elex\i' dani
!4' 6c1s
Ianis Dieu. El loe. parents, sails s'exposer A des repr&saille..
i'e\~tnt difiilmilenl
t contrecarror cet ensei-nmcr ent
.,
leIr coup de la pr-e4cution, les chrdtiens japonai. ont
tenu. .e termine par -ro oultait : it faut osp-'rr quc I.s ,i:thioiiques chinoisI ferfont de u'nie.
"TUtia lesi chr;'ti'en dll ii
mOnd doivent prier poutri
'ux
Henri CENY.
Prvtre de In Mission.

SAINTN

VINCEINT'

E PAI-.

ET DA.\

SON DIOCESEE D'ORIGINE
Da.r. Vilhle it non pas capitale) des Tarbelli, dont parle CG
sar ldans sOI) de Belo jllio
allio Ii.
3.
27 i. Bdtie sur les bords de
IAturiurs 1'Adour . Aqtuae T7rbellicae, sous la eolonisation ronaiine. fut principhalimnent un important nIoud de routes dans
le -ud-ouest de la (aule. Au troisimne sicle, dans la rerganisation de 'Aquitaine et dans I'RtablisseItent de la Novemipopulanie. la civitas perdit son ethniqup des Tarbelli et de\int la
('iritas Aquensium. Vu ses sources minirales chaudes (la N'he,
le marais bouillant;. et froides. depuis lonitemnps utili'es,
Aquat de\int Ax. Avqs. qui donna Dax. a\ec I'agilutination de
Farticle : Darqs. I)Dx.
Sur la fin du ire sitcle, anitri'ouremilen au mlilieu d11 Iv*
siclc., des remnparts exceptionnellement epais (4 m. 50 ala base,
4i meitres an sommet). x inrent entourcer la villb. lls furent renfore(s de quarante-trois -i quarante-six tour., ot consolidds ii di\er-es reprises. Au xvr- si.cle, its furent tlanqut.s do liastions et
It tout s'appuyait sur le pont de FAdour, qui. reconstruit. enjambe toujours les caux du fleu\e. aux ctrues f6condantes. Murs
et tours des renparts ont disparu au xix' siecle. de 1851
a 1891,
afin d'tlargir et a(rer cette cite entassee. dent le plan quadrill!
et 6troit couxrait seulement 12 hectares 60. Observons que le

vaste enclos de SaiInt-lazare-I(z-Paris. que recut Vincent de

Paul, mesurnait 32 hectares. Voir le plan de la ville de Dax
en
1638. dans Costle : M.on.ieur Vincent, t. 1, pp.
30-31).
L'dli.I.: christianisme semtble s'introduire h Dax. \ers
ai fin du Hi" ,'i',el.
Saint Vincent reste le premier v\-que connu,
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i0 ii qu'i l suit de s-es A\tes fabuleux biien ( stericiurs. Sur soin
ttwii ,au. htLrs la xille, sui\ant la lI-islalioin fuUtraire, vui tIeva
ide Stinctis
w; saictuaire : saint Vi(ncnt de Sailtes. Saintiýt
!appe[ille les reliques quiin y vida-rait : colles de Vincent et de
siin frirve et ion pakagrn. D)ans cette -lise suburbaine, au
I etust.
iscopale jusqu'en
se lroula la r-dsidcinciie
\il!,'.
.i--nd-onut eia
daans 'inlterieutr
',\ i'i- Iailionid Iv Vieux la trainsfi,ii
l i'.
s-avant 15'3. de
dii
1, la \ ille. .e sairtuaire e trou\a dmli
loutes prochsi dte Saint-Eutrope
tie disp)aru Il-s .4lises
i I)nt
i' t- 'eFe-st.Scule reste
Pirt, ti. 'iidioniale. et NaiSm t-'Pirre (
lr ainPl-!'t
i.; is de
hi xn'" si-'le.

tdont la renmarquabl,
-I,-lJr.ri.

abside date

L'histoire. Du ive au xv' si.cle. la vie intorieure de la cite,
sains en souffrir noluableltent, fut rythmee par les minasions barltur'es. la conquote tranque, la pouss-e gasconne, la vague musuilmnane. la reorganisation carolini>ienne. Plus setrieuses furent
les multiples rivalitis de families et les comptItitions et luttes
a;ee les vicomtes du Bearn, suixie de 'union en 1154 it la Couronne d'Angleterre. Prise en 14142 par Charles 11I, Dax capitula itniouveau le S juillet 151 et ful reunie itla Couronte de
France qui y installa un sencichal et, plus tard en 152, unie cour
pi,-'idiale tribunal pour proces ninimes..)
Sa proximit de la frontiere d'Espagne tit de la ville de Dax
uri place de defense. I'our mettre les repnparts en eiat. aprt-s
le gouverneur de la ville fit demolir le vieux palais episr152,
-iipal et ses annexes ainsi qu'une chapello de Notre-Dane, placee
lri'is k cchateau, situd t proximite du pont.
En 1614, Dax souffrit aussi d'une rxeolte contre I'tablissi.m(-ru d'un bureau i set. Peu aprbs, la rigion patit des notalIlris ndfaits de la Fronde (1650-1653). qui prit une nette allure
d(,-uiterr(, civile. Ces deux \,v6nements eurent lieu du vi\ant de
Vincent de Paul.
L t rath&dralc. aL'actuelle t lise Notre-Dame, de style grec.
datlt des xvir et xvmre siecle et fut totalement terminee en
1891. C'est la quatrieime construction

eccl6siale sur cet empla-

ceiiirint oi succedi-ent ta la primitive basilique imntrovingicnne,
. uint' basilique romane. dlevxe au ddbut du xr sicle : et
'" inne basilique gothique construite dans la seconde moiti6 du
xrir et au d6but du xlv siecle. De cet edifice, on posside un
(d.
sinl d'ensemble. dat; de l612, et I'on a transport6 le portail
pIrit-iial dans le nord du transept de l'actuelle eglise du xvrnr
La,soliditi- de cet edifice gothique du xme siecle ful comI)r.wiiis par les diverses modifications et destructions ex6cutees
pI;i: 'idre militaire. En 1623, le clocher s'effondre ; en 1638. la
161'. Sans retard on se mit k
nlr: -hancelle, pour s'-crouler n Cl
rn,-i.struire, rais on interrompit les travaux en 1653, on les
rIr-'it entre 1683-1719 ; nouvel arrt en 1727 par I'ecroiuienent
din 'lucher neuf. La cons6cration eut lieu le 17 jan'ier 1755.
(C!. Annales, t. 119-120, pp. 308-312).
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Les derques de Dax au dbut du xvir siicel. Durant la xie
de Vincent de Paul. le siige de Dax fut occup6 par quatre titulaires : Francois de Noailles ;28 septembre 1556-20 septembre
1585'. ce fin diplomate de haute naissance fut employd par la
C:our i de lointaines aibassades. E\idennment, Vincent. qui avait
qucl(ue quatre ans A la mort de I'6evque. n'eut pas affaire A lui...
mais en ce temps la lutte sournoise, puis la guerre ouverte entre la reine de Navarre et Montluc portwrent dtxastations et ruines dans le pays landais. Comme successeur de Franciois, le Roi
norunma son frtire Gilles de Noailles, di% 15I5. mais la Cour romaine fut r.ticente dans la concession des bulles canoniques,
aussi Gilles rtsigna son \evchd, le 10 aoftt 1597.
Le siige de Dax fut alors vacant de 1597 a 1598. C'est la
periode des ordinations de Vincent : tonsure et Ordres mineurs
(20 d6ceinbre 1596) dans la collIgiale de Ridache ; sous-diaconat (19 septembre 1598) et diaconat (19 dkcenbre 1598). dans
la c·ath6drale de Tarbes.
N.-B. - Bidache, alors au dinciese de I)ax. s Itroute sur la
art( •tI'ouest d'Ordios, proche la Bidouze. sur la rive aauv'ht.
Jean-Jacques du Sault decint 6v6que de Dax (25 maai 159825 mai 1623). Vingt-cinq ans d'dpiscopat !... C'est lui qui, canoniquement appela Vincent de Paul au sacerdoce, lors de la pretrise reque h ChUteau-v'Ervque, proche Pdriuueux, le 23 septembre 1600. Son frbre, Philibert du Sault, lui succeda, en 1623,
ju-qu'au 2 novenbre 1638. C'est sous cet 6piscopat que I'on d&couvrit h Buylose, une statue qui avait miraculeusement dchapp6
aux pillages et destructions des bandes protestantes. Une chaelcile ddifi6e en ce lieu fut I'origine du pelerinage landais, qui
renut d'amples ddveloppenients au cours du xix* siecle.
Jacques Desclaux (11 avril 1639-4 avril 1658) fut h maintes
relriees en rapport avec Vincent de Paul (voir table des owuvres
de saint Vincent. 6dition Coste;.
Enfin, Guillaume le Boux. nomm6 6v0que de Dax le 26 mai
1659r,
fut transfer6 A Pvriucu.x le 15 decembre 1666 et y mourut
I'Iu aprbs, au ddbut do fivrier 1667.
Le diocese. Depuis lec r sibcle. I'eviochd de Dax, conmme
Iln••bre d'autres, offre une histoire complexe, dans la dktermiiiorion de ses limites. Tel que I'a connu Vincent de Paul, le diola fin du xr siecle. Ses frontie'0r. a dtd ddfinilivement fix6d
rif,
artificielles demeurent compliqu6es, de par Fhistoire et la
"-',-raphie ; la carte ci-jointe en est tCmoin.
Aux approches de 1789, ii comptait deux cent quarante-trois
poroisses, dont soixante-six en Basse-Navarre ct Bdarn. Dans la
i';i"tie mdridionale du diocese, i'agreabec Chalosse. oh I'Adour
r -,itles gaves pyrEn6ens, on trouvait notamment les abbayes
1t;'-dictines de Sorde et de Cagnotte ; les Citlerciens etaient, en
I .. a Divielle ; ce monastbre, \ers 1200. passe aux Prdmontir . dejA etablis A Arthous, vers 1168, etc...
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bt* inuitipies coinainiderivs, tehlpievrs, rtablisielllenlts huspri Iurr.--l-'iitaiix. st dres.-.awnt jadis, dans la tra\,rI.alids zsabloulltcu.es, -ur la ruute ic oCduisailt ,a Saint-W'de tdes
.Iaic(l.ue
de C(:omlOstelile...

plitaliers..

I.es .Fl;ranMis'ais ltcll'ets, taient deji i i Dax a\aant 12'i ;
u)ax. en 164Il. puis dans le diorb"&. a
Calpu'.ins s'ila'lir't i
arinabites pri'ent la direcOrllii'z, ''arus, ' i .1-iHouml. Les
dc Dax. en 1631.
lion du :oll,'-

its

IL';v4-(i'qe Ieriiitnd dAlbbadi dA.rlibucua\e 3 imai 16t92-1 i dirileiimbr
1732, iltalit hIs Lamarists a Bu'jlose (les I.ettrs patentle sit dle juillht 170i . AMtte maiis)jn uuverte Pii 1704, oIus
\I. Flran•iuis \\atel., delnriie-a jusquit la li volution. centre Inissiomilaire et se'nid si'-IInllliirl ililc6sain. I.e premier s'iinaiire
avai\t ti i'tablli ilnIt6l. au thlile'au de S'tint-P'adeltn, par I';\iique Ilugues d HBar 7 iars 16(i(7-16(71,. De'ant de multiples dliftirCIltts,
ctOtt,foIntdatiM) r.s-a nii
17io6
t
fultrnempla'c;ev par /Hurlose.
En 1737. mrs dr la riaInmisalioui de saint Vinei ni de Paul,
des ftePs maInittiqueis cui.ent lieu ai Dax, sous Mgr I.ouis-Marie
Suuarez d'Aulai naitil d'At.\iinini, S itL'. 169)i; : ull(olin' par le
11)i, 7 sfeptlmhre 173 :i dLnissiinnair, dL1es
no\. 1771,
lar -,n
succ'.sro r. i l~ aCha
i-('.-.\A •lgu'ýtl
he (.Uiojn de iaht
. ll'\ille. est noJ)inie
par I,'
llii Io 2ti n iemnil)lre 177I : ileurt I I1 avril 1785).
Le. Filles ile la i:liarite. (n 1710 . refurent en charge le -srde I'llh'.ilta Saint-E-lsrit... En 1779.. iette maison reut
.rLnmiulSriir Servanto. uric l.orraine. Sorur Marguerite Rutan.
Baptis:
iI MX\It/. paroisse Saint-Eti'ilnne), le 23 avril 1736. rntrIe dlans la c(:4 nn)unaut;. le 23 avril 1757, elle fut successi\eintnt plarcee hi Min., Agdei.Autun, IBrest, Fontainebleau, Blanfly.
'ro!l's. . 9 axriil 174i,
elle 6tait guillotinie i TDax. Sa cause
st intlr duite. .
hl'.v
I
. 1t22. p. 3.' .
I'ouy. \illag' natal (dI Vinuent dle Paul. eil dexenu SaintVi'inet-de-l'iiina. parsue
li
e'
rdonlioin r riioslPde Charl - Y.
:i d oril
brlc
I1.(82. -u• r et
arte. \iirl
.1nalt, .es. 106-1",
iS-Sr).».
'.
p

vice

En ISiS. MinM

de I.Ippi' fo11da i; lDax liin mai-ii•,
de .Missin
MiYiix. I.e P're lialt v ouxrit un semiinaire in(,rne I . 27
- s-lpteihre I1881.
.('f. A in) e , 1. 103. pp. 242-249)
t.l -Ill. pp. 133-1 10.
NOtlr-l;m(ile de

N.B. Sur Dax, on troumera, entourant le w*roquis cart,-raplhique ri-joint, une esquisse d'liistoire ecclesiastique dans
ti'a)'ihi. dr M. tli. Hi-ounet. profihsseur i la Faculti des Lettr'de Bordeaux : Dictionoaire d'hi.stoire et de gyographie eccl'siastiques. fascr. 78 ,col. 12L7-1
. l.a ibliographie qui l'acconpagne permettra de pousser plus avanl des recherches souhitabl-s.
F. Cit.
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SAINT VINCENT DE PAUL

et notre temps. (1)

II existe des lieux eni

France o

I' oin pei• coniraitre une

directe et immtidiale proximile av ec ce saint Vincent de
Paul dont j'ai le p-erilleux hniineur de vous entretenir ce
soir. Je pense a ce berceau de Pouy, prs- de Dax, dans la
forlt landaise. oil il naquit sus le ricne du roi Henri IV ;
a cette cliapelle parisienne de la prison Saint-lazare dressee
ette maison-mre des pr&dans ce qui fut sa chamnbrc ;i
tres de la Mission ofi, dans une aulre chapelle, ses reliques
sont vxpo';evs, el uii un mnusi-i; a recucilli des objets lui
ayant appartenu. II est d'autres lieizx oi il n'est pas inoins
prt'sent dans les institution- qui conlinueit son oeuvre et
dans des ames qu'anime toujour-s oniinconfusible ctharit&.
Cahors est un de ces lieux privil.gies. Cahors, au cenire
,i'une province qui tient aux origin•s (idla France religieuse
avec son pelerinage de Rocamadour ; Cahors, siege d'un
diiecse qui s'enorgueillit. a bon droit de la naissance

du

p;pe Jean XXII, et du souvenir du vinrable Alain de Solminihia,

son 6veque. A qui mon

yglise parisienne Sainl-

Sulpiei doit la pose de sa premibre pierre. et ohi furent. formes l'intelligence et le cawur de FWnelon : Calors nous offre
le vi-age mmn e de Vincent de Paul on l;nl de ~es prclres
qui eurent pour maitres les Lazaristcs, seuls 6ducateur- de ses
-i'miniraires pendant plusieurs sibcles, en m'me temps qu'il
non-i

rappelle. celui de Loui-e de Marilla.e

sa rfpliqlue et

'on iellel f6minins, en tant de ses religieuses qui perpetuent
parmi vous depuis trois si!eles I'insigne rnuvre de bienfaisance qu'6voquail ce malin Son Excellence Mgr Clievrier

vrec

son haut sentiment des valeurs surnatureles. .Nois -ein-

ces
liins lous. plus ou moins confiuscment, quc -'i!s soni,
ef c es religieuses, au service de la pen.~-e ou de la
prl'tr'

mnaladie et
4uii n'i'tait
r.ippeler
Ta'nimer et

de la mi-ere, ils sont investis d'une autre mission
pas la mniindre au iegard de leur fuoualeur :
chacun. de siecle en .-iýcli. l'imperie x devoir
de se pencier sur autrui.

(1) Confdrence donnee au thditre municipal de Cahors, le
3 mai 1959, lors du tricentenaire de l'envoi des Filles de la Charite, par saint Vincent de Paul, en novembre 1658.
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Au-si biei. s'il esl vrai que l'cxercice de leur!s 15iri-s
relive du domaine religieux. it ne saurait t.re ligoureusement inrli- dans ee domaine. Et. en fait. nous coniislaisn
qu'en France Lazarisles et Filles de la Charite titblicieitl.
mnme dann, Ioe milieux incroyants, d'une attention ,xceptionnello, comme Vincent de Paul lui-meme. II- -e -out
impo0s- i Il'eslime et au respect universels. Et ce ne sunt
pas de soules con-ideration- inth"recsses qui dictenl i l"ir
Cgaid cctte altilude. Les soin- des So~urs. chacun peut 4on
avoir lb-oion. et je sai- qu'il elt 'crit dans 1'Ancien Testameint :
Ilonore le mdecin a cause de la ndcessilt ,. ce
qui pourrail i•lr x-0rai. tout autant. pour les auxiliaires du
mddoein. Non. cc respect et cette estime me paraissent tenir
a l'obscurite volontairo. h I'effacement r.-olu. au d&uinterc-sement total, A l'abl-ence d'ambition. m&me 16gitime. douit
font prieve les enfants de Vincent de Paul. J'ai 616 tr•s
frapp'6, en liitant un des admirables ouvrages que Joan Guittill a con-acm'ers t M. Poucet. que ce prtre-paysan. devenu
1'un de- premiers penseurs de notre tempt. availt choii d'enfrer cthez les Lazarislos parce que ceux-ci n'aiment pas qu',n
parle d'eux. Je devrais. en consequence. me (aire A leur
-ujet : ils me permeltront, pour une foi-. d'aaeer. d'irriler
peult-etre leurs oreille? et leur modestio... Je ne l'aurais pa•
fa;it ilu vivarln do( sain Vincent. i suplposer que j'eusse t-t
son conlemporain. car il a~vait mis oin zgardo. Inn pa,' s-,
fils mais ses filles, contre les Cainurciens d1,n il 'crivaix :
< Vous verrez des gen- qtii-unt pre'squie tonjou-r en co!rr ,.
De prmc(dents contacts ;ive Carlhrs l
viotre accueil meme.
Mesdames. Mes-sieur-, nm'il :,ppri-; que Monsieur Vincent
avail 616 ou mal inform6, ce qui est fort po-sible,cu ,qIle
les Cadurciens. re dln ij veoux douter, oit hbaucoup chann-e
depuis Ie xvire sii'cle.
Saint Vincent do Paul, qui a secouru lant d'infiortune-.
a connu. lui. I'infortune de ce que le- trois mots de son
nom. r"duits parfois a deux moel (Depaul Mtant ecrit en un
soul ninmo. -oient develnus (rup familiers. el qu'on les ailicu'nl u-ir ie mode admiratif il nous -emble nous Mtre it
jamais acquilt6s de notre dette enver- >a m6moire. Celle
simplification est traitresse. Je ne suis pa' sFr, d'autre part,
que les speclateurs du beau film inlitul Monsieur Vincent.
Mtils sonl 16gion, -i emus, si boulevers6s qu'ils aient pu ktre,
aient Ious saisi ee qui difTrencie cet homme de Dieu. ce
pri~re de campagne, d'un Rockfeller ou d'un Montyon ou
mnme d'un Danio Dolci. Oh ! ne voyez pas, dans cette saisie

-

163 -

au vol de Ia memoire de hoem- profanes, un d6sir de les 6craser par un tel rapprochement el une, telle comparaison. Toul
don de soi est respectable. Toute charilc m6rite 1'Bloge. Et,
comme disait fort hien LEoi Bloy, uin ester d'm,,lur n'est
jamais ridicule. Mais tout de mime Vincent de Paul Mtait
autre chose qu'un philanthrope on qi 'un pi'le-paio!
de
*quallers.La charite, pour lui. ce n'e'it pas seulement F'aumntine ou ce geste -

le premier qu'n nllAll

nfllanice it me

fut donn6 de surprendre sur une iman-e -- (e porler dilans ses
bras un petit gareon abandonn6. I ';imriine - il Pes bltal
de le dire -

ne r6sume pas, ne

onti,:itl p:is

itoutlIn charil('.

Elle n'en est qu'un des aspects sonnmmaires We ncrc-isionicls.
Nous verrons lout A I'heure commenl il in-lruisit Ilc honmeile son temps, et, A travers eux. coux tie tous lesI mps'
vnir. de la signification pl6nii're. totale de ee don plini!or
o1 total de I'tlre humain A l'Mtre humain.
La Presence du Saint.

I),'j;.i
en egardant ses portrails, quie et' -til celui de Simon,
lFra in:,is. conserve i la Bibliotlih quc dte esiampcs. ,oil I.
-oiuirie. si bon, est un pen coateinu imis- tll 1une Ilmlanii
gi'avei
consunie le regard. ou celui de Simon de Tour-. qil'on

Iout voir a Paris dans la maison des Lazaristes, et oh 1Ir
-ouriie es large, et 1'expression du visage, ouverte ct p6n&I' 'l

de la plus accieillante

bonhomii,,

en

regaridaii! so.

pi-rliails. dis-je. on entend l'invitation a imiler celui qlii ful.
xivantl. I'6quivalent de ce livre de 'Imialtion dn Christ
*jitun moine flamand avail compose un siicle plin- 1,'. Que
i'diinnercions-nous pas pour Iapprocher, d6couvrii ses
Itr.;i-rels-. enlendre les inflexions gasconiis de so voix.
relclle aux 616gances et aux subtilites des cours oi il lui
f'u pi'cmii
d'(acc6der (encore qu'il ne faille riein ixagrer -ur
,-,s Cl(h'gances ct ces sublililts au temps d'Ilenri IV et de ia
riine Margot ). Ce sera le miracle du magnjtopihoue comme

,i',! celui du cin6ma de pouvoir disputr lI de ravir A la
nort les trails et les accents d'un homine. ces especes maierielles. elairees par des rayons spirituels, que nous v6n6r)us a la lumibre de l'incarnation divine, rcstituant au corps
pes fils d'Adam son autoritl
d6gradee et sa dignit6 perdue.
Vincent de Paul est si simple, dans sa hauteur et dans
sa grandeur, avec toute l'envergure de sa pens6e et toutes

i'' ressources de son bon sens, qu'il est ais- de l'imaginer
present. Si simple, mais d'une simpliciti d'une telle espece
que lorsqu'il p6netrait an milieu d'une assemblte on ne
voyait plus que lui, avec ou sans sa toque, avancant avec
tranquillit6, ne prenant jamais aucun biais pour accomplir
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ujic .kniaie~lie -,timnclrIet
ncijel. abortltde'r un pioulmiie,
Ianý a IIaini I dit,
all bill. aus -C.arer. s.ati- !-'ecuinbi-er
Ile d~ilais ce de Super'lul(u.K fomuimail axcc till courage 'Icrill
- iviphin5
ii411i s-e pa--ail etot'.vultcarls- c de 0014-11'4'-.

ý

\Ai

- i

'jIllh-s.

z\a

it

el
cI

-ii0'

de "anilte.

'Iif'itire ular tin

d1aulices

1111 rf."alisfiut

di'imlnuiiiie
do.'- rha ilnl ilip'il ýIaii vc-t6. Ie- moye'
prafiquc: de faire
;ilj,,Wir -, i quii
"i ilcn;uiil
vr'alment et tqui lui paraissait

'11'*

eliis.ai'rit
i

totii

ax

-a jIi
t Villfnnl.
it' Ije i 'f'lcntillll
C4 m11111'
11
t Ic
le inunw c,
mi, dun miun'-. vu ;ti-jv'
to, .--rtnicunt. .lan- cclii' ýglszi'
tie la
I'Le dec Scxn''-. ai Paris-. (11i prto eln ncIolfl de .-c' lii-. le.- La.izxa14-. .\unnilk" takin xa-no-vieunt (le ittlijivinx qi
W'cs
J;irn1ais lti'nný;ml,I.'.iti.n.in'u.
kiWev-ua.'*
U
Iuflu unip liarferninn eme- diIr-l'aclitio.
! nmiii ;aid a' me vi-poser s1ll
x inr.tue. ii lni ii rmijliliableriicnt.

nap pa.i''enItp
'-'Ib'in

ri-

cat
i reinct aptk"- 1 le cumprendre

c.

Jennt~aliui
irnerflablu.
Deux eloquents temoignages.

Voici le IeflloigglaL'' th1i in - rand Inl'i'Ia
de ci ncz vims. d'ti
pr'Mre denneutr
i ns-pa nablc. ihn '-parn' de cv Quervc et (Funi
lerroir quuerc'cvnnis- 4jui s-appelle Ga:-i 4nnati-.loutratier, dI'unje
paroizse quercvuuoiso (ni iorke Ic fiowflIt'-inint AurviI. et
rlont un anicicoll &ýV.
1111i nI tLnc (4'
do- Sairlt-Aureil et qui c-I
curttdtune panroi
scI it t:alnios. M. I'aid eCiGabriel Delpecita
NI Ccrirc: ii est en or. en o, p~sr. .p'ani MtO'ci~inc Mlr Ca ixcl.
biograpine dte '-annul Vilncoln I dP a;aL I-i),Inrnicnnlalour Iiltc'raii'e
dp 'z
Virl
inC-Oll de Paul. vi ,Ptli"IWHn nuTsJ' pas- IA je pennItm lo tm
iIi'
Ps - Cum toiis
nun IilIl
dc'H,'4
uIranlict'
e
liji
uOUS raPppe le Ic Iflicux
\iuncennt. '\Ir Calvtc
Vlnnn'
notn'
,iNpdnl

Ai osi son modie

:

II auI do,,e fIr s personlnel.
11
ie iltiii nun(Ch'ummnie.II ('st diffiviio". itfaiul Va'oumvr. dr sep peIxnua4I('r quc Ir derndcr des
Iii'.. ,i''IUt'ii
d
jN('j('v/ ve cice. sI ,'veiev'ie,,I nolr"
fr'-,-e. fci it est dif/icil' dv- j~i'riinl d~n~t, pylv- iwilurelle du
1 -11, r(i
Ime' cmi 1W I('IdreSS'. J7incei a, cc don,. II uuinne
: Uib
vItfIP'
visviqe, Iumiw
: d'auuly,
pl)ius beauu ra
.q'
vU~iI "-';/ A~is imi"'ili par' hi douiicur. DAi' tors, sin
n/ilr
cichri

'e,,nboo o'et
PaS one
mvx 'rlu appriso. cc West pafs
iC'cc-r,"c
· (t Ia
Ce-''Iu Colnlq,.dnte ei pratiquike cotmm l in? dri'Oir dfur. cue esI Ia sbi[inalbon dc'un scnhimnnnl
lalurei lri's
ets~tlifn's[r.Mdl ("Wer!c qui do~nne Ai m,1 l'oi. qoalnd it
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e-s mnaparle lies paut'res gens des chanmps. des ,mndiantls. d,
its,
ces inifleriois Itendres. crs
lades, des enf[nts abandon
in/le.rions nalernelles. qu'il est It1 seul st airir rinricorlre;es
dans ce siecle de raison rigide... Alrc :lui il ii nu-s e'.s pian
domne tie faire des decouverles spiriluells. I v'stl simple. il
Yitilritl potur
il esl pralique pour iniouc.
irol'i
iiirilr (mu
et ses actes. II pique peu notre enri-,silte. If n,,s
n111•iniitble. itdpilph
Iratrail el ilous offr liltn inlsilirumi'tId'aliont,
4 hli lie de chalque jour.
et

clair. ii est senstc.

lui le secret profond d'un amour qui commniide ser.s

Voici maint'enant un auitle tmnina-iii'-. coilii lteM. IPoil-si-i 1.uelues
got, (duPi-re Potget, avee (qili \.-1i Ca(:\-ll o lic
trait- de ressemblance. tous ildux lerrii'-. inu dleux lihomnnl
leiix
(di science. Ious deux lidileh- i la royale simipllicih-. Invii- dimiclairioyianiil- en tnni de dtom;aine-, iin dlil tl'iine
Iiu@e cliez l'un, el chez I'auilre 1 einie loimi-lenrinnl avainl -;t

mort.
Saint Vincent de Paul. disait M. Pougel a Jean Guitton,
t
datnl- son langage sans apprtls el parlvis cru. sain I'incent
Dlas Is ctrimiptan!l/i's.
de Paul esl rien lmoitls ique mnyslitqut'.
il y avail des ignorances tlpourantables Id il suite ides tuerres de teligion. Les paucres prelres n'araiient lrit' pour y1
virre. 11 fit des missioiins dans les campfi!ii'es. Apr/;s. il fit
des seminaires. presque nalt!tro' lui. On le'ur ippreiuil ',oraisoi. les cas de conscience, pour qu'ils puissent aller confesser. aller faire le calchisme. El e'est CnIcore le bhs.oini qui lui
fil faire ca. L'Yedque de lBetuivuis Ie' pilussa. On n,, prut dliie
un
loynitbesoin quliquie part.
qu'il ful initialeur : quand il
lui fit une detmanude. lAu fond.
il 'fallailvn plus que Vautorilh
a(ctir des projets, c'est facile : le difficile. l'est de les e.recuter. Lui. tout ce qu'il a entrepris. ii l' reussi. II stIl, premier - je cite toujours M. Pouget en -oii parler pittoresque
- qui ait flanque les religieuses dans la rue. 1II vut dire qui
nit pens(' qu'il fallait qu'elle- aillenI au devaril de toutes
mi-ir-s pour y porter renmde). Sa mystique. ii i'ri a pas.
sauf imiler Notre-Seig.neur. « Notre-Seiflneur a fail Ilelle
chose. j, ferai de meme ,.
Les combats intrrieurs du futur Saint.

Si simple que soit notre Saint, on s'abuserait etrangement A son sujet, en croyant qu'il fut tout d'une pii-ce. sans
prohlfmes personnels, sans combats, sans evolution. A vrai
dire, il revenait de loin. Non pas qu'il ait eu A optrer duns
sa vie une conversion brutale comme saint Augustin on le
Pire de Foucauld. Mais it cut i effectuer cette conver-ion,
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pln- mii;;ii--ef. plu- dililcultul-use, peul-etre, qui el celhi

quite

ia tilupiar d'r t ret'e ouns ount a accumplir, le passage d'um' \vio
-i' -ui a une vie !enlidue v\es aulrui. etl 1no p- it
r'-pli'jit
Irlour. Ces clhose- -'ricl'i\it
I'iIfni Inti- plciinlmitelt el -tis
it|l ; , (hi ir, tI l ia ni- peinie. Levs r-aliser, c'est ui. l ntri
lion. I' i jour. tine phrase lue, une parole entendue. un -p''l
lItI ~-t.cle urlrLi- nllo s portenl ;i lill ''regard pilu lu- 'ide sqlr
li
v
l, p1 r
e p 's Pu-ca
uile. dit i' p'eu
illuniinii
lM.'ie-. in miin'll
I*tre ti'r ltni'lleml

iiit

n'l jil ie. I. I le

S- evnt,

ces PernT-

Iaz;t i--

Filli'- de la (liarite lqui oi11 pr;lliilIIu
av- ii.
.ce I
:rs. 'le'
; tie- diurelhs obilintes, des ;iriil1 pl' il di,'i-iv>. lih i- il
die I'ainulr-propie. doln; on li '
el
iia
lnaure
'
l
iirn cticc.- tl
i(tilnil oi lie S- \vo t dill reildre. Vi lc tlil tie Paul. i-;ir' l
I'ut
ans la lallde. prPcepteur clhez tin a\ocat
Ililln d'i poiureeaux. (id
oldlnnne prrtre - it eln coilniit
i
Toulouse.
de liax, Mtudiant
. trop huimaius. capliftin l Barlbhlliinsi
--- aiv\r l-'s .inti
rii,. vi •ia-'eullrt i i)il imiagrinatif. aun.lm nilr de la reine. senibtle
- o';r'' i ItaIll daii- i'honlniell P. I'honorabilite. la coinvenaiice.
et puis- ut jour. ii etl my'.-lerioeusimeut foudroy' et clhanll_.

Foudroy., e'-st peut-ttre beaucoup dire : en tout cas, danii le
secre: ct Msan 4;clair Ii tonnerre. Dieu 1'a marque pour tIre
-(ion -tain. Ou pIlut(t Vincent a repondu. une fois pour toiiles.
u
qui lui a 61i' manifestee au piln
e -ailltet
ai l'xi-ciicintime diu c(rulr et de la raison.

Co qu'on sait, c'e-t qu'auprts de la reine Margol viv\ait
n11thliologien assailli de doutes, porlt au blaspheme, vi'ilet

par de- penisees obsci'nes, hantl par le suicide. Vinceni de
Paul. osenuible au plus profond, i cette epreuve qui lui tilt
6 , la prit -ur lui-mime, et dis lors ce malade el cet
rvtl'obs6ed fut gueri. Pendant quatre anntes, Vincent de Paul
pi)ot: c'lte croix accahlante, ce joug epuisant I1 n'6ait plu,iu,' l'ombre de lui-mCme. 1I n'en sortit qu'en faisant le vtu

,ie

se consacrer entti'ercment au -ervice des pauvres. La paix

h!i rovint en ietour de cette consecration sublime.
Mlais. chaque etape de sa vie antecedenti avait servi soil
dessein. Sous une trame apparemment m6diocre, une exis-

tence souterraine, un accomplissement secret ayant pour dtpart les grace- retues au foyer de ses parents, celles d'ui-olitude sauvage dans sa tlche de herger ou de poicher.
celles de naives prieres ou d'innocents elans d'ehfant, et tanlt
dl'aulres, avaient, jour apres jour, faconn

p'repar

le prftre futur, -t

le saint qui bient6t lais-erait, a son insu, surprendre'

sa lumineuse

6piphanie. Pour qu'il arrivat a ce don ab'olu

i1ti lui-nimne, d'ineslimables renconlres, I'avaient insensiblemnit di't;achil
tie ses 6goismes el de son esprit terre-h-terre.
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Comment le

a grand

sicle * fut w grand x.

Le xvui siteee n'etait pas un siecle parfait, mais c'ltil
lout de mnme un siecle peu ordinaire, et mEime un grand
siicle. Les livres d'histoire nous le disent, mais ils ne disent
p;as tout. Ils consignent les r6volutions, les complots. les hatailles, les guerre, les trailes de paix. Comment les n6gliger
qiuand ils bouleversent le sort d'un pays. voire le sort du
inonde ? L'histoire n'est pas constiluee de ces seuls evnemennt. Dieu ecrit avec une encre souvent invisible, et I'amour
'ijl

lui vouent ses amis est un facteur qui inlervient aussi.

et parfois d6cisivement, dans la conduite des Elats. C'est
Iourquoi, contrairement a une opinion trop ais6mcnt recue,

il n'y a pas, en toute rigueur. de sens de l'histoire. La prire
- et je ne parle pas li de vagues patcnotres interminaibles
machinalement, devides - est une fusee qui alteint loujours
son but. Et c'est peut-6tre, en dernier lieu. la -ouffrance
offerte par quelque inconnu. au fond d'une prison, qui a
fait, en 1944, changer le sort du monde. Pour en revenir
au xvin siecle, le plus admirable et le plus efficace fut poutPtre ce redressement moral et spirituel entrepris par
quelques pionniers. Francois de Sales cree la Visitation.
Mme Acarie va introduire le Carmel en France. Mme Acarie dont le salon avant qu'elle ne se lit religieuse (elle devait devenir la bienheureuse Marie de l'Incarnation), 6tait
line intelligente et brillanle officine de vie spirituelle. Nul
nr'itail surpris de voir ses servantes s'entretenir de mystique
;~-ec leur mailresse. L, cardinal de la Rochefoucauld reforme
Clairvaux. Ranec rt6ditle spirituellement La Trappe. M. Olier
\a fonder le s6minaire Sainl-Sulpice. Le cardinal de BrIulle
rroe l'Oratoire.
Avant d'avoir pris en charge t'6preuve de theologien
hant6 et d6sespere, Vincent de Paul avait eu la faveur de
rencontrer pr6ciscment ce BErulle. Ah ! certes, ils ne se res-emblaient pas. Vincent, c'6tait la paysannerie a I'6tat pur,
B3rulle repr6senlait une aristocratie solennelle. Vincent qui
avait Wt6 6bloui par Rome, oi il avail s6journ6. mais sans
plus, s'6merveilla de decouvrir en ce personnage, l'incarnalion mdme de la saintet6. Un de ses biogiaphes, Mgr Calvet,
observe : <, ii avail rencontre de belles dines, mais il n'avait
jamais vu de pres un saint authenlique, et c'est peul-dtre cela
fque son dime exigeanie attendail pour quitter tout ce qui n'est
ipas de Dieu. II se lia d Berulle, sans discuter, comme 4 un
clhef de qui on attend des ordres plus que des conseils, des
,rtdres qu'on exncutera mdme si l'on n'en comprend pas la
porlie. IWSrulle devient son direcleur, non pas son ami, ni
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trtner,.
i illCnf'essur. Lr doIrI'ur lI dtpasse par l'*mintrt•ce
di, .st doclrine.
lI nysliqueiI'dblouil par lt sublimiil: te sa
contleimpilali,. P'hounme l'ilimide par l'ampleur lde sa perS,,irlil : i riodlrait dotnner son cwur qu'il nte pourrlit prs:
it doitn sti,,ltdhr"sion. II rrrmol s41 volontl
minre Its nmiinhs du
s,niin... Pnldanl quelques unndes. BNrulle va le Irat'iller.le
mo',uriri. 4i le priparrr alinhsi 1} dierenir ce qu'il doil
un
nItr,,
souple iis-lruin vnl di Dieru. "

.'c't BRPrulle cquIi fit ide VinceiInt le curb dre Clichy. puis
I'oinm,'mier di.- (iondi. oil, ;m nrinin de I'humilit(' it impo-e
;:uii.r do lui (de- changtementl< do vie. de r-formes -sr lr'iqup
llo( ii ne tr:nsigrorn p;s. Mati, si utile p isse-t-il I-tre de
,;parlr ;e\x grandx . et ee prrc'e. en tant que tel. so doit A tonw.
- i I'imi.p lduChrist qui -~';a;eyNait
la table des riches
quand il fallait - il a-.pire a se mpler aux petite. gens. ia
I'humblh poiuple de- canmjane3.
rcettl
foule pareille A celle
que le Ch(ris enso.i)-ii;it l 1d
ent
ii eut lant pitic. Mine de Gontli
le comprend ot il 'iccotmptagn, danis ses terres, en Picardie.
EllI ne soupeonne pas quielle va ainsi Iui permettre de rrier
ses Mis-iins. En effet. en ccs teipoirs. la mis-,re spirituelle est
proftoide. Tel pri'tre, ot Io ca- n'est pa, rare. i-nore jusqu'a:ux
fnrmules de Palb-oluti)n ct marmonne n'importe quoi. En
1632. I'attribution qui lui e-t faite, A Paris. du prieurb SainlLa.zare. procure a Monsieur Vincent le moven de doter son
apostolat d'un andre A la m-eure do ses ambitions initiales.
Le prieur6 Saint-Lazare occupait 1'emplacement d'une 16proserip 6tablie sou, le riAne de Louis le Gros et es Irouvail
sans emploi lorsqu'il ful offerf h 'homme de Dieu. I1 ,n1
f'era le quartier g,.•inral de ses Missions.
La Mission.

C'-. Mission-o. on phtlutl
Ia .li(ssi•om. comme on disait di;s
cetle (cpoquP. avait pour but la con-titution d'une soci6te de
prctre- on vuc de 1'6vangplisation des campagnes. Les missionn;aires agissaient avec une simplicit6 qui appartient a lI;
moani;re mPmen de Monsieur Vincent. Rien de spectaculaire.
Rien de maje-tueux on d'emphatique. II fallait. en bien des
cas. repartir de z6ro. Venus avec un modeste chariot transportant un mobilier non moins mode-le. cos congreganistecherchaient gite dans une maison aussi pauvre que possible.
assi-tps d'un coadjuteur pour les soins materiels. Et leur
enseignement commencail. tout direct. tout familier. pour
ahoutir A un vivant dinlogue. Pt ils no repartaient qu'aprsAtre p)arvrnus a remettre on mareho des paroisses jusque-lA
-omnn••'n•eon 'leintls. C(ost ainsi qu'appel6s par Ito rand
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le premier- -rntirmaire

de pleini exervi-e. Off

en

lit un ACfiiaire nuAdiit'. raynniliiiani
jumjLi ti;ilis uev 4Uinfipagnme Aqui. col iiraireen
it'rit2 In vitt9 rurardiilifet dot striemeo-,'

tdi
pIiu-

foi. eonnai-sait le- alires dfune

itruit. pdenilva2t rIatoniv

et

1 sa±rC-ahiun

IFinitliis

oujtoitrr-

l -tiiif

1;.ii-

hwih! hi gi~i nne.
Gest I'llonrneir de Cal(iur- et tdiu
tierv\y tiaýir
0t1.
tIioi ue. Al Wee&
iIaii rhanic ot
iN vIanit.-pirde die In ititfrllle cpath
lirm victoire tdavir v". grrcaf-e all\ cadýie- eimi-Ailuli
p;ar IvInmr -inbs. (de- p.eieAi (ili- do' Itflrva-t fliti
orjiedo1 livurouiý
.W11wri'cnte Of

ýainill

rmtkdeirr do1m g,ýn1rationimz tie so'ýniinaLa Charite.

La, jllissimtii'n~laitri jlamai,- snunr In (hamrjit.
ltitt~a
vircoais-iamiet'- 11i tuit' elierehalti ptas ;i violot-utsr. quii
ai:tterudait, au contraire
.iVee une iiin-isie jimliree. Miiieeinl tie
it

douiia(rt
ainsi hi'aiix
treie pr~tliiatitill
Paul vr6a le Chanit&-.
(I iiflt couvre (Iassi-siaice -0ocial. Le-s I)ranme tie In C h:111rite
driv;aijnl se tenin- IiafTIQU
de toulets le mnian iltA-taions (ie Ia
- remdrit-d
.
i
A
ti
ni-i-re pour s'employ er hcW eornmhahni
EUllps apparteinraiet souveIIwt A CP itilon tippJe'l le1plus gran
rd
it'e
nhllmle. et je ne di- pa- ijiiil ii'y elfl Tp1 ( 'ehzrluvelutes-1r
v- iue, nou- appelons aijourd'duli diu snobisnmi pour yoeeIIPT'r une plac- e t '0yenir
vin ri-aiirz II y eril au--i ehlez In piluitt i-i onIMan foul -sinchre qu il faut a oir 1Mj ii!6 de reconr-

naitre ot dcadrire'. Monsieur- Vincent. jui 1 t(isseaii le doni
det tloucher les cueurs. 6tait parvenu a, (l-s r('-'uliat- -urpreirnanus. Un jour-. lI femmne du priside!ii ILamoignon dif A unie
nmire : ( Ne pourriomIs-nous pas. ei linmitation des disciph''t
qui ,Ilaienl d Emmaiis. dire que nos coeurs ressentiaien Irs
'irdeurs de I'amour d1e Dieu. pendant que Motesii-ur Iincent
nous parluit ? J)ai le cai'ur /out 'ibatun de cc pie ce itjifl
homme vieni de nous dire.
Louise de Marillac.

Ce qui importait. c'Mtait. non pas Ic- agenrls de ainCha'institutjon elle-mime. Pour ckiie- 11
unv1 ,-ler~t-.'
po-"iNle. qui e(U pu Mire !a coNmsquenme With eha ilgemnrir de
mode, Monsieur Vincent altenait I'iheure H. hiii permeliant
dl' parfaire son entreprihe et Iui assurer unre duree. U-ne
femme de grande ciasse, qui deviendra. err quelujue sortI( sa
douhiure, et qui e-t inssparablh
de sorl nrom cormme Claire
AitN, mais
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F'e-t de Franitisti

d'As-ise, Scholastique de Benuit, Mni Clihintal tie Frtan4:uis de Sales, vivait -ous >a direction depuis tn
certain numbre d'annres quand, par intuition, il comprit
qu'elle poturrail. qu'elle devrail itre la pierre d'angle de Finstitution iouvelle. J'ai nomme Louise de Marillac, vuive
d'Antoine Le Gras. Elle se verra confier la responsahilil' de
filles venues de nombreux villages pour remplir auprbs de.s
et t(- malades les ticlies requises par leur iat; el
pau\-resl
leur-. besoins. et que rebutaienl telles dames peu habituces it
le- rcmplir. El cr't'l li encore un des sublimes chapitr'e- du
.rand sikple. tn1 de coux par quoi ju-lement ce siecle ilt
granl : ces renmous :pirituls. emportant le flux des girosils - Monsieur Vincent avait vu accourir vers lui, de Sualor'- on pleine broutse, une simple paysanne, Marresn-ii.
·
. le priant d'utiliser ses services, pour ( faire
\as;c
guerile~
lare'nieds. pnlser les plaies. faire les lilfh e
Is saifn'iies. 1',s
reiller Is malaldes qui sont seuls el qui tendent hla mort o
je cite un document du temps'. D'autres filles de mme coinditiii imilfrernt eitte femnme au grand coeur, et Vincent de
P)aul ffil-il ; -- i -onmme contraint A une fondation nouivelle,
l,•vii fl'ailleur,- organiser sans le concours d'nne
qu'itil n
.ni\iliaire de Il classe et de l'envergure de Louise de Marillac. I'cnvoyPe indispensable non moins providentielle -oue
!;i jene
M:ng'rrile Nasean.
Les Filles de la Chariti.

I;'alil le point d ddepart de la soci6te charitable qui deviendra, en 15i:3. la soCei'A des Filles de la Charil6, plus connu',s sous le nom de Swzurs de Saint-Vincent de Paul, et qui,
en I(59. apporleront h C(ahor- les bienfails de la r6volulion
ipicilique el -ilencieuse acconiplie par un amour tendu vers
hrirt -o•iffranee el lout abandon. Elles onl rendu de si 6mieinis et innombrables services au monde qu'elles jouissentl.
comrine je I'ai dit. d'une affection universelle. Elles ont a ce
point force. par tant de m6riies accumules, les attentions iivinos que l'une d'elles - et c'st la recompense terrestre de
louies - -a el jugee digne, en fan 1830, de voir de -es yeux,
dinrs unr chapelle parisienne de la rue du Bac, le visage de
l;i Mfre de Dieu et de recevoir la revalation de la Medaii'
In iraculeuse.

I.e recrutemont des Filles de la Charitf devait s'l6areir
prii I peu. Toules les classes ie la socilte ont voulu I'-tre
re'lpri'-enti'es dans la milice charitable, enlrainde par la petiie
vaclihre dti Sure-nes, en attendant d'etre gouvern6e par
L.ouise de Mlarillac. L'ambition de Vincent de Paul pour co'
-ervanter dos pau-res tMait trbs 6levie. Dans une de ses con-
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iVrenices, je releve c.- mols qui demandent h i:re peses ct
qlui vont loin : , Voyez-vous, mes filles, leur dit-il, qui dii
iharilP. dit Diru ; vous dies Filles de la Charili, doue vous
,lecez vous former l'imyile de Dieu. n Ce n'est pas, dans sa
p'n-ire. une ligure de rh6torique, un symbole quelconque.
lhaiqu" Swur de Saint Vincent de Paul est appel6e A reprojluiir le visage divin. El cela non pas dans la cloture d'ui
minoasibre, mais au dela des grilles, en plein champ de bai.tille humain, dans la rue, dans les taudis, dans les hopiuliux.armees de la force et de la purete
de Dieu. , < Elles
,i'aurontpus. pLicisait Monsieur Vincent, d'autres inonastires que la maison des paucres. Pas d'autre cellule qu'une
, 'ntibre dihlouage. Pas d'autre chapelle que VI'glise parois-

siale. Pas d'aulre cldOure que l'obeissance. Pas d'autre grille
que lt crainte de Dieu. Pas d'autre voile que la sainte modeslie. , El miime pour sauvegarder l'esprit de liberlt qu'il voulail i la base de son institution. Monsieur Vincent n'imiposa
point de vu'ux perpetuels : l'engagement, par promesse privre. in'tant valable que pour un an.
Un Saint pour notre temps.

Il'sdaines. Messieurs. j'en ai fini avec la biographic rajidei el un peu survolee de saint Vincent de Paul. bien que
s-; \v-i ne s'arrete pas la. mon dessein n'ayant 6t6 que de rap-

Iplor'. ; grands traits, la genbse de son action pour aboutir
;Alx fmndations essentielles de son entreprise missionnaire et
,lharilable. Ce que je voudrais marquer maintenant, c'est h
*'lqlpoini il est de notre temps. Sans doute un saint dans

immnense cycle que d6roule A nos yeux la liturgie, denieure-t-il actif apris sa mort et sa canonisation. Chaque jour

de I'ann6e est consacr6e
'un ou a plusieurs d'entre les
saints. D'ailleurs sont-ils tellement s6parables ? En tous cas,
un grand nombre n'ont pas de participation extUrieure active
aux ev6nements actuels et ne complenl pas une posltrile spirituelle qui prolonge leur existence. Tel n'est pas le cas de
saint Vincent de Paul, et je suis frapp6 de constater a quel
point, depuis une cinquantaine d'ann6es, on se tourne vers
lui pour l'interroger, le consulter, le d6couvrir, non pas ( tel
qu'en lui-meme enfin 1'6ternite le change ,, car j'ai le sentimrent que d&s ici-bas il faisait rayonner ses traits ,lernels,
mais tel qu'il 6tait vraiment, corps et Ame, sous les yeux de
-os proches.
L'hommage des Lettres.

C'est le m6rite de I'abb Henri Bremond d'avoir mis en
lumiire, dans son Hisloire litllraire du srntimenl rPligieux
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Ie xvii, IinI de - viý'unwitr comnl'e le w ultii
Ie -\,'-.: - et pricquci illnuniiain I'ortSaint.-lteuve, danil l' tllinlleaui de lia -piritualiti a iv'c des
Ir al. '-levait Ir"l-haul
en Fraiucr. 4qu'

p'er ý iin -'-

iid;'-

I art•i'tl

xiei dt

I'E.gli'er tels que Viniiitl

i:n mnme temp-is. Nlgr Calvet. pln- p1.'-hie
e'qu,dt P11ul. Pr,
m-il
iinih i!i - peut--tlre pare qs[u'il eIl h jlummtllll, terrl'ir
dit;
et id'•s- rii ]pa\y ;li. !*.' mis
iauprem ier raill
il' c r' iiX iii1'il
iiet iin
de' France. Paiul'll
l>' i''.li l , Iel'E li.-v,
iapLillr11nal;iiiirell ' I ý-ilI
'.tPllii!i;i
l;ile
pI
iJr >a
Ii', mri I
u
i';l v i it
s-ni- di'. rlit-i
terriiiins
pniur nous rFtriarer la vie intil-

riruir-e ''t extlrieuire dui petit piltre des Laniid-

idiveiiu ip;t-ltur

dl'aiii-

iilin ml.'lijle'-. Rleii lionjamin, qili ap;tparthnai ii uine
i
liiilre ftmn ille init-lli-thri'ill. . -tim ven;lani ! ts t'prt'uve s io la
guerrci'. vi-u i'a ;ir
-oii clw'r Gas(pjard. n;iagnitiaitl
'pl4ire
itle'riiTie periHIlirsui5I 1tt iit's l>c iilforhiitP-. Hil iInriI
ve.
t'ial
tqui i -) enll•n t -, plii-;iil -ii'rliI t
id erire les 1n-mirn - ldu
uil-'vad..
1.t'drii;iil In joir de ncttoyelor sa plume
rtl
(e, i1-

pinl'ro Vinteiif deOPatiil. tra;iiant an milieu 'de !'t-Rlsii-lr dle,T.in-l l,.uiiunl iii. .
-- ls tmilexr
rd de la hiaril. Victor Girauli. (.nmu d'ailmiraliion dievan! ci miroir de Dieii. interriimlpit sl'o Miiilreos dip I'ure.
pinr prieentper. ai -,ion liir. un M.litro do I'lfuriir qui. hlon-cerivain lIi aussi, de zolit -fir ot de
nteni
dir L-ct.(ripsait tant d'autrf- fcrivains par e , qui p..-s
touint lifthTratire. Ei je dev-rais ciler encore uuntr-ment
\qul'enl
indiq]iiin l Iuiuir 1nni'-,
- G or s G iyaii - Ilrtp ii',iglia- oiujiurd'hini. o q[ui 1pij''b-dait mniinemment une Imne a la resCl-mb1]lanc de celle do(I aint Vincnt. - L-on-le (olier. Joi'ephma
1 i-u. Heinri PoliuriTl. Jein ri la Varende. Danipil-Rops qtui
viernt de( preý»enter I-e texte• choi-is diI Saint par I, P. TChalulnau. Mais comment oublierai.-je IP monument de sciteice
hagioglraphiquP que nonu donna uin grand Lazariste. Pir-re
Castf. editeur de la correspondance et des conf6reriiondu
saint

fondateur de sa Congrgation.

el qu'il

inlitula Mon-

siv'ur Vincent, le grand saini du Grand Sitcle ? C'est

la

-ouiITP a laquelle tons le- autres ont d(I puiser. et A laqutlle
auront recours aprb- eux les nombreux hiographes nouve;nmlx

que va susciter la commemoration proehaine du troisiWme

centenaire de la mort du saint.

L'hommage de I'Ecran.
La survivance- de 'uinl Vincent de Paul dans le domaine
de la cr(''ation liil',raire on arti-ti-que <'est encore manife-tee avoc ecl-at par le film dont je parlais tout a I'lieur
oil

Pierre Fresnay reprisenlait, avec un incontestable souci de
fid6lit. ', persmiiitage d'oxceptionnel format. Je l'ai dit d~j.i.
Ce film n'est pas sans d6faun'-, mais il ronvient de reconnal-
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lie. ~I je lie penle pas qu'"oli ' puis-e faire u1n m1eileur
buoge. qu'il cr6a tduns certain, s -alles. ainsi que j'ai pu le
cntiitator, une almosplhbre inhabitiulle au cinema. Le silence
Mlail ab-olu. comme duan une eglise. UIn ainge pas-ait. Bien
dei-veux Mtaient embutis de larmes. Le nieilleur de chacun
c l;it Iouchel
ft ne demandait plu-s qu'l'i se communiiquer.
r
11-;
le savaient, ces solliciteur- qui. a'la solrtie fait inhabiluel
encore ou assez rare au cin6ma . se pressaient pour recueillir le- es-pces sonnailes et tthibuchantes de cclte haute rmiotion. Ah ! voyez-vou-s I'humanilt. !urlout, lorsqu'elle est prix-e d'un climat surnaturel, garde encore sa capacitti
de d6passecmcnt et sent bien que ce ne sont pas Ies th6ories et les
morales a la petite semaine qui peuvent I'aider a s'accomsoi de prvcer\6 et d'inlact
1ilir : ce que chacun po-side tn
se lib;,re alors el voudiait se donner A uu Etre repr6sentant
la plnnitude de ce qu'il detient partiellemenit. L'ime a-pire a
retrouver sa patrie. L'amour aspire i pInetrer au sein mrnme
Ii toul Amour. On ne cherche plu- un Dieu qui repr6sente
une ab-traction. mais un Dieu qui soit une Per-onne.
L'hommage des (Euvres sociales.

Tout ce qui se revele, a ure haute ou basse 6chelle. de
gticrcux el de charitable aujourd'hui, porte le sceau de saint
Vincent. Les Conf[rences qui se sont groupees sous son nom
ii y a plus d'un siecle connaissent aujourd'hui une expan-ioi qui, pour ne pa-s tre bruyante, n'en est pas moins effeciive et efficace. Le Secours catholique, le mouvement crC6
ipar abil4) Pierre, et tant d'auties realisations nouvelles du
ml~me genre, au service des rflugiEs, de- migrants, des viclimes des r6volutions, des guerres, de la famine, des catastrophes de tous ordres, font imm6dialement, penser a l'attilude
des bras ouverts de ce pasteur d'ames. Sans doute la charitg
existait-elle avant lui, et, apres avoir re;u sa d6cinition parfaile des lbvres du Christ, avait-eile et6 explicilte a merveille
par saint Paul et saint Jean. Et, au Aloyen Age, Francois
l'Assise etait-il apparu comme la physionomie la plus prochie de celle de J6sus que le monde ait pu connailtr. Mais
Vincent de Paul, - sans effacer quoi que ce soit, sans faire
oublier qui que cc soil, - intervient pour des temps nouveaux, avec un langage A la fois ancien et nouveau. Loin de
lure un cycle, il sembl e e enir h l'avant-garde du monde
inoildrne, et rien, dans son langage, dans ses m6thodes et
l;n'- ses afuvrcs, ne nous lais-e l'impression d'tire pirime.
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J'oserai le croire : Vincent de Paul. et, en le desiiguant.
j'niietnd- hien d.i-igner aussi tous ccux qu'anime son esprit,
est. par exceilence, le saint de l'.re atomique. Bergson. on le
'ait. disait qu'il faudrait un supplement d'ame pour faire
fa-,eiux
lnimes-ures du monide moderne. Depuis la morl de
Belr'-son. res dimesuresi
ont pris des proportions giganlesques. et I'expression, supplnment d'dme nous parait faible et
insutri-aulte aujourd'hui. 11 faut des Ames exhaordinairement
dilaties, des ames de feu. el, en meme temps, simples, fortes,
Gluitiirie-., joyu-es. optimisles comme I'Mlait celle de saint
Vincent. pour correspondre aux exigernes du monde acluel.
La cltarii[ est un de ces mots faciles, recouvrant des rt~lils
iri-s difficiles. dont le- intelleciuels probablement ahuseiil il
est si commode d'ecrire sur la charit6), el qui requiert beaucoup d'effacement et de discretion. II ne s'agit pas seilement. d'crire. II faudrait pouvoir vivre comme on 6crit.
I'homme d'aujourd'hui connail mieux la matiire, domine
mieux la natire. esi mieux capable, hllas ! d'agir sur autrui
et jusiqu';li viol de la conscience et de l'intelligence. I! vit
suivant uni :ythme precipilt,
acc6ilrc, dans un contact, par
les sons, les voix les images, avec l'univers tout entier. II
slit instantianiment le sort de ses semblables les plus AloignSit d,, lui rgographiq(uemenl et n'ignore pas que tel fait
i- concernant peut retentir sur son existence elle-mme et
commander son propre destin. Et en mme temps, que ses
horizons s'elar'issent et que son information s'universalise.
ii -e sent de plus en plus le prisonnier de sa sp6cialite6 car
ii n'y a plus place dorenavant -ur notre planele pour des
*'-prit- universels. ( Le monde est devenu Irop grand pour
i,,us ). 6crit Oppenheimer, et Jean Rostand n'exagere d'aucune faCon en affirmant que 1' t homme est devenu un dieu
<rw'nl te savoir qu'il est un homme ,. L'homme est vertigineusmcent lance dans une aventure, sans qu'on sache s'il
pourra jamais limiter et dominer sa propre puissance.
Ce monde nouveau en Mtat de gestation bouleverse nos
conceptions, nos traditions, nos habitudes. Les responsabililds de I'fducation se sont accrues en meme temps que les
difficult6s de 1'education se sont multiplides. La d6sagregalion de beaucoup de families n'est pas une rarete, m6me dans
ce qu'on appelle le meilleur monde. La jeunesse est exposee, plus peut-gtre, qu'elle ne le fft jamais. L'argent est roi.
Le confort est la pr6occupation numero un de la plupart, et
certains ont quelque excuse a s'en 6merveiller et a v tenir
pour avoir trop longtemps connu les humiliations et le d&-
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guilt d'int6rieurs m6diocres on mis'rables. La d6linquaice
juvenile. la criminalite juv6nile se d6vcloppent et. meme dans
des sphcres sociales, obi elles Mtaient nagure inconnues et
meme impensables. L'ennui te vivre, le d&goi't d'aimer. I'ab-ence de but et d'ideal so trahissent dans beaucoup d'aveux.
La France a connu une crise politique dont elle a failli
p6rir. Mais, ce qui domine tout. c'est une crise morale et
intellectuelle qui attend encore des remiles, des solu!ions, et.
en premier lieu, une denonciation qui ne soit pas negative
mais constructive. Car il est trop commode de denoncer pour
d'noncer. de d6molir sans songer a re6difier. Une affirmation
a retenti. au lendemain de la guerre. i laq uelle il n'a peutdtre pas i6l assez r6pondu : a L'enfer. c'est l (ulres
us
n (1'.
On a eu raison de s'en scandaliser. Mais il nous appartient
i nous de prouver le contraire.
Je suis -tir que la r6forme intellectuelle et morale viendra et s'accomplira. A bien des indices. on percoit qu'elle se
dessine. Elle trouvera ses maitres. ses guides, ses missionnaires. Mais, quoi qu'il en soit, dans le monde de demain.
un saint. Vincent de Paul garde si plae. et non seulement
-ur le chemin des pauvres el des afflig,.
mais dans toute la
vie sociale, car ce monde a surtout besoin d'amour.
Ce monde a besoin d'amour.

L'intelligencc, d'abord. doit so iourner ver- I'amour.
Je suis tout le premier A condamner un cerlain tMat d'esprit hien-pen-ant. Mais. ie confondons pas. II y a des bienpensants coupables et inexcusables dans leur satisfac'ion
bha'e, leur egoTsme, leur hauteur m6prisante I l'6gard d'autrui, leur stupide vo!ontW de vivre en vase clos, d'ignorer
ceux qui pensent mal, de fuir cette table des pecheurs a laquelle le Christ ne d6daigna point de s'asseoir.
Mais, j'entends encore Paul Claudel, de sa grosse voix
monolone, me disant A propos d'aulres bien-pensants :
, leurs dltracteurs ne les valent souvent pas, car is onl mulliplii. sans pharisaisme, de hauls exenlples, et donne, sans
calcul, ci l'Eglise et d la palrie des servileurs innombrables,
landis qu'il esl bien potrl chez d'aulres de critiquer sans servir. ) A force de d6noncer la malfaisance des honnetes gens,
on en est arriv6 A d6tourner la jeunesse du conseil pascalien : apprenons i bien penser, et A la-porter A penser mal
et a agir mal. Mais, qui ne voit que l'honnitetl
616mentaire
!e suffit plus ? II faut la d6passer pour affronter notre Epo(1; J.-P. Sartre.
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que. Les vertus naturelles reprýe-entent une base a respecter

,'t
3 maintenir : quand on le

tient, tout et- permis, tow' st

puo-ible.
L'opinion publique. ct celle de I'lile en particulier. oublie trop ;t ce sujet It pouvoir donl rile dispo-e. Le su(ccc
des malfaiteurs intellectuels tient, pour une part. B I'abdicaiion de ceux qui surprennent les perils et, devant leur inormitt;. s'imagiiient impuissanis. La presse, la littiralure. le
cinema, la radio et la telMvision auraient one
toule autre
tenue si ceux qui s'affligent tie leurs dtcviations oaiient -';iflirmer.
Je songe pai'oi- a la solilude de coux qui, -eln Ie inot
uItemorable du miarechlal de Lattre, .-e refusent A -ubir. Car
ils sout plus nomtlreux qu'on ne le dit gtenralement. les jouties, qui ne -ubissenl pas. J'igniore beaucoup d'a,socialiris,
de groupements, de milieux, mais. dans un domaine que je
ronnais un pen. le domaine litteraire, je ne constale pa- sius
,spoir. par e'xemple. que I'auteur I, plus Iu en Francr e(lIe
plus tradnit
I'i tranger. ost Saint-Exup6ry, donlt 1'ouvre,
-an- ,'tre
totalement n6ire. d6eouche sur le spirituel et pout
acheminer " des paliers supcrieurs. C'e-i une grande erretur
de ne voir que les tares d'une epoque, comme c'en est une
:;ure de les ignorer. La confu-ion qui nous entoure est tille
que nous ne pouvons nous eiprs-enter ,xactement I'etal des
:c:.urs el des '-prits.
Nouts >ommes peut-tire au depart d'un
elan vers une rt'iIovalion. lais la cle de I'avenir. c'est \incent di Paul qui nous J'apporte, lion pas qu'il repr6sente a
lui s-cul toute la charit6. mai.- il ui a conf6rri un sens Iomveau. it I'a dotee d'un style qui n'existail pas avant lui et
qui commande le mnide nioderne. Chiarilh Iinvers les desh,-i
riti5- du monde. qui onl fain et soil de nouirilures terres(r-s
et de justice humaine. CharitC envers le. intelligences, d;tournees de leur fin et aspirant a I'epanouii-sement dans la
lumibre. Charite contre les violences, contre les exactioii-.
conlre les attenlaltla dignit' de I'liomme, danr- le resp'tcl
des lois 16gitimes et des donn'es de I'experience et du l),n
sens. Saint Vincent de Paul se reconnaiira de plus en plus en

des formules peut-etre inedites d'une charite capable encore
d'npprofondissements et d'Clargissements, cerianl ce monde
en danger de mort pour le sauver.
Je voudrais, Mesdames, Messieurs, lerminer par ceete
reniarque. Nous ftlons en ceejour trois siycles d'activite de,.
Filles de la Charite dans votre cite. D'autres comm6morations
semblables sont prvcues ailleurs. Nous avons un enseignement. a retirer d'une telle journce,... Comment les incrovants

-i
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compr'endraieut-ils le sens du service rendu par ces religieuses quand nous-mrmes nous n'accomplissons pas toujours
I'effort de remonter aux causes, aux origines, A la raison
('ilre... On parle avec justice de d6sintbressement et de 'e.prit de sacrifice des Sceurs de Saint-Vincent de Paul. On
jugerait plus lucidement encore le merveilleux don d'elleinmme qu'elles font A la sociic6, si l'on voyanit qu'elles clierchlient moins une recompense dans I'au-dela, qu'un accorm-

plis.semeni parfait de leur personnalit6 dans la po-s,-sion
de ce Dieu en qui reside le secret de leur vie. Notre homrm;iag
i letur d6vouement serait stlrile et indigne l'elles si leur
,rxemple ne suscitait, chez quelques-une- une imitation i la
lettre. Et je ne parle pas seulement pour ces femmes F la vie
xacanle, et A la vocation incertaine qui, apprenant. comime
saint Vincent, A lire dans le visage humain des abandons ct
d6tresses qui appellent le renoncement a tout ce qui n'est
pas la charit( active. Je pense h chacun d'entre nous. qui
avons sans doute a nous instruire encore sur le support
d'autrui, sur la generosit6 du langage et des jugements, sur
la consecration A des oeuvres sociales qui n'ont jamais assez
d'ouvriers. Une journee de commemoration comme celle-ci.
ce ne doit. pas Mtre une apoth6ose sans lendemain. C'est une
page qui se tourne pour une nouvelle page qui va s'ecrire.
De meme que Dieu est, en quelque sorte, plus jeune chaque
matin, la vie chaque matin est nouvelle. Il est requis' de chacun de devenir un t6re nouveau A chaque lever de soleil.

Louis CIAIGNE.

i·

tca:L~,'

U\dtV;
i'

~t ~g~D~i~
·

I

it

·

ta

·i;Y,

i
j/

/

e·

I!

·e

re

r

i

~ii_

i:l

:
?

'\

r ·I ,i

;t
Lsl %\\i:

7i~

"i

~

I~%~it~iis·i-· *;:Fi ~
''

·Sr;

';~?~Z")~'~V~??LIE~ii*:T
~1~S~E:

I:

:~-· r

Eicj~~

:J-·

~:~-IP~;Cj~lCYRBI~RbpJi~'l~:

~s9~i~l
LrTlir
ci-

· ~

pi;*l

·.trr·i.

;i
.. ;...

-

179 -

1. L.EONARD PETERS
-1 auit

1876-18 avril 1959'

Pour c.couucr a figure de M. LdOnard Peters, ddcedd le 18
acril 1959 vloir supra p. 47), notammient supIricur de Dax (19201926t,
cisiteur et direrceur des .t''urs de Belyique (1926-1947)
Annales, t. 110-111, pp. 315-319), et assistant gyneral de la Con,rtyofation de ta Mission 1947-1955) ecf. Annales, t. 102, pp. 468i9ilO, dcux conftrences ne furent pas'de trop. Apres quelques td•tuiitauyes de M. Caslclin, M. Bizart qui a lonwytemps connu et
particultieinentappreci ce cher confrbre, lui a rendu le tmnoiiwuof
lt .uioaint, acee c 'ur, avec dine.
LES DERNIERS JOURS.

I'our appricier a sa juste valcur le hon et v\uenrt M. Peters,
il faut -.avoir se liberer de la \ision un peu pdnible qu'il donnait
de lui-mn4me les derniers mois de sa \ie.
Ce nest pas sans une certaine tristesse qu'on le voyait, depuis quelque temps. aller, d'un pas lourd et trainant, A travers
I.s5 corridors de la Maison-.Wlre, la teie basse, le buste incurv6,
F'Ordo fripd a la main, en quite d'un renseigneinent A obtenir
sur le jour oi I'on 6tait, 1'office qu'il fallait rciter, etc...
C'eait plus pdnible encore pour moi qui 1'avais connu solide
ot judicieux aux dilTfrentes epoques de sa vie, de Ie voir comme
egard et perdu, nme demandant avec une simiplicite et une humilit6 touchant.es de vouloir bien l'accueillir, de lui donner quelque
travail, conine s'il xenait d'ailleurs et que la Maison-MSre ne
fit pas sa maison.
Tres vile il se ressaisissait et realisait qu'il 0tait a Saintl.azare et non a Liige, et qu'il avait ici son domicile habituel et
sa chambre. II 6tait plus r6ecinfortant de le voir avec un pretre,
Rtranger h la maison, s'en aller du cote de son bureau pour y
recevoir ce pr6tre et le confesser sans doute.
Jusqu'a la derniiere minute, avant la chute qu'il fit devant
la porte de la salle d'oraison, le samedi t1 avril A midi. il fut
un confesseur exemplaire, ala mmoire fidele dans I'6noncd des
paroies sacramentelles. Je pus encore m'en rendre compte moimnine le matin de ce samedi, tandis que je lui faisais ma confession hebdomadaire pendant I'oraison. J'avoue que depuis un
certain temps je contrdlais avec attention sa petite morale et
surtout la formule de 1'absolution. Ce matin-hI, pas une hesitation. Une seule chose me surprit : c'tait la veille de la fete de
la Translation, et aucune allusion ne fut faite A saint Vincent
de Paul. J'en conclus, a part moi, qu'il avait perdu, une fois de
plus, la notion du temps. 11 vivait dans 1'immddiat et ne pouvait
plus relier la minute prdsente avec celle qui prdeddait ou celle
qui allait suivre.
L'epreu\e qu'il sentait douloureusement dtait tout autant
pour lui que pour nous qui l'avions connu si different, et si pr6cis dans ses souvenirs.
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ITUDES

PI'HPAIATUt-IES AL
ET AU .11NISTERE

SAt-:llOt:E

Mais. reprenons la vie du bon M. Peter:s h ses dlluts ft sui\vols-eln

'ls titapes successives. Nous aiurolti

ainsi I'occasion de

iconteiiplhr et d'adiiirer une belle persouilalitd, et une ricie
actiilvi
: un exemplaire remiarquable de pretre et dte lazariste,
bien doue. parfaitemnit iquilibrd, apte a la coinduite et h la foriation dities autres.

I.t:lard Peters cst nlt le 21 aofit 1876, il \Wahllliau.sei,

au

;critnd Duchil
de Luxembolltlurg, dans une faiille profonddinelnt
t-rlltticili
qu(11ii
conriptait onze enfants, dnlt deu\x mllotl!rurrrt en
bits a'ge.

II avait iln unle. Pierre Peters. ori.-itaire de W\ailliausen.
li aussi. et admis daLns la Congre-ationi corume rr'-re coidjuteur
o't Ilai 1867. Ce frie tit les v•ux a aris le 19 juillet 187i (le
jour ilnllte e la detl;aration de guerre) et passa toute sa vie a
Lo.su-lez-.ille, de 18 69 a 15 deeeimbre 1891.
I:Ct oncle avait dVtji fait connaitie les Lazaristes i son ine\eu Nicolas Peters, de cinq ans plus Agt! que I.doenard cr. Annales,
t. Iill, pp. 2';3-65.),.
I1 fut encore sans doule it I'origine de L'envni d4t ce dernier it 1',ole apostolique de \\ernhoutsblurg en
Ilollande. oil Nicolas i'a\ait preotdd

I. Etud,-s se',coiaires i

.

lWernhout.

Mais attparmaant on axait envoyd

I.eLmnard

"luditr le fran-

;ais pendant ui an onl deux it Bailleul. i I orplhelinat de garQons
elnu par les Filles de la Clharit . La, je crois. il lit la connaissanle d'Albert Nariguet et nouua a\ee lui unie ainitie qui ne s'at-

tiidit jamais.
.1 W\ernhfiut, IL.onard Peters fut un Clve sage. un Imnodle :
studieux, serieux, consciencieux. et dcjit foncirenient pieux.
11 n'axait rien de Irillant. ni dans l'art d'derire, ni dans celui
de la derlaination ou de la lecture. nmais assez rdgulierenent il
so classait larnmi le. premiers de son cours. II jouissait d'une
mninioire tr's sare, ce qui - avec I'application acharnee au tra\ail - lui valut d'etre plus apprtcie par le professeur de rhdtorique d'alors, M.. Dubois, que tel prestigieux litterateur et causeur. Ernest Sarloutte, par exemple.
Sur la question chant, sports, jeux, patinage. le jeune L6onard ne semblait pas doue pour emerger. II etait de ceux dont
on ne parlait guere, nmais qu'on estimait beaucoup.
II prit la soutane le 19 juillet 1896, et fut admnis au S6minaire interne de Paris, le 7 septembre suivant, par M5.Alfred
Louwyck, directeur en charge.
2. Etudes supirieures (i Paris et i Rome.
Au siminaire, conime aux Otudes, Frree Peters se distingua
par ses qualit6s foncii'res de pidtte, d'amabilite. de serviabilitd et

d'acharnenent au travail. II n'appartenait pas au groupe des
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dil-tbriculeurs, des amateurs, des artistes en herbe et autres
its
volontiers
sui\aient
qui
ceux
tantes. On le trouvait parmi
les sciencuur. particuliers de M. Pouget pour 1'htbreu et pour
etait
ces. Par le directeur des Etudes, le bon M. Delanghe, il
teiiu en singuliere estime et affection.
Quand ii fut ulJrdonmL pritre

L. Saint-lazare

par MIgr PuiLron,

le 2i mars 1902, en la fete de la Sainte Trinit6. on cluchotait
lionme
entre jous qu'il pourrait bien etre designe pour aller
avec
prendre les grades en lhdolougie. En fait, il y fut envoye
assison
A
grice
ans.
deux
en
-t.
DeIlock.
Roussel,
Suvlen,
1MM.
d'obmoyen
le
trouxa
il
tenace,
mniioirle
dui!e au labeur et a sa
tenir un double doctoral en phliil-isophie et en thlologie et une
licence en droit canonciue.
De ses etudes supdrieures et de ses sucees ii ne parlait .iiai,. Mlais il restait en correspondance a\ec les etudiants de
Paris et il nous racontait dans ses lettres, ses entretues a\e,' le
1'. Genoi-chi el autres eclebritls romaines d'alors. Les quest i.is
scripturaires le pai.-'ionlniaient, tout comme les problimes d'hstoire ct do dugmre soulevds par les tenants de ce que Pie X
appellera hiint>l ,t les M.odernistes . Mais. au milieu de rette
etfferxecenre, M. Peter- restait sage, prudent et doctrinal. Nous
de -aoir ce cue 'on disait dans les milieux
i
6tions tri curieux
romiiains sur tous ces problenies ddlicats. M. Peters, tris averti,
nous servait d'a(ent de liaison entre les professeurs de Rome et
nos maitres de Saint-l.azare. MM.. Pouget et Jean notamment.
On travaillait forime aux Etudes. et I'on dtait fier des professeurs
et
qui nous guidaient dans l'acquisition des sciences bibliquer
tlh';,logiques.
II. --

IPL.A:EMENTS ET OFFICES DIVEIRS

1. Italic et Sicile. Larino et Piazza Arnierina.
En 1904, si je ne me trompe, le Pape Pie X avait contie a
i.a Cmonl-rrgation, la direction de quelques seminaires dans le
sud de 'ltalie et en Sicile. Sous 'inDluence des lois sectaires conire les congregations, nous avions dL quitter les grands smninaireI dont nous avions la charge en France. Plusieurs confreres et
supcrieurs apprecies, tels M. Verdier. M. Durand. M. Frasse,
M. Misermont. M. Narguet, M1. Briffon, M. Dubus et d'autres
avaient accepti de metire leurs talents et leur d6vouement a la
disposition du Saint-Phre et de la Congregation des Siminaires
dans plusieurs Ctablissements de ]'Italie du sud et de la Sicile.
Larino, pros de Campo Basso.
M. Peters. h la rentrde de 1904, fut plac6e Larino sous l'autorite de MI. Misermont. II aimait h rappeler, en petit comit>.
comment, en 1904, avant de partir i Larino, il nous accueillit i
la Maison Internationale. 311M. Bayol, Catteau et moi. et nous fit
faire connaissance avec la cuisine ilalienne 'spaljhelli et rino dri
rastelli . lh-haut h i, Monte Cavo ,, ofi il nous avait emmen's
on excursinn, pour lihbrer notre supfrieur. 1. Debruyne et son
I-'ihlallt.
I1. FIiinaiin.
410, noi e pris"t nIe un pen gýcnante. lort
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il' un ralld re'pas tilert i Nl9gr de Cabribres, evq6 ue de Monlj1llier. Nous etioins ra\is d'aillours de prendre notre libertW et
.1,laiser noitre plact aux invites protocolaires de In .Maisonl Inirnatlionale : 1•1 Tiberghlien. Mgr Glorieux, M1r Vamieufville...
It faut bien I'at\uer, la vie itait plutlit dunr dans les eiminoiiires do Larinto, .utlo, Callnriron'. P'iazza .Ari•riiia, Giir-"
q'uti et,... Aussi i-'tail un charmie puur tnoius. pendant les \aCaiin'"s de Niol ou de Pl'ques, de revoir parfois nos condisciples
ia l; \ai oti Jlnternationale et de les entendre racontoer les a\eit!ires de lcur \ie de proil'f.'seurs et leurs exploits dians I' manieiiint dolicat de a laiange italienne.
I'iazza Arincrina.
.\ .L'ino, I. Peters lie j'yea que d'Lux ans. En 1906, il fult
piw."' el, sinile. au sminiiaire de 1'in'zzt A.rmI rina, sou 1fauitnrito de .1. Miserniont. II resta dix ans dans cv s-mninaire liedin
au centre de la Sicile. A plusieurs reprises. de Noto. oh j'avais
at1e pnlc en 1906 cliez M. Verdier. je suis all6 le \oir. I.e xIt
voyailait des plus pittiresques alors. A un ionieitt donnd, ii fallait
prendre la voiture postale it doux che\aux, llanqiude de deux
caralniners clargns de la police des routes. Pour nous. les jeni.'-. r'tait
une nouveaut6. et. au ternme du \oyagve, chez M. Dtu!uit iI Piazza Arnorina depuis 1907. comnim chez IM. Durand i
Irllayiron'. (on se dlectait i entendre nos ain&s nious raconter
ilos hisitoires qui nous auraient donn6 le frisson, si nous n'avions
I,;j'i
appris nnous-itlmilCes :ilie pa nous
os
Iiou\oir pour si peu... par
*xiimple lorsque sur les imurs dualSluinaire nous lisions. trac6 en
Iranndes lettres : ,,EIrica ii re'spro sirilintlo ,, et ;iutres annenith- de ve (genre.

2. De 1916 ;' 1926. nous troulon(s1 M. Peters "i Ba.r. Apris la
'!'".;iaration de i:iuerre. en 191 , il avail fallu quitter, peu Ai peu.
i,- siminaires de Sicile. Au surplus, les plus jeunes professeurs'
fiarn;cis avaient ei; mnohilises d's le debut. l.uxembourgeois.
I. Peters avait pu rester et -tre plactd i Dax coinnie professeur
et -sous-directeur d'abord. et. i partir de 1920. comnie superieur.
I.orsque. en 1925. N.T.H.P. Verdier envoya les etudiants de
Saint-Lazare it Dax et me d6signa moi-mime pour' tre un de
leurs professeurs, nous nous trouvAmes tous, maitres et 6li-es.
sous la ferine autorite d'un supdrieur qui. depuis 1920, avait
donnie sa imesure et connaissait parfaitement le milieu dacquois.
Co supdrieur, M. Peters, ne manquait pas de prestige, puisque
hientbt le bruit courait que 1'dveque de Dax, Mgr de Cormont,
voulait faire nommer le superieur de Notre-Dame-du-Pouy dv&que auxiliaire de son diocese.
Qu'en 6tait-il au juste ? M. Peters 6tait trop discret pour
laisser percer quoi que ce soit de ces tractations. Quoi qu'il en
soit. en gdndral les etudiants acceptaient de bonne grace I'autorit6 de leur supdrieur, qui. dans la fermetd, savait rester comprdhensif et bon. d'autant que les professeurs Otaient d'accord pour
-outenir cette autorite.
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3. Li";1 e.

IPenl-'-tre Miuiltt-oin garder it la Cllgr'.uatkition
. Peters, sollivrit el ct
intrari par le's
ditiar dl' de Mur de Coritiniillt ' Touji 11r-t -il qu'ei1
26.t,uni an apir mn
1
arrtiv'4e ' 1)a\. tiin Inus
prit ii ir,,Lip riur [InIr lheplacer 'i LiAie enl elghiqu i'( a;tire
ito lii it la .,i-l stlIp riutr idela miaiso-i
de l.i,-,,
\isiltur
%I
di. lai I'ri, inv ' Ira '-Hellet. et le directeur ldes Fillh. di, lat
Clhariti
thl•,l'ijiie. L tuiinnl d6's tilres ftail assez tviurzint it
retle ,pt'li,'. 11 laliat !ais r alix prescriptions tiu drinit ,ianoniriquii*-. penin l;urllr 'I
I t1.
si I' teiits d'OVtre mieux (i)nlpris'e- tlans
Clottj' situatit
li-. lirhliion-'a durant presqtc e vin.t anii, jiiilu'rii l ii
IM.
.. '
'l date.
(.ltt e no
tI' arda plus
LqIe
la charge
d \viiteur
l
et dti dirl Ilr.ur. A I'o-calioi des retraites pr:chr.;s ai
\iin-l.-li-I.i; :.
ij' i pu.i
di\el-rss reprises, constater a qult pioint
it i'tail aitr,;i'i rt par lei
u onf.I'res et par les So'urs. .lanifestei, lit. iil
saa iit r-ani-iier ,t -i.\vmriwer. N'axait-il pui; ah soln actti
la pietA;
pifli',de. I, juietmienit -str.la discr6tion et la prudence ?
A\\
deI qlualil;s- di ctetinrc', pas n'Wet besoin d'Mtre un causeur
r.i.raIle, tn pri-divatutr loqui.nit. II suffit d'Stre humble. patient
'I dr\inii. pl"r r'avitil'lter
t pijrpare unit province auitonloiie.
I:'(.-I. jr *
,ii Mri.
1. P'etors que la Province de Belgique doit son
'xi<ti'ieI - I t sa IprIt.Isp ritI.
(lan lhs .t 4tllrs. 1. 1 10-111., pp. 31.5-319
Ozir
M\. I tretr . par 1 ri.';i lDr.ei et.

: Ju

ll,d,'

Ill. 1.E IIUATRIEME ASSISTANT (GENERLAI.
DE [..\ C(:iMGIEIATION
t19 i7-19551 ET LA MISE A LA RIETR.ITI

S1955-1959)
l.a \ini.t et unirmie Assemhble generale, r6unie h Paris, du
2 au 18 juillet 19l7. Mlut notre T.H. Pulre Slattery conine Supeiomr :.niitral et lui ttdoina conune quatribme assistant de la Con!ruatilinl.1.Pelerti.
I'~.
dtehar.d de ce fait de son office de visitrur
't di.directeur des Seiurs.
Le nouvel assistant fut installe dans la derniere chambre
-in iincliir qui dehLouclh sur la Procure. non loin du petit escalier lqui mine directement 1 la porterie. Get escalier sera bien
ctniiiln dp1- prIltres noimbreux qui. ipe a peu. ehoisirent M. Peters
coIin11 directeur de conscience. Est-ce indiscret de dire que
parini ces pro:tres il y cut des personnalites marquantes ? II est
nioux de taire leurs nomns.

En delhors du grand Conseil du lundi et des visites faites par
les confrcreos ctrangers qui profitent de leur passage pour traiter

certainis affaires du ressort de ce Conseil, les Assistants g6nd-

raux inont pas d'office special et peuvent rendre de nombreux
serxirces, du point de vue spirituel. au clerg6 et aux religieux
qui i'l-quenlent
la Maison-Mlre.
MI.Prters fut, avec M. Coidin, Ie modele du confesseur assidu
et recherchr
. Quel hin n'a-l-il pas fait ! II sortait assez peu et
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i-ttait iatituellemient dans sa chambre. On Vlait done A peu pros
istir
de le trouver cliez lui. Aussi eut-il une clientele tidele de
dirigds qui furent la plupart hion dedus de ne plus le trouxer a
-on poste vers la lin d'a\ril dernier.
Sur I'activile spleiale de Fassistant g6neral, je n'ai rien a
lire. M. Castclin aurait pu nous en dire un mot. 11 ne ['a Luere
tait. Qu'il me soit permis d'avouer que M1.Peters et M. Romans
l;t.iient les assistants que nous aimions coui.ulter.
la vin:-t-deuxibine Assembl e g6ndrale. du 30 juin au 14
juillet 1955 ne renouvela pas son mandat d'assistant ;iiedral "
M1.Peters.
Je dois diclarer qu'il en fut ra\i et qu'il ne manqua pas de
II'en faire la coilidence. , Je n'ai plus qu 'i me prDlarer'i la
imort, itie disait-il. t faire un peu de bien par la confession des
irtres et de nus confrores et fr-,res : cette part re-te belle
Sl llo ie suffit : c'est 1lton office d6sormais.,
Depuis, on le vit toujours regulier, effac6. fidcle A tous les
-,\evices : oraison. hbrviaire en comnnmun, offices au chceur, cha-

piire, etc...

l.oi.quo, ces deux dernieres annies, je lui disais, le \ovant
trainer et chanceler. que je le dispensais de I'assistance a ceruLins exercicies, de la recitation du lwrviaire en romminun. de la
lpr'iemtc all rinhur, il ilme
regardait presque de travers. comne
'i je xoulais l'Ycarter de la colntnunautl.
Stur 'insistance de rertains, je lui laissai entendre qu'il serait inieux soigni
et plus tranquille i I'infirnerie. De ce iour,
il s'imainiiia que I'on voulait so ddiarra'ser de lui. Celte ide
ibhseda. surtout les deux ou trois derniers mois avant sa nort.
or il en soullrit beaucoup.
II savait pourtant bien h quel point, je restimais et je l'aimaLis. II mle le rendait du reste. il le proua en reglant ave\ moi
toutes ses affaires d'argent et en me confiant toutes ses intentions pour les transmettre en temps voulu
M1.le Visiteur de
la Province de Paris.
Hilas ! peu a peu sa memoire se brouillait : il lui ttait
dilficile, A certaines heures, de distinguer Te rdel axec ce qu'il
a\ait dans I'esprit et dans le souvenir, et, comine je I'ai dit au
dlijbut
de ces remnarques, ii souffrit d'une sorte de mefiance. neme
is-a-v-is de ceux qui I'aimaient le plus.
Sur la fin de cette belle vie, je n'insisterai pas. Tous ont
presents A la mdmoire : la chute qu'il fit le samedi 11 avril. la
brisure du trochanter, le transfert a I'h6pitat Saint-Joseph, I'impossibhiiti de I'operer..., I'adininistration de I'extrenie-onction
par .M. Castelin.... le retour i l'infirmerie de la Maison-Mbre, et
la mort dans la nuit du 17 au 18 avril, une mort plut0t douce,
sous la -arde de M. 1'econome qui le veillait.
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S'il tme fallait ipr(ýiser In ruracteristiquedu cher M. 'Pters,
je ni seraiis pas embarrass6. Sans doute, je devrais me dfiter d,,
la Isypatlie qu'il miia toujiurs inspirde. Cependant, tras differents i te
hlimoiiraiient et de -niire,
nous a'ons toujours conillulit anu iooile altiour de la Coliinrgatlion,
laltaunie anmiit i' pour

certains 'ondisciples.ou
con'frcres. Toute sympatlhie ou amitid
naises i part. en toute objectiv\it;. je dois declarer que la caracteril4ique de M. Plct-rs I-tait la i rimplicit6 et 1'humilite. Loyal et
\rai, il Il'ttait jutIu'ii ' la Ibut alitil.
me disait quelqu'un. )ui,
peut-itre... Mais il i'ftait pas que loyal et xrai. II avait nussi un
cirur d'or. et c'est pur(quoi il axait 1'amitie si delicate et si
lid;lo ; it posstdait egalerient une piCte eclairee et profonde qui
le ito ttait au-de-sus de I'hurain pur. C'etait un priOre. c'6tait un
mi si-'i•n•aire lazariste d;o tout premier plan. II avail pour la
Comi'pagnio un amo11ur de ills
rI.'ointaissant et ddvoue. L'ensemble
de ct' qutalii;s eiidil ct ' onsl;int
nous enmpeclera d'oublier sa
mlllloire

t Iious forl'ra it I• considUrer comme un vrai. un

authentique fils doe .aint Vincent de Paul.
La plus 2-rande -2rdai, danis la vie, est d'avoir le bonheur de
rencontrer dains ios tmaisons drs A'ines de grande valeur intellecturlle. morale et spirituelle. Ce fut pour moi, en tout cas, une
grace exceptionnvlle d'avoir ou au seminaire interne un direeteur conimnc M. Iouvwyek. aux etudes un directeur comine M. De-

langhe. et des professcurs conune MM. Pouget et Jean.
Ce fut encore une rAice d'avoir comme premier superieur nil
maitre tel M1.Verdier. et ensuite d'avoir 6t6 sous les ordres d'un
M. Durand i Alhi. d'un M. Peters a Dax, d'un M. Btvi4re A Lonslez-Lille... .uelles helles et .randes Aimes, quels saints missionnaires ' Comme. en comparaison. on se trouve petit, et conlme
1'on regrette de n'avoir pout-ctre pas asesz profit4 de leur exemple et de leur influence spirituelle.
Ce soir, ce m'est un devoir de dire et de redire un merci du
cwur i ce bon et saint M. Peters qui, 4 Dax et A Paris, fut pour
moi un si bel exemple de piett, de simplicitd et d'humilit6 vincentienne. Dieu veuille lui rendre tout ce qu'il a fait de hien A
mon ame de protre et de Lazariste.
Paul BIZART.
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ANGERS
VOYAGES
.
ET S•.-IOUI
EN AN.Ih("
DE LOUISE I>E MAlIII.LAC 16 .3-16't;
EIT DE VINCENT DE I_ I.
it;6,;
A d(eux irpri.ies, saintc I.ouise de M;ariliv se rendiit i Allr'-. I'ne iprcidi-r f'isi. sur la tin de 163It . uour v ait:ir in-tall-r

Is Flilles de la Cliarite '1). De\ant cette preniibre fondation, loin
d1IParis, Vincent de Paul encourage Mademioiselle I.egras et lui
tlace son itiner1.ira
. Elle, prendrait le coche de Clihiteaudun, I'e;ail ses d\votiionsll
I Nou r-lh)ane de Chartres et dIe It descien!di-ait jusqu'i Orleans pour emprunter Ic coche d('cau et deseelndre ainsi la Loire, aprmcs un pelerinage iONotre-linme de CI'ry.
A\ivii fut. fait. Apri s Tours et Saumur. ee fut encore 1e troisiit-in
[,"lirinage a S\ot'e-Dame des Ardilliers... (Cf. I'zreau : Andegoiritna, 31* st;rie. pp. 251-256.
(I) Celle f•ind;Iiolin ('Allg r-s fiul iveieni
sotnitiiti el iipr ipaire |pI lai
iti) ill
, 5i allatrch e 1i si d6ýollee anx i'livrc
vinceliliellnes.
.zA;:liie servatrlfl d o eDieu,. Franlde s;illle, elle ailillill
heaucuup) votre Congri'-.a;ioii . atteste Vincent de Pl':il lui-uinemie (t Confrrernce .aux Filles de la
i:!i trilt
,. dlition193•j. pp. :152. 54 1). Mine
Uouss.illl. 1ie Gelnevieve Faiyel.
:;-irlenail ii la ric-hec brlttrg-eoi-'i- de ]'A•.jut.
oft elleposs6d:il taiouirgi-tirf

1':;--idictnle

!:i

dlomaine
-ol

iipurralij

ni ari

(uCosle,

A lilmin

Molisieuir
t
Vimlceni

o Ioiissa.: lt.

.eignellr

tie

.. 1.I.

DP.

Saulvign)y,

339-3 i ).
'resident

de

!i

t-ii.tlbre des ;Comiptcs. meurt en 1631. a 1'Age de qiiralnte-sept ans. AprIs
,i'\-huil de tin;riare, elleliii avaiil donn( ircize en'ants dont riil q seullenilen
-i:
c''uirenl a eur p re..
I S I1,3-2. :.lant;
!a o0D1tlaliOil df la Cn:lio
pa):I
niP dCes Filles de la Charite.
Maitn
Goussaunll. thariablemnen lite i Milles Legr:a el Polaillon,. formail av c
llivs. 6cril Mionsieur Vini-entl. < lile bllllnepolile Conipgni;i e . Iliche, belle.
<'\rilelile litbluntic, (1d'ill
p.iritl iagile, d'un caraclire engageat
i
1.
elle mande
('Ai. gers. le 1B a riVl:16i3:. umn- lellre it Monsieur Vilitvi . ravissmante en son

gtinre,

ou on la trouve

a

sympatlilque et ouverte. v

En juillet 1634, lors de la premiere Assemblee des Dames de I'llOlel-Dleu
in i'ris, elle en est elue pr'sidente. Ame de choix et d'allant. pleine d'inllla,iv,. c'est elle qui pousse pour i'envoi des Sowurs a 1'HOpitlal d'Angers ; elle
z:ianar a son projet ]'abb6 de V;ux. cheville ouvrlere de la fondalioll, aples

la mort de cette illustre angrevine. Elle nmurt, en eRfel, Ie 20 septenmbre 1639.
a P'aris. en son hGlel de la < rue du Rol-de-Sicile a, rendant sur les Filles
lie
l Charit6 un etonnant et prophetique temoignage que Vincent. a malntes
rrtl.-ises. a redil. pendant plus de vlngt ans, avec emotion et sainte ferte.
, Conftrences >,
O902-903.)

ldition de

195j,. pp. 114,

35:2.388, 401. 544. 815-846,

La blonne Alme la Presidente Goussaull est morte en cP desir (de votre
I.
sanelifcation), oul. mes flles, elle est morte en pensant :t vous. El'e monrut
itt

solr, le matln dli meme jour, elle me dit : 0 Monsieur. j'al peise toute

(e•:e r.ull i nos bonnes filles. Si vous saviez ellquelle eslime je les al. Oh !
qCi tie choses Dieu m'a rait voir a leur sujet (p. 144). Monsieur, j'al vu,
toutl la nult les Filles de la Charlie devant Dieu; ah : qu'elles se multlplleront et reront du bien : Ah ! qu'elles seront henreuses ! v Cela s'enlend.
i'rTi-luall Vincent, eni 16.53, sl vous etes bonnes et st vous travaillez b avoir
v'•tl esprit, alors Dieu sera glorlfle par vous, car it se ttent glorifl6 de nos
li•niIi-s CEuvres. Travaillez done de toutes forces a acquerlr ces vertus
de charltt, d'humlitlt et de simplicltE, ne cachant Jamais rien Aivos supericnrs a
'o,. ol.. p. .iin ).
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A\ilrti q;u
(IatulrZe jours de \ uvage cc, qui deirtande
aujiuutd'ui ciiiq lI'tire par- le tidili,. l1uke -c
SLeuu ait h Angers (2)
Ic G dtlctciijdi
1639. Elie fut rcquc et Ii,te ciiez
P'abbý Guyv I asIier.

ablltý

coqj tnl~c~enlda Lai re & Sainkflt-l if-imel
de V~aux lires
irvii-.
u-ýr-i tAin-a'ir
iet arti-idjare (Foutre Mlaine
i'Z1ctUcI Ii11114w'1'41 o de
(If' Irue de Ii'> 'clhý ' 160)3-1681 *. Apri-plusitirs
!,idiiaiis(if- driiarciis ci dtAl'otis.
Lf'onise put eut1fin SiC01ti'i
S
(111i (*4tiait aUX Filtc. diP la .
-it ie le sr
\
ice
dt-' Ilipitai s~tijik*an ri-Ott anlt iitiqcu
Ii'idatisijl tlu
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eit Ij(;5'iI
s65.
e\e
usi
aric olo
ique. Lec 1- feb'- st'-'
s ýI'ill'-Iaicit'it avoc MIadcmloiselle
I1cras
Siiit-J aii(it
Celitt
out vntih lUt! it
rit
tirdpUiS
!trz-S,cii 'lixosoiI
I:istoire de troi sik1-les d'inlassaptld
iaiit'.
I'IPux . I'cllr k-t.
i t U bicul tit'-

kiruir
16 itt,
ai,'iij'iI

air"i unx
fit,

ii -r

i

ie-, qni se pouc-rii

. h. 25 ft"x

Vanl\ lii pri~ta sl
l 1tiýqWfa

rit

crlIs.
(Ir flanl

16;0i.

jiui-s de diloucmi-uit. de
Encore dans uni antre
eii
api'$:ý dix se;,iaiiics Ile se
e

ti'ua TouIrs. Lie Noittire de

d'oni

ciel

reag

lna Paris par le

'1NI-ata.

-ix
;iiis
aI-.
enI 16W'i. L.ouise de Mariiar se
Nantv; pfour y- intai~ttir-es
reri-ries Sceurs, faisait
it A qr,/' . dui, \
d iedlIi 3 ari
lundi 0 aoit1. Uni
inois pIlus
tacit. irmh arlt III, la liiiilrrt
j
Ile Nanites. Mile Le
ras
epa~sait
parr
(I ')rrO-t aifIt s 7 et S septeniti-re De
ic voyage de
6. ptin la hirlat iou do Nantes. lionus
av uu un, coiiipte-ri-nitu
P:ar 1-Ite
(I(-' Ae\ari lliar. >'e5t Un des premiers speciueiiius
it'i
r-si ira i-irlIl'Ilitionf,, s puldlic-s depuis, un
peu partont et
iitai
iti t dai
II'
i-i A hxnlcs. C4; notes de x
o-ape ciaritatile pieuvcut kre relucs car elles se troux ciii iristj-ries
dans i'ditioi :nut -des Lbttr,de Louiser
(l/i Jlarillar, au tone ll11,
pp. 26t-27S.
;1t

Iiiitiaiit

i

Tioi' moitis ax an~t ledit Noy a,yae, ion
Ju in I 616,

M1.Antoine Poiitail ax a it fait :'i Auhgqers la isite de ]a
maison des Sceurs. II v
lai-a. an notiL de lIrus-ieur Vincent, les ax is
et recomnmandations
(lii. hour la preniiire fois, sont
i
nus it la disposition de la
Ccinimunautaut i (4).
2
10.4 Fil
de aI CharriI a Angers (oure
Pierrre
Coste, 4 Le
pr-I -imind rOilir:iad qii-cle s. I. I. PD.
I16- 47
r'-;eKiwrincwl w dins LI srine des a AndeglviLn1), on irorve divers etude- ti
3 du clianoire Uzurenar.
Xarsi
· Sýrije pp. aPp
2-3;0j. c Ies Filles de In Cbarirr d'Angers*; (Oe
;I;). 27-i S1. x Elablisstetieni dies Flues de in Charit6
A 1'H61rilal
d'Angers ;
'
ri ,p.
Ipp-.87 a L'U116pitaL Saint-jeah (itAngers
en ISritv ; iI. serle,
PII. 1714185. z Le s uptieureS de l'HOtei-liiei
d'Angers
(1806-1911)
3
ti- -erie, pp). 397-405, c Scutir Ceilier, superieure
7
de 1'll6iel-Dleu d'Angers
(1 69-1837) > :19e sdrie, pp.
346-350. e Les r7tes de Ia beatification
ia rinonisalion dSe saIrnt Vjncent
et de
de Paul a Angers , ; 27- serle, pp. 172-176,
c Saint Vincent de Paul en Anjou
z
31. s6rie, pp. 148-152, K Les
dell. Voyiges de Louise de maninac (16.19)
en Anjou s.
l3ý Joseph rrandel. K Les saints prerres rrangais du XVII.
slicle S,
3, s~nic (Isost pp. 176-100
(1) En soi co' Conseils ei Cerie doctrine,
vu dei lexies paralleles et
'I l''i':!`cirle. '-o
cinnus de par aillemi,'
Toutefolý. iis gardent leur valeur.

-

189 -

AVIS DONNES AUX FILLES DE LA CHAR1TE D'ANGERS
DE LA PART DE MONSIEUR VINCENT,
GENERAL DE LA MISSION, PAR M. PORFAIL
'1-15 juin 106)
1. Elles se reprdsenteront souvent que Dieu les appeldes et
unies ensenimle pour honorer Notre-Seigneur Jdsus-Christ en
la personne des pau\res, par le service corporel et spirituel
qu'elles leur rendent, et que le vrai ioyen pour bien s'acquitter
de ce devoir, et par consduuent faire leur salut, est I'obser\ance de leurs Rbgles.
2. Toutes les fois qu'on fera lecture de leurs Regles, elles
.eront soigneuses non seulenent de les bien dcouter, mais encore de les bien entendre, pensant en mitine temps aux defauts
qu'elles auront commis contre icelles et aux nmoyens de s'en
corriger, et outre cela elles les prendront pour sujet de leur
oraison, tous les premiers dimanches du imois, apres qu'on les
ltur aura lues.
3. En toutes leurs actions particulierement quand il faudra
servir !es inalades, elles tacheront d'avoir une lpure intelitiou
de plaire b Dieu. se gardant bien d'y chercher leur propre
satisfaction ou I'estinie du nionde.
4. Elles n'auront aucune attache aux lieux ni aux emplois,
ni aux personnes. non pas nitmne i ses parents, nihi son confesseur, mais seront toujours prltes de tout quitter de bon ceur
(quand on le leur ordonnera.
5. Elles feront tout leur possible de vivre en une grande
union avec leurs Sceurs. et de ne. jamais se depiter, ni inurmurir, ni se plaindre d'elles, ains supporter les imperfections les
unes des autres, chassant soigneusement toutes ces pensees
d'aversion qu'une aurait a I'autre, conine aussi les amitids partirulieres.
6. Si, par infirmite, i'une avail contrist6 I'autre, elle lui
en demandera pardon sur le champ, s'il se peut commoddment,
et I'autre souffrira de bon ecoeur et humblement cette humiliation, se mettant aussi a genoux.
7. Elles feront aussi en sorte que la douceur et la cordialitd
paraissent toujours en leurs paroles et en leurs visages, non
seulement entre elles, mais encore avec les externes, tAchant
mninme sl pour certains points et applications (confession, direction, communion), la disclpline s'est un peu modltlf. Mats r'esprit et t'attitude d'ame n'a
pas bouge : de tels conseils sont toujours a la base des vertus de la vie
rcligieuse et de l'esprlt de la Communaute. II taut toujours venir aux sources,
se c ressourcer 3 sulvani I'expresslon a la mode qul tradull une veritf, redite
sagement depuis des g6nerations d'une autre taqon : retour h l'esprit primllir.
II y a done Intorel de presenter et d'inserer dans le tresor de nos e Annales *
celte page vincentlenne qul est lci presentee avec une orthographe modernlsee
pour ne pas gener i'usage ni I'emplol.
De meme, a propos d'Angers, sans gonfer Intempestivement le recuell de
pibres d'archives, inserons lei egalement a 'occasion du tricenlenalre de saint
Vincent et de sainle Louise quelques glanes angevlnes qul dolvent Irouver
place dans la correroondance de Mile Legras.
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imiiinmins di

no jalais altandiiuner le respect qu'elles dai\ent
a\oir I'une ia 'autre, particuliirenment A 1'dgard de la Su±ur
Servante.
8. Elles se .,arderiint bien de contester ensemble, et c:i.-une
;tinlr
ii-iux s-ulri\
i'a\i- de sa •rur quo
Ie sien p'ln pr) . en
toill(s< .'lhthst qui 110ns nlt o[lnlt pi 'h6.
. MIlhes -s

-.arderont iinii t lcoinniuniquer ses tentat'ons,
s It atlltres p iirl(- irterieures i ses sarurs. encore
ti;iiis
lux prI'4-.'iIis de dIihors. mais seulenient A la sieur
Ser\antie ii a sonil dirfecteur. et <ela au plus tot, tachant davoir
lil(. -'ranlld (-it)iainet'
I lliil\l'ir iOc
P
iur. et pour mieux s'acqui'lrir i'letl ci.nilianiii. eIlle- s. prir-enteritl il une fois Ie I
a
Aiis.

lidiiiie tiii' lli'It4l

Ieur Saur' SCer•'

9

ite pti-r

lini

laire sa

c.iiiiiniation.

10. Elles'- ser- ilt
xa; -tes it donller a\is pro piillp
'iliellt a la
u" Ser.;ntt" ;lh
dtlVaIll de qualgllue colsqluenl l es qt
au-

lstiEr
t ' r it d'-

ldei ail. h'ull

lI're

II. Si elle s rimiarqi.ieit ani-si quelque d6sordre dain i'h6pital. -soiltpar!r!ii li.s- nalades-, suit !arini
les doiillstique• ou
alutrs, P-l1-ni xeM
tir'lit aiss-i la S-,ur Serv'ante. atin qui'elle
1 dlo
41 in ' ;txi. charitabbiliiiiit a 11.~ssiiurs les Ad iiniistratiu'rs.
12. Elt atil que la S•wir Sierivaiit ne soit de pire condition
qule les autre- SlurP- : di's qu'unli Sutur aura vu en elle quelque
idhftaut considli-rable t d'iiiiporltaie, elle lui fera ia chariti de
I'r-n avertir iuitilileiiEtit, noli par elle-mrme, mais par I'e;itreinisc de I'A-si-tauto ;i laquellc lcrele dira tout bounement rt en
\ue dl D)ieu.
lgardant tli -ii d'ly proci6der par passion.
1;:. Ie;lle-s ' rii ,e'ilui iti f'erlnit Irfliire ni ein erront au.lnlie
lttre sanis en avoir cn la pel'rii--i,-n de la Soeur Servante. ni
ou\riront eelles ql'unli lcur cinvoie sans la inilme permissio . Si
i
pourtant quelqu u! vnlt relri c; au Gneinral de la Mission ou it la
Supierieure de la uilison de Paris. elle le pourra faire sans que
ladile S(eur Sri\ant.e I;
lise. laquelle renidra aussi ferit'es
icllte qui s'adr--iut it q uelgqe
pcarticuliere de la part dudit
,"inderal ou de la S
riie
d Paris.
'
15. Elles gahr(dr.nt en tiut temps la sainte modestie partiiliireriucnt danr
les sallos el en pre•sence des externes, se garlnt hi
nsrtuth
des I;-riet-s,. particulicrement de se toucher
Iune Nautre. rinite par jeu ou signe d'amiti, si ce n'est quand
a claritt le requiert, coniue quand il est question d'embrasser
a\ee cordialite
celles qui sont nou\ellenient reues, ou viennent
de- chamlps. ou qu on n!a pas vu d6
longtenips et semblables
occasions, It alirs ii ist
permis de se baiser A la joue, niat
uni jamrais a ]a bouchlie.
15. Elles scront plus signe.useis de garder le silence qu'elies
n',lt fail par Ie passi;
parti'uliireminent le matin axant i'oraisoa,
el ii soir apri-s Ics ls
prii.rE.
,, durant l'heure dtedide pour honoI-r la miort de Notrle-meinuiir. Qu.
ie sil est n6cessaire de parltr
"'' -ri
a v·oix ha.se et (n1 pt die paroles.
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16. Elles Iouiit en sorte que leurs rcrriations soient toujours assaisonnres de moidestie aussi bien que de gaietd, melant
les entretic:ns do ,ie(t et d'edilication a\ec les indifftrents mais
innocents, s'abstenant a cet ellet de parler des affaires du monde,
des nouvelles du teiitmps, de la conduite des superieurs ct sup&
ricur(cs, des dfl'auts d'autrui, mIimue de cerlaines imperfections
et incivilitSs dont les Sueurs se pourraient offenser, si on les
raillait, quoiqu'elles ne doixent pas les prendre en niauvaise
part.
17. Surtout elles seront exactes a obeir a la Sweur Servante,
lui iouiiiettant non sculenient la volont mauis enrore le jugeient. et ne faisant ni omettant rien sans sa permission, autant
qu'il sera possible, particulirement en ce qui regarde les pdnittnces corporelles, la confession, la communion el certaines pratiques extraordinaires de dGvotion. Elles en feront de mc'me a
I'5,'eard de Icur directcur pour ce qui est du spirituei et aux
Administrateurs pour en ce qui regarde le temnporel de l'hIpital,
le tout confornilment a leurs Rigles.
18. Elles obiront aussi a la Sieur Assistante et auront recours a elle pour les permissions et besoins quand la Soeur
Servante sera n;alade ou absente.
19. Elles seront soigneuses de garder I'ordre de la journde,
faisant tiddlement tous leurs petits exercices tant spirituels et
corporels, precistment aux lieux marques, autant que faire se
pourra; particuliErerient I'oraison, les examens et ]a -lecture
spirituelle, de sorte neanmoins que le service des pauvres soit
prI'fer ha tout autre exercice et seront diligentes A se lever et
I'oraison.
~'habiller pour dtre des premieres
20. Elles s'ctudieront sur toutes choses B bien faire leurs
confessions. se gardant bien d'y aller par coutume ou par scrupule. ou par attache; et pour obvier a tous ces inconde6niens,
elles ticheront de s'ajuster a la pratique et mithode dont Ion
use en la Compagnie qui est que, dans les confessions ordinaires,
on s accuse seulenment de trois d6fauts de ceux qui sont plus
importants ou qui donneni plus de confusion et dont I'on a plus
de regret et de d6sir de s'amender. Et s'il est expedient d'en
dire davantage, elles en demandent permission au confesseur et
i'on conclut toujours par un de la vie passde dont I'on s'est ddej
accuse et on diversile autant qu'on le peut, en sorte que les
confessions soient differentes les unes des autres.
21. Elles se souviendront de la recommandation qu'on leur
a souvent faite de ne point s'arruter sans permission avec les
personnes de dehors, comme aussi avec les malades, mais particulibrement avec les serviteurs domestiques. Si pourtant quelque
honnlte personne leur demandait quelque chose, elles tAcheront
de leur rdpondre avec respect et cordialit6, mais en un mot lui
fI'ront trouver hon de s'adresser a la Soeur Servante. S'il est
necessaire aussi de dire un mot de consolation ou d'instruction
aux femmes fort malades, elles le feront en la vuc de Dieu.
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22. Elles s'vtudieront d'aoir un grand support A l'icard
d'telle's-itiises Cn le'urs propr'es imperfections. so gardant Iion de
se dt'•ourager pour les defauts oi elles toniterunt. ains s'en
hullilitron tet erTit des nouuxlles resolutions de s'en coruiger,
a\ec comllialle quc Divu leur en fera la grace.
23. E:le.s iron' ou enttndro;l
t lire, tous les rnois, ces avis
ct ft'roit lnsuiti, ieur oraison dessus, commuie il est dit des ti';lcs;
et surttiut ells tlihetrinlt de les Iuettre en pratique.
A\is douiiits par' inui en la \isite d'Angers de la part de
M1.Vincent, Ialn l1i ;-.
I'OtTA IL.
Pour sa
iart,\ incrnt de P'aul \isite les S02urs d'Ainer- en
i61it. L.s trouNlIs de la Froide, durant la premidre partie de
cette aatie 1619. contrai•irteti
V\'incent de Paul a une \ie specialemlent Iwouemeliin'te. Dans un cliniat de tension politilue,
Vincent quitte Saint-Lazare et Paris le 14 janvier. Non sans difticullte6 il se rend it Saint-Cernmain-en-Lave. oil la Cour se tri•'\e
re'fugite. Vincee.it y xoit la leine et Mazarin. Dans une audace
charitable, il drei.alndc au mninistre de quitter la France pour
le bien de la paix. L.'ihroique tentative fut vaine, car, la Heine,
conseillde par :e parti qui l emporta, s'irritait contre ceux qui
parlaient de imansuelude a I'endroit des rdvoltts. Dans ce clinat
passiuinll
de Sai,;l-(;ernain, Vincent, ne pouvant rejoindre Paris, se decide ) uti.iser ces ioisirs forces. 11 se rend a Villepreux.
De l1. il rojoi.it la ferile de Freneville :commune de Valpuiseaux), oil il aniu'llne a\ee deux clievaux, tout un troupeau de
que!que deu' cent quarante moutons, sauv\s du pillage de la
rtfrie d'(.rsil\ny cornIiunue de Saclay). A Freneville, tout un
inois. froid et nei es retinrent Vincent de Paul assiegt (c'est son
Ii.ot). Dexant Its l.o:(U\xelents des troupes et gens de guerre qui
llatlrlt !a camipa_-ne. Vi;icent pousse a nouveau son troupeau de
ioui'to:is, n:ais pa- bien 0oint,car au-dela d Etampes il est oblitg
dte lI laiss-r a•x Ini,,s soins de personnes anies... II parvient a
() rhlanls e 2 f\ i(t .... et grice aux deux clievaux, sauves d'Orsi-;iy. il \a de :'a, ut et arrive entin h la Mission du Mans, le
2 tiars. 11 \ vt * une quinzaine et y fait la visite. Puis, pour
r: -uiireVr du 'i - ( r Its revenus des Aides. il se dirige vers
\ui.;.rs. I(:ol I( , -rtant de Durtal. au-dela de la Fleche. au gu6
du )or'inltf. -Ill'
ruisseau de Pouill, gonfld par les pluies, que
)on rlhe\a -; alis- sous lui. Emnpetr. Vincent est tire de cette
i"'.icaWe -itiun;i - par son complagnon de xoyage, Denis Gautier,
I:l ricnr 1 ''.-Plieu.
enu du Mans a ses devants.
Exvouaiil 1 s sou\enirs. le clanoine Uzureau. dans Andeqfa-

rimat
7 -, i I't.',
Saint Vincent de Paul en Anjou, pp. 172176 . sins:oira 1 inlp:icitefment de Collet. Histoire de saint Vinr."tit. .I :, '7'
1. II, 239-241), ajoute : II (Vincent) remonta &

cheral, tout trlnrrm,,

et gayna dans le voisinage la ferrme de la

:iil'ri
L-i
,our
,
s-osicher. Comme on
ntait en Careme, il
riflusa tido. Iredrctr q(uoi que re soit.
Tandis. q ' · iint Vincent sdchait ses habits d la ferme
de la
I;oilerie. I r
,.,. r, / r's d I'aise avec lui, se plaiynit d'une her-
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nic d(LIt it youffrait cruellement. Notre saint promit de lui enroffer de I'aris un bandaye dent it ;proucernai du soulnaeinment.
11 'oubhlia pas sa proImesse, et d peine renllrr'i Saint-Lazare, it
cricioya le bandaye arcec un letllre pleine de rcmncrcienetits pour
Ib serrice rendu prdrdcemment.
L'ab]i
zurcau ajoute en note : I'an printre rpr,'-scenta le
siint se sdchant 'i uunIraind feu, pendant q/u'il enseignai Il catlchismne aux enfants dtcla maison. C(ite scene charmnte laissait
',oir dals le loinlain Ic chtieau de hurtal. Ce tabl(eau fut consc'rc; i I'hpital de cltl
,'ille jusqu'en 18.t67, nous lit M. I'abbd
;rrosbois, liais, au dtti cnaycnment, ce pr:cieux soavuenir disparut.
Arrivc le soir duns une hItellerie (pcut-clre
rc Suet, prl's
Sciches), it coimmenta, it son) ordinaire,par calechiser les sercite'urs de la maison. L'helcsse, surprise et tdifije, decina soni
:;le, et d(sireuse de lui faire plaisir, clle coturt 'lans le village,
ramnassa un grand nomrbre d'enfants qu'elle lui conduisit.
Saint Vincent, tout ei la joie, dicisa son petit monde en deux
bandes, en cat'chiisa uie luti-jm',ie et confia 'anttre etson compaytnon de route. La petite instruction termince, ii fit tine aunmn
aucx enfants ct Ces cong;dia, radieux.
Le sourenir de cette dure joutrnde, fertile en incidents, nm
s'effaca jamais de sa mirmoire. Qcliques anndes aprCs,, Ie jeunr
mIisxionnaire iqui I'arait retir6 du ruisseau de Ponilld ceda a un'
tnrtation de dS 'Eouraygement
et sortit de la Compaynie ; mlais
Ir'jitt,
reconnaissant sa faute, il insista anprs du saint fondito,'r pour dtrc admis de noureau. Saint Vincint, qui faisait tant
Ionr retenir ses miissionnaires dans leur voceation mais qui narit
pour principe de ,n( jaumis rclprcndre les transfiiyes le laissa
lomnttemps sans r'ponsl'. pais it lui e.priima son recret dc ne pouroir faiire une exception ant prinripe q/t'il s'0tait tracd sur ce
point. Le pauore missionnaire, qui connaissait le c6td faible de
sonl ancicn Pire et Sulricur,
lui ecricit alors : 1 Monsieur. jo
\iniu ai line fois sauvd la vie du corps, sauvez-moi celle de l';lie ,.
m1incrnt ne put r<sister i ce souvenir elt cet appel : ( Venez,
riiclllsivur. rdpondit-il aus~it't. venez et vous serez recu A bras
o

e\'rtS ).

Le 19 mars. Vincent parvient a Angers et log., lui auis'i
'lhe le bienveillant abbh do Vaux. Sans retard, ii commence la
Sisite et fait transcrire les Avis qu'il laisse (.ettre a Louise
I., Marillac, Coste 111. p. 422). Suivajit son prograinmme sans s'atlarder, i! inittle \Aners le 24 mars et se dirige vers Saint-Men,
1ý1 il etlrcprend la visitc. I.h encore bloque par les eaux, il en
part le 15 avril sculement, Pt arrixe h Nantes le 18 avril 16490.
La visite do 'lhi'pital, dirig
par les Scurs, le met en prdPonce de pdnibles accusations qui s'avbrent de pures calomnies :
v-ls. pillage de I'ilipital par les Soeurs. Devant ces dire- calomni(ux. Vincent a ti't fait d'en saisir le venin. II rdconforte los
SLurs et leur laisse son rapport de visite, ins6er au tome XIII
doe ses iruvrcs %(dition
Coste), p. 567. Vincent passe par Luqon
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LETTRE DFpS AD 11 N'FzTIl xk~f-Il. DE L'HO0PIT
AT SAINT-JEAN
DAN;EIIS A \lAIEMI)ISIEIIE LEGflAS
\Iadrnoisel-',Angers, ce 14 mai 1644.
re((LI .-4ii
d- jour- -I aultIre le~z soingt s et afTer!ionsqlile \ 'ilS 114)1tez blx pawvl1\ Jo-.It -1 a mlai.'mon
ds IP Ilolital St -icliat
qi U. us obli elit dec conth :itoie
tnos lpriffrs \ers Dieu pour
votre
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santd. Les Swurs que nous avez fait le bien de nous envoyer
sont par la grace de Dieu arrivees en fort bonne sante. Vostre
conduite et vos intentions ne tandent toujours que A bonne fin,
et croons que vous ne nous auriez fail ce cliangement sy n'aviez
recogneu que cela fut n6cessaire pour le bien des pauvres.
Pous nous, toutes les chauses qui ce pouront pour le maintien de nos Sours, nous vous assurons que nous y apporterons
tous nos soingts, y estant antierement obligez. Nostre Soeur
Turgis prandra le soin de nos Soeurs conformdment A l'dlection
que vous en avez faicte, et laursque le temps que vous mandez
sera venu vous nous ferez, s'il vous plait, Madamoiselle, le bien
de nous renvoier notre Soeur Magdeleine, la recognoissant necessaire pour notre maison. Nous prions Monsieur Vincent (1) de
trouver bon la demande que nous en faisons, esperant qu'avec
le bon ordre que vous tenez, le tout viendra au contantement
des pauvres, priant Dieu que (2) le tout soit pour sa sainte
gloire demeurant esternellement
Madamoiselle
vos trbs humbles et tres obeissans serviteurs
Pauvert Souin
Berthelot Belot
Peres administrateurs de l'6pital St Jehan
Angers le XIV* may 1644.
Suscription : A Madamoiselle
Madamoiselle Legras
a Paris
(Arch. nat. S 6160 ; Angers, piece 6.)
LETTRE DE M. SOUIN. ADMINISTRATEUR DE L'HOPITAL
D'ANGERS. h MADEMOISELLE LEGRAS
28 avril 1645
Mademoiselle,
Le bon exemple des bonnes Soeurs que vous nous avez donndes dans nostre hospital oif j'ay I'honneur d'estre A present en
charge a donni sujet aux aultres hopitaux circonvoisins d'en
desirer de semblables, particulirement a celui de la ville de
Beaufort en Vallde, sihuee . moiti6 chemin de Saumur, A une
lieue de la riviere, A main droite, en divallant. EL pr6sentement
un des Messieurs les Directeurs est en cette ville pour y voir le
traitt6 que nous avons faiet avecq vous ; ce qu'ayant fait, et
consid6r6 la charit6 de ses bonnes filles, il m'a prid de vous
escrire et de vous savoir sy vous luy feriez le bien de leur en
accorder deux conformdment A notre traitt6, mais comme cette
maison est petite, dans laquelle il se trouve fort peu de malades,
ny ayant que quatorze lits, ils vous demandent qu'h l'instar de
Paris et des autres lieux o(i vous en avez envoye, elles visitent
(1)
(2)

Orthographil dans I'orlginal : Monsieur Vinsant.
Dans iorlginal : K priant Dieu que que v.
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et assistent les malades dans la ville et forsbourgs, le tout de
pcliie tl~endue, et que dr plus la supdrieure se charge d'acheter
les imenues ndcessit6s. en la d6charge des Directeurs et qu'A cet
effect on lui mettra argent entre mains dont elle rendra conte
aux teips accordds.
Je
t l saurais. Madenmoiselle, vous exprimer le m6rite que
vous auriz syv ous luy faittes cette charite, et sy \ous me faittes
la fa\iur tie mi'acc•iiier la trris huimble supplication que je \ous
en fais. vous assurant que c'est un peuple aussy affable et aussy
charitable qu'il y -n ayt dans la province et aussy bon pais, et
que doresnaxant sy le re\enu de ceste maison d'icy qui n'est a
prrsrent que de trois mil li\res de rente est bien emploi6, je
m'assure qu'il anugentera pour les pauvres encore que le temps
soit infinynent miserable, nous nous en appercevons tous les
jours dans notre administration.
Jay neanmoins toujours grand esp6rance que Nostre Seigneur n'ahandonnera point ses enfans et que vous leur donnerez,
s'il vous plaist. le service qu'ils vous demandent.
Cependant. Mademoiselle, je vous baise tres humblement les
mains et suis commne je dois. Mademoiselle, votre tres humble
et tres obdissant serviteur
Souin.
D'Angers ce 28" avril 1645.
Suscription : A Mademoiselle
Mademoiselle Legras
A Paris
'Arch. nat., S 6160 ; Angers, piece 7.)

*

LETTRE DES ADMINISTRATEURS DE L'HOPITAL D'ANGERS
A M. ALMERAS
Angers ce 30 d6cembre 1668
Monsieur,
Nous avons appris de la bouche de M. l'abbd de Vaux que
vous souhaities une conclusion de notre Maison de ville. Nous
vous I'envoyons, Monsieur, avec prieres que vous faison; de
nous donner les six Filles que nous vous avons cy devant demandees, deux desquelles seront apothicquairesses et entendront
parfaitement a faire les medecines; les autres quatre seront
employees A la depense et A la cuisine.
Ne croyez pas que nous ve[u]illions les sureharger ; il sera
besoing que quelqu'une sache ecrire, outre les deux apothiequairesses.
Yous nous obligeriez extremement de nous les envover au
plus tost pour le bien et le mesnage de notre maison. Cola nous
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obligera de plus en plus b continuer nos \oeux pour votre prospvrite et sante et fera tant que nous vivrons que nous aurons
I'honmeur d'estre.
Monsieur,
\os trbs humble et tris affectionnds serviteurs
Ie la Cartrie
J. Augot
Du Fraizier
Davy
laistres administrateurs de 1'Hospital.
Suscription : A Monsieur
Monsieur Alhnras supirieur de la Mission
a Saint Lazare
4 Paris.
(Arch. nat. S 6160 ; Angers. piece 4.;
TEMOIGNAGE D)E FRANCOIS D'AL.IGRE
ABBE DE SAINT-JACQUES DE PROVINS (de 1643 B 1712)
SUR MONSIEUR VINCENT

Au debut de 1705, sous l'impulsion de Francois Watel, superieur gdndral de la Congrdgation de la Mission, furent mises en
marche les formalites pour la Cause de bdatification de Vincent
dc Paul 'Cf. Coste : Monsieur Vincent, tome 3. p. 461). Parmi les
lettres et tcmoiinages, ici et li sollicitis, on peut mentionner celui de l'austlre abbe de Saint-Jacqutes de Procins, Francois d'Aliyre.' Cctte piece, conserde danas le manuascrit frannais 16827,
de la Bibliothilque Nationale, mdrite du moins une place dans
nos Annales. Insdrd dans une correspondance, le ton de ce t6moignage ne donne quc plus de caleur d cette attestation de la
vertu de Monsieur Vincent : fort homme de bien. Sous la plume
de FranvCois d'Aliyrc, cette conclusion prend une ample valeur
par les considdrants qui attestent le serieu.r d'un tel jugement.
En antithese, I'austere abbe de Saint-Jacques de Provins
trotcue a redire a la foire de Saint-Lazare, oit ces messieurs de
Saitt-Lazare perceraient droits et redevances. Ces rassemblemeits de inarchauds, de clients et d'acenturiers 6taient, tout
comine a la foire de Saint-Germain des Prds, terrain et temps de
licence ct d'abus, qui justifient jusqu'd un certain point les
4ipres recriminations dudit Francois d'Aligre. La note suivante
de M. Andre Barrault, curd de Verncuil-l'Etang, situe avec prdcision ce diYne personnage. Ces quelques notations sont extraites
de son article du Bulletin de la Societd d'Histoire et d'Arclhologie de I'arrondissemenl de Pro\ins (Seine-el-Marne), n* 112
(1958). Voir aussi dans Dictionnaire de biographie franqaise, les
articles de MIichel Privost : sur Francois d'Aligre (n° 12), tome
II. col. 33-35 : et son neveu Etienne IV (n° 7) (1660-1725), col.
27-28.
F. C.
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FRANVOIlS I'AI.1GRE
.\ibIE IDE sAiNT-JA(:yt ES i)E

,1643-1712)

PI'OViNS

Frrvjuios d'Allre 2- d(lcemhrc 1620)-2t jan icier 1712, :otait
Iu.n dcs fils d'Eti.Eie, le deuxiiime chancclier de ce nomn, dit
11 1592-1677). Le 24 [dcrier 1643, ii derint abbe conm
Eticnn('
ire de PSaint-Jacques dc Provins, prenant la suite d& son
mi-tndaii
636
t de scs frvires Louis '1637-1640) et
fnrcl- .Virla.as 1624--1( ;
le resta jusqu'd sa
abbv reyulier, l
3icnutlt
161i~o-1613,.
'lrt
M.l
mort. II contribua fortlmecnl 4 implanter dans cette abbaye de
,hanoii,,ics reduli'r.s, la reforme cnlreprise par les mnembres de
.Sa [amille, accr le contours des reliyieux de Saint-Victor d'abord,
puis uacre cclui des Gdnocefains, qui reussirent 1i oim les pre1).
milrs arniintll rt;chol
Franfois fut, durant pres de soixantc-dix ans, iune des persuintalit, I: s pr•lus revimariuablcs de I'rovins, non sculrement dans
o,,n abbiayi, mais ilinis Itute la rille, oi il exerca une profonde
influ nii,,' .' ocial'.
II tlcidit ,vo;'t"e 'son action au dehors, soit 4 Sailnl-Rquier
'1614commcitadalaire
.ouini'. oir s'jo fr.r': Charles ctait abbt
Elisa'urs.
ses
de
duv.r
oit
'(Scine-et-l)ise
Saitt-Cyr
soilt
169;.5.
ft rent succcssivelment abbesses 1651-1688;
acleth el F'rar'oisr,
1688-1719.. (unxiller d'Etat, il passa quciqnes ananes e Paris
1673-1677). pour oider son pire dWji' riqd, dans sa charge de
chancelier de Fraincl.
M.ais son actliitri e'.rtlrieure, d'aEllcurs occasionnelle, ne
i'lr uni abb,; ex•tmlaire el un relii,'ux
inulcinvrnt d
I'empd'cha
dt rie'. )Ins ses dernierscs aanies surtout, il
d'une rare austdritfl
et d'un parfait ditachement
fit ,r'rurc d'e radl''s.nmorlifications
dris biens liu ,mond'.
Dorma IFliblien d'Arau.r, buidvdichtn de Saint-Germain des
titutvur d'une llistoir- dv la Ville de Paris, avait eu l'intenI'-rd·.
tion d'i,'rirr, la ric d' I'tiabhh F'rinv',ui d'Aliyre. 11 rodunil (i ret
effet des lettres et icntmoires consirv'cs dares te ins. fr. 16827 de
la tibl. nal. Les cinquantic lrettrs out t'i fournies bar deux corrcispudatntxs id I'abbj de Sainl-Jarqut's. Le premier cst son ne(660-1725;, fils de Michel, qui avait cedd a son
rcu Elirine
fri're 'abbany de Provins, dpou.r de Madeleine Le Peletier, conscillcr d'Etat, v' esuite prcsitlcnt a morlier. Le deuxieme cst
I'h( de
It'le
etltivr, beau-pare de cet Etienne.
La letlrc qui concerne saint Vincent de Paul, de la main
tu P'rsident Dalia
tin:dt Frarw.ois d'Aligre, est adrvcssvr
ir
* 1i.
cclri'r

nitn-

. A' ldrt i

lt:;'.

, s'i.r'le. La r(' fr-It

.1N11V

it

ldirr'l'nienili

-0u

i nj ri

',;l. I.l<-

Ii'.\lgri.

;bbie

de

SlOinl-Jacques

fief (OhMl1)oi 'e5sv'sgu !ers (1623-1643)

fn;lllSoi,. I'article conlient l

ependlan

d(e I'rotvis

,. Sans con-

queiques reniseigie-

1I1 bibliotu raphie inldspensi ble ' li'tude de sa vie (dans
V I'arrondissement
el d'Arch
'rcholorie
oLogie

dtlistoire
le
UI t!lii de 1: i•lviii'
de I'n-tivls
D. 19 ,8, pp. 10-:2 ).
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gre , et par consdquent ne peut etre anterieure d 1702, celui-ci
etant devenu president a mortier le 18 novembre 1701 (2).
On pourrait s'etonner que Francois d'Aligre qui avait quarante ans quand mourut saint Vincent de Paul, n'ait eu occasion
de le rencontrer qu'une fois, alors que la troisieme femme de
son pere, Elisabeth Lfiullier, fut une grande bienfaitrice des Lazaristes, ainsi que le chancelier, en particulier pour la fondation
de 'llospice dcs Enfants trouvds, dans la rue du Fauboury-SaintAntoine 1674). Mais le grand saint etait mort depuis quatorze
ans d cette

dpoque.

On a ainsi une preure indirccte que Francois d'Aliyre ne
devait yuere sortir, sans grave necessitd, de son abbaye de SaintJacques, okf it dtait entrd dcs arant 'ti'ge de seize ans, puisqu'il
fit profession en 1636. En tout cas, dans sa fumille, il dut entendre plus d'une fois l'dlole de saint Vincent de Paul.
Andrd BARIIAULT.
1TTRE DE

.ABBIE

D'ALIGitE

B.N. fr. 16 827 f. 77
Ce 31 janvier [1705 ?]
La verite et la sinceritY, Mr inon neveu, devant estre le principal caractre d'uni chritien, comment pourroi-je donner un certificat pour des faits qui mie sont inconnus. II est vray que j'ay
veu une fois en na vie Mr Vincent, mais quelle connaissance en
ai je pu tirer ou de ses vertus ou de ses deffaults. Il s'agit de
faire l'histoire d'un saint et non pas son panegyrique, veu qu'il
s'aiit de le representer au public tel qu'il a est6 sur la terre.
L'Un ne resoit pas dans la justice un tesmoin sur un ouy dire
et comment Mrs de St Lazare pretendent-ils faire un grand fond
sur des tesmoignages de ouy dire dans une affaire aussy importante que la b6atification d'un saint dans laquelle l'on ne doit
rien avancer que de Ires certain. Sa felicitd n'en sera ny plus
grande ny moindre pour tous nos empechements & le faire recognoitre saint sur la terre et sy I'on les consultait ils ne les
approuveroient pas dans le bonheur dont ils jouissent et dont
ils s'estiment indignes. Je ne blasme point ceux qui leur
veulent procurer les honneurs divins. Jle souhaite seulement
qu'ils ne regardent pas plus I'honneur de lour Compagnie que
celuy du saint. II serait mesme h d6sirer que Mrs de St Lazare
retranchassent tous les scandales de la foire de St Laurent ofl
ils paroissent avoir trop de part et j'oserois assurer que cela
seroit plus agr6able a M' Vincent que de travailler a sa b6atification par des voyes mesme quy ne servent dans le public
qu'k en affaiblir la creance. Je suis persuadd que M' Vincent
(2) Sulvant son habitude, qul est celle de quelques autres. F'aMD Frand'Aligre ne met g6n6ralemeni pas I'ann6e a la datallon de sa correspondance.
Vu qu'au debut de 1705 turent nmises en train recherches et temolgnages
pour la Cause de < Monsieur Vincent ., 11 y a tout lieu de crolre que cette
lettre est diu d6but de cette ;nnere 1705. Pour ce cas. la question de dalailon
reste secondalre.

cols

(F.

C.)
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es-toit un fort lihinie de bien. mais ce n'est que sur un bruit
clanmlun n'ayant aucune iconloiusance

du detail de sa vie. Je

soulaiteruis axoir queique occasion plus favorable pour

vous

tlt.mii-trc
mid<-diii'u je
ionsidere tout ce qui me prixr de
\ot.C 1,Ia.rt e-tant auMlsi ýkfi-iw
r•ll td que j'- sLis danLs tous \1s
inhlrr,,
i't; t
\1trril Ihlm i.le 4-t tr-, olc;iSanllt .ser\iteur.
fairce

L'abbe de St Jacques.
suscripliton : A Monsieur
Mnisi-iur

b'-

'rl-ih'lent di'Ali.re, rue Vieille du Temple. a Paris

ACTES DU SAINT-SIEGE
COUMGf.GATION

DU

CONCII.E-

As.•ociation des Enfants de .arie

- L 12'
Ix'irier 195' est prorog6 pour un autre quinquennal Il'ndult de la S. Coiigrwgation du Concile du 27 novembre
19!.3

11" 1916/53!.

De cet Indult. le texte a 6l1 donn6 dans Annales, t. 118,
p. 515.
Autoriser I'Association des Enfants de Marie dans les parolsses peut Otre concedd
par MM. les Visiteurs de la .Mission, a
qui ii e-t luisible dans ce but, de del&guer les sup6rieurs locaux.
N. 39i7i8/D
SACRA

CONGREGATIO

CONCILII

Beatissimo Iadre,

11 superiore generale della Congregazione della Missione,
prostrato ai piedi di Vostra Santita, domianda umilmente :
i" .a -,razia della rinnovazione del Rescritto della Sacra
Coini-re-azione di&l Concilio del 27 novembre 1953 (4906/53), col
quale era stato coilceso ad quinquennium che i Visitatori della
inedesiina Cong•Irazione

della Missione,

qua li suoi deputati,

possano suhdelegare i parroci per istituire nelle loro parroechie
l'A-ssuiazione delle Figlie di Marie della Madaglia miracolosa
alle condizioni dell" accennato rescritto.
2" La grazia lie la stessa faeolta alle medesime condizioni
possano i Visitatori eoncederla anche ai Superiori delle case della
Congre-azione della Missione alle quali i annessa una chiesa od
oratorio semipublico.
Sacra Congregatio Conciliii, attentis expositis,
'ermoPatri oratori gratiam prorogationis,in forma et terinix praccedentis rescripti, ad aliud quinquennium, benigne
impertita est.
Datum Romae die 12 februarii 1959.
P. card. CIRIACI, Praefectus.
P. PALAZZINI, a Secretis.
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BIBLIOGRAPHIE
Saintet4 dc Monsieur Vincent, par Jacques DEI.ARUE. Paris, Les
Editions du Cerf, 1959, 223 p.
SIPour connailre Monsieur Vincent et dcouuvrir la forme
oriiinale de la saintete qu'il a eccue et coinmuniquee, it faut le
lire ct Ientendre (p.7). Sui\ant une telle directive et en quote
de eette eau rice, M. Jacques Delarue, superieur du seminiaire
dis vocations tardives du diocese de Paris, reste. depuis nombre
d'ainnes, un lecteur assidu et avis6 de Vincent de Paul. II avoue
et conclut : Je dois sans doute i Monsieur Vincent une bonne
part de ce que je suis comme prdtre, et en cherchant a mieux
faire connaitre sa saintctd, it me semble acquitter une dette de
rcconnaisance (p. 8).
Dans cette ligne. apris avoir consacre, le 10 janvier 1946,
sa tlihse de theologie a la pensee de saint Vincent ;ef. Annales,
t. 110-111, p. 465), sur le saecrdoce : L'iddal missionnaire du prdtre d'aprds saint Vincent de Paul, M. Delarue presente, en cette
tin de mai 1959. un livre alerte : Saintret de Monsieur Vincent,
201) pages aerees, d'A peine cent cinquante miots A la page, 6clairees de inanchettes, ou souvent un mot de Vincent lui-mLme
lance son trait de flamme.
Deux parties : Une vie mende par Dieu (pp. 11-69) ; Une
saintet; ouverte a tous (pp. 73-215).
La biographie de Vincent est habilement r6duite A ses grandes lignes que souliginent lB encore des sous-titres, dans le goat
de notre temps.
1. Un gargon bien doud et un pere avisd ; acentures et idsacentures ; recherches.
2. Decouvertes : la misre des dines ; la misc're des corps ;
une vie mende par Dieu.
3. Rtalisations : Ia Mission, Dames de la Chanrte, Filles de
la Charitd.
4. Un saint ; un humble ; un doux ; dquilibrd et plein de
bon sens ; un cewur divord par la charitd.
L'ensemble de l'expos6 nous montre Monsieur Vincent : un
saint tout simple et familier, qui n'a connu ni extases ni miracles, qui n'a pas composd de grands ouvrages, mais s'est effored
de vivre humblement ct fidelement i niveau d'homme, a notre
niecau, la mission divine qu'il avait recue de son Sauveur
p. 69).
La deuxieme partie, pp. 73-215, pr6sente un riche florilege de
textes vincentiens, courts, reduits A 1'essentiel (avec r6f6rences
a 1'dition Coste), groupes en dix paragraphes, centres et thbmes
de r6flexions :
I. Quclques regles toutes simples.
II. Direction spirituelle.
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III. Dieu veut se servir de vous.
IV. I'rinaut6 et exigences de la charitO.
V. Charitf fraternelle.
Vi. Vi\re l'Evangile dans la pauvrete et [a simplicite.
VII. Douceur et humilitd.
VIII. Tentation et pdche.
IX. Pribre.
X. La mort.
Dans ces lignes dense- qu'il faut mediter ou savourer 5 petite duoe, lenteijient. pour -n imnpri-ner ses jourunes et son comportement, on retrouve le secret et le seas de cette Saintet6 de
Monsieur Vincent. , Les dcuj. sources essentielles de cette doctrine sont VEvanyile et la vie ; il Vincent) veut qu'on mette tout
l'Evangile dans toute la vie, et il ne se lasse pas d'approfondir
l'un et l'autre acec toute la foi et tout t'amour que Dieu a mis
dans son cwur. C'est pourquoi tout ce qu'il nous dit a la silmplicitd de notre vie de tous les jours et la force Pndetrantr de la
parole de Dicu (pp. 73-74).
Vraiment. dans la Collection Eau viue, I'ouvrage de M. le
chanoine Delarue s'inscrit ddja parmi les heureuses publications
qui vont miarquer le tricentenaire de la mort .de saint Vincent.
Un excellent, un vivant livret !
F. CoMBALUZIEIl.

Textes pour l'Histoire sacree, lhoisis et pr6sentes par DA.IELRops, de I'Acad6mie Franiaise. La vie et l'ime de Monsieur
Vincent. Textes choisis par le R. P. CHALMsEAU, Lazari.te.
Paris. Fayard, 1959. xxxvri-266 pages.
A maintes reprises, on a soulignt et admire la productivit6
de Daniel-Rops. A ses ouvrages, fruit d'un labeur m6thodique,
s'ajoutent Recues et Collections qu'il dirige et anime, en tWte de
toute une equipe dminent choisie. A preuve, les cent cinquante
volunies de la collection en cours : Je safs, je crois, et la serie des
Tertes pour l'Histoire sacrie...
Aux pages derites par Daniel-Rops. pour son Histoire de
1'Eylise, des competences trouvent et decoupent les textes justificatifs des dires du maitre. Dans le present volume de ce travail on tient un heureux specimen 1 AprBs quelques extraits sur
I'ceuvre de Monsieur Vincent, emprunt6 h fHistoire de I'Eglise,
nous avons la pr6face du present livre, p. vi-xxviu. Ici et Ia,
dans ce papier, M. Chalumeau vient de piquer des renvois a
quarante-sept textes empruntes a lI'dition Coste, ici donn6s sans
les notes et dclaircissements, xolontairement reslreints de ladite
presentation. Mais le lecteur est suppose n'en avoir cure ; il lit
et s'6difie au seul contact de ces documents. Pour atteindre la
juste mesure des deux cent soixante-quatre pages adrdes de la
collection. quelques textes spirituels 'conferences aux missionnaires et aux Sceurs) emplissent les pages 185-263.
Le travail et le choix sent fort ronsciencieux : A simple titre indicatif. notons. p. 7. dans la fameuse lettre de la capti-
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vit6, la lecture : un mor'hiand, taurais yuarnenent, lu depuis
Abelly : un mdchant...
Mais le lecteur, sans relever ces consciencieuses attentions
'nectar
des tet.ets. - F. I:t.
de l'dditeur, s'abreuve sans plus au
Daniel T. MCCoLGAN 'Ph. D. - A century of Charity. The first one
hundred years of the SO~ietl of St Vinc~nt de Paul in tile
United States. Deux volumes. in-8*. ,-i et 550 pages. Milwaukee. The Bruce Publishing Company. 1951.
mnettre sur
Apres six ans de travail, I'auteur est parvenu
pied ces deux volumes qui relatent les dtbuts et progres des
Conferences de Saint-Vincent de Paul aux Etats-Unis. Avec details, pr6cisions, I'auteur, professeur de sociologie. suit ce phtinomine charitable. et relib\e les cirronstanies et activitds de tait
d'Ames chrdtiennes qui, 1t comnne en tiut pays. se sont sanctifides et grandies dans les activites de la Charite.
On sait que la premiere Conf:rencc de Charite se tint A Paris, proche I'dglise Saint-Sulpice. M. LIeon.e Celicr a pu priciser
d'apres le proces-verbal de Gustave de La Noue, retrouve aprLes
cent vi:igt ans d'oubli, que cette premiere rý.union se tint le
niardi 23 avril 1833. i l'actuel n1 38 de la rue Saint-Sulpice (voir
Annales, t. 121, pp. 274-277).
Les sept coinflrenci-r-s de cette assemihlee etaient Emmarnel Bailly (le mentor. prlnsident de la Societd 1836), Fred6ric
Ozanam, et cinqgtudiants, Francois Lallier. Felix Clav6, Paul
Lamache, Jules Devaux, Aut-tste le Tallandier et Gustave de
de la Noue...
IDs le 4 fdvrier 1834, la Conference de Char)it6 arbora le
nomn de la Confirence de Saint-Vincent de Paul, depuis lors rdpandu dans le monde entier...
Grace aux interventions de Bryan Mullanphy et sous les
encouragements de John Tinion. Lazariste, alors Visiteur des
Etats-Unis, la premiere Conference amdricaine s'etablit A SaintLouis, cat'idrale, le 16 novembre 1845... Et ddsormais, dans les
divers Etats de la HRpublique. des fondations se sont multipliees.
Dans ces deux tomes, on les voit se depensant inlassablement,
apres l'influx de la grace divine, dans le rayonnement des enseignemeits et exemples de Vincent de Paul.
Emmanuel DE CATIELINEAU : Les Litanies de la Vierge. Pomines.
H. Siraudeau, Angers, 1957. 192 pages.
Sur le thbme de chacune des invocations de la Litanie mariale, I'auteur a m6dit6 et cisel6 des poemes, traduisant sa maitrise littdraire et sa d6votion pour la Vierge. Sous des cieux
divers, en France. en Orient, dans les 6preuves de la guerre et
les labeurs de I'enseignement. it a prid en images po6tiques, allegrement rime et trinm pour Notre-Dame.
Repris, refondus, ces cinquante-deux textes tissent, avec variRte de formes et de r6ussites, les titres de la Vierge auquel
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'auteur, a\;ll! I',inIlii fiial. ajiiout

axit

ferxcur : Regina poeta-

rumn.
Sans iivedtuini
ci•'nllie la pii-ce la plus rdussie (certes
non . la pii•e XI.Ill, Ib',giia mnarlyrun, possede un title pour
counparaitre ici it titre de spcciiuen. En eltet. pour glorifier la
Rein' dee- Martyrs, I'auteur, ancit-n tlix e des Lazaristes de Sa'ite
Flour, -''st res,,-lu.iu du BielrliLuri'eux Jean-(iabriel. Une note
prlcise : Iv itnartyr.i',,oqu( dat, eC
1po01jinte•, est le Bienheureuj
Jean-Gabricl I'Prboyrr, I'rltre de litMission, mort en Chine, le
I I s'ptimhr', IS io. I'trainjglo t l fot- sur unei croix. Cormtte U
fut pendalnt ,i•qi
aaiv,, 1.V7-lS2i
Ic supericur du Petit Sdminairs de .aimt-li",tr, it 'n dirm,'urei la pls
'milouca)nte illustration ((et
Ina f.o ,'t,;rdc.
On coiinrm nd des lots
i
le choix d'unec telle tigure pour magnifif'r par uln 'xIple.
rIlle que la tvIule hliroilue des Martyrs
reconauit

'onlllne .'a reine'.
ItEUlNA MARTYR1UM

Toi, qur t.mill doullur's out sept fois d6chiree,
Quand tu fi. dalns tes bra' la merveille expirde
Qui, jadis. ,nlfantine, adorait s'y blottir ;
Toi, que sa Passion, sa croir, son agonie,
El de s'. ciris affrei.r iultirmie symphonie,
Ont fait, plus ·
nini't
vt rie ,1compatir ;
.Sous I'iho.iibl ,jibet, toi, qu. restas Sereine
El mieu.r qui surAUin lrdiie y parus souceraine,
I'rst toi (lfj'enses touro',ntf
l'ravouant bonne Reine
Jusqu'vi son dt'rie'r rdil inroque le martyr.
I•'s lonuyt'lm.s crhauffd par fe-s feux du Calvaire
II r,:rait de s'unir ' icur wum'r• seiýre,
I'our lo' pauitrnes paicns s'i n miulant et priant ;
II tourtniit ses rmdcurs vers I'unique martyre,
V\r.r It'ufranle supremn
oih 'amoiur nous attire,
."'y ro yaltl aniimo par ton iifi sotriant ;
El jidble ui ic saicre, elisait la souffrance,
A I'ige rlu plti.Nir e de 'exubirancte,
A ret ,iy•" oh l'on tend sa voile d 'esperance,
Qui Ia yonlfir et conduit rers un tendre Orient.
Mourir martyr tlait sa ronstante priere,
LaIscule ambition de son humble carriere,
El le but emouvant de ses tipres combats
El ruiri que pour lui sonne t'heure inhumaine ;
on le prend, on le lie, anu supplice on l'emmdne,
Et son ,inees'dpanche cn mnuets hosannas.
On Ia. mis fi yrnou.r en des chain's tendues,
Les bras en croix, la tWte et les mains retenues ;
Et sur le madrier broyant ses jambes nues,
Les ralets du bourrcau balancent leurs dbats.
Begar'de : en Ia posture oi I'on pric ii ta porte
licit d'actre quer prIier ne l'orctpe. Qu'importe
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Sous le chinc pesant le brisemtnnt des os ;
La morsure des coups ; les griffes de l'dpine ;
La course des poignards sillonnant sa poitrine
El sous l'onlle enfoncr's la pointe des roscaux !
Ou'importe que diecant la foule forcende
Celte chair inoribonde ct de sang couronnde
Soit fix'cr 1 ddes pals tl, domain, soil donnde
A t dofyues dteorants, aux rapacey oiseaux !
II t'implore, t'ecoute et nniprise Il reste,
Poursuirii•lt airc toi le colloque celeste
Et I'*roeation du IRdemipteur mourant,
Ton haleine en son citur met un branlr
magique,
Tes recgrds une flaimme en son masque trayique,
Et l'namre douceur d'un sourire expirant.
Nul tourment ne le trouble et ne tire ses larmes,
La pai.r intlrieure a banni ses alarmes
Et sur lui ta presence a verse larit de charies
jQuen l'extase ct nl mnort ntu homine n'est plus grand.
Voit-il, au cours des temlps, sa torture, feconde,
Remuer les esprits et concaincre le monde
Qu'utte noble souffrancc est un noble bonhcur ?
Voit-il ses flanes lroues jeter les bounes graines
D'epis miraculeua dont, un jour, ai mains pleines,
Le picheur repenti sera le moissonncur ?
Voil-it qu'd bien lutter, pour d'autrcs it achkte
La victoire phniirec et l palmne purfaite,
El que ce rude effort de sauccur et d'athlete
Dt lui-mime et du Christ est le parcil honneur ?
Tout re qu'il a domne; pour eI nomi de son mailre,
La s&ee de ses jours, les fibres de son dtre,
Voil-il que D)ieu les change en fleurs de paradis ?
Et voit-il, quand le drame est a l'apothdose,
Decenir chaque plaie une dclatante rose
Et son sang, youtte d goutte, un fleuue de rubis ;
Tandis qu'au seuil prochain des portes azuries,
Les anges eployant leurs tuniques dories,
Les lis adriens leurs corolles moirees,
Dieu l'invite et I'accueille au sublime loqis ?
Emus par ton exemple, aidds par ta parole,
0 Vierge, en la splendeur de l'amour qui s'immole,
Qu'ils sont beaux les martyrs, glorieux leurs combats !
Mais aux rares sommets on triomlphent leurs dines
Oserai-je chercher et cueillir des dictames
Qui soulagent la mienne en les maux d'ici-bas ?
Trop heureuse pourtant et trop favorisde,
Si, te vouant I'dpreuve oit tu la vois brisde,
Elle baisait la Croix, la Croix divinisde
Par le contact de Dieu qui mourut dans tes bras...
(Jersey, janvier 1907. Vincennes, septembre 1940.)
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Encore une fois maintes autres pi&ces d6notent, plus visibles, onloure. miouvement et harmonie. mais tout preniiireinent
1'mne... L.a gerbe reste une ptrire, oii vraiment. Ia poi.sie fraternise axer la pitct...
F. COMBALUZIER.
La notioti de certitude scion t;hazali dans ses origines psycholopiq{ue's et hisloriques, par Farid JAB!tE. Lazariste. Paris,
Vrin. 195S, in-S '5
i.. . 175 p., 1.200 fr.
Daus ce _olide vo\unie. imprimni
sur la tin de 1958, le courageux lecteur tilint en mains la th",se principale present.e ai Paris. au jury d& la Sorbonne. eI 17 mars I956. De cette scanice,
les Anntals (. 121, pp. 35-4i0 ont ddjk parld. II suffit de relire
ces pages pour comprelndr un peu ce tome solide car il n'y
a pas lieu de re\clir sur un tel ouvrage, fruit de plus de quinze
ans de rilcexions et d'etudrs. I.imnportante question philosophique de la certitude quoe ou:i. e lI'au\re de Ghazali ;105S-lll1)
est ici scrutee it tIxit'ers l'Ilu\x'e de ce imaitre mnusulmian que
saint Thomas d'Aquin + 1275i. a coiinnu, a travers des traductions. et qu'il citfe sous lt nom d'Alyazel. Les esprits ddlids trouveront ici une v-U\re de choix que complete la these complinentaire : un lexique phazalien, lui aussi en cours d'impre'sion.
Cordialement, confraternelles f6licitations !
N icolas' RoozESN C.M. - Rondomi de yrafzerken in do rorirmalige Abdijkerk te Susteren. A propos des pierres tombales
de Fancienne dglise abbatiale de Susteren). En \ente chez
l'auteur. 1958. Prix : 10,50 florins.
Susteren est un village, au Limbourg n6erlandais, h mi-chemin entre Ruremonde et Sittard. C'est le lieu de naissance de
plusieurs Lazaristes ct Filles de la CharitW, avec M. Hubert
Meuffels :e 1949) comme chef de ligne. GrAce a la bienveillance
du saint curd Tijssen (non pas Thysse, p. 52), une partie de la
population toujours croissante fut confiee A la Congr6gation de
la Mission '1916), et M. Meuffels Guillaume (t 1943) y bAtit
l'eglise auxiliaire d6dide A l'Immaculde Conception. Au preshytere assez vaste s'etablit aussi un centre de missions populaires
et d'autres oeuvres, et apres la derniere guerre (1940-1945) plusieurs missionnaires y ont trouve un lieu de repos pour soigner
leur santW et s'y occuper encore utilement. M. Roozen, ancien
missionnaire de Chine, s'est attachde
I'histoire de la vieille
4glise paroissiale, pur style roman, une des plus precieuses de
la contrde. Ce n'est que depuis un siecle et demi (1791) qu'elle
se trouve dglise paroissiale : comme eglise abbatiale elle remonte A saint Willibrord, qui fonda a Susteren (Suestra) une
abbaye b6nddictine. Fdpin d'HWristal et son dpouse Plechirude
s'en firent les grands bienfaiteurs. Ruinde en 882 par les Normands, 1'6glise fut rebatie en 900 d'apres les plans du moine Sigandre. I' , illustris artife.r ,, puis restaurke une premiere fois
en '1050, d'autres fois encore par npris, et tout particulierement
au dernier siecle par le c61Pbre architecte Cuijpers (1888-1892),
et apres la dernibre guerre par Ir Peutz (1947).

-

207 -

Jusqu'a la scularisation du monastire par la Rdvolution
francaise, I'\glise abbatiale accueillit entre ses murs nombre d'illustres personnages pour y dormir leur dernier sommeil, sous
de somptueuses pierres tumulaires. Ainsi Swentibold. premier
roi sur territoire nderlandais et dernier roi de Lorraine, qui
mourut. lors de la bataille de 900, sur les bords de la Meuse,
non loin de Susteren. I'eu de temps apris, deux de ses filles,
sainte RBnidicte.et sainte CUcile, y purent rev\tir la dignit6 abb;tiale. Saint Gregoire, administrateur du diocese d'Utrecht, vint
y reposer a cOtd de sa mere Vastrada ; de mime saint Albdric,
ev\que d'Utrecht.
De bien des eglises, sans beaucoup de discernement ni de
respect pour leur valeur, on a fait disparaitre les pierres tumulaires, qui, h cause de leurs rugosites ne constituaient pas un
pavement iddal. Susteren, tout en modernisant son pavement, en
a conser\6 treize qui. par ordre d'anciennete, pourraient s'dchelonner entre 1445 et 1786, toutes de personnes remarquables par
leur rang et leur haute noblesse, dont cinq furent A la tete de
I'abbaye.
Ilest bon de savoir qu'au cours des sidcles, I'abbaye connut
des epoques de decadence. Au xiv* siecle, ses religieuses sont
plutit des dames seculieres, riches et vraiment de haute noblesse, qui y menent vie facile. Pour leur admission, on requ6rait des postulantes une lign6e de huit quartiers, quatre de la
souche nmaternelle, quatre te la paternelle ; plus tard nmme on
en exigeait huit de part et d'autre. Une anecdote raconte que,
dans Iabbaye de Thorn (dgalement au Limbourg), une dame
noble demandait son admission, et 'abbesse avec un chanoine
s'en furent au parloir pour examiner ses armoiries. C'6tait un
soir d'et6, il faisait tres chaud. la fenatre Mtait ouverle et la
lune brillait au ciel. frout A coup l'abbesse se leve et va fermer
la fenrtre. c Que faites-vous, dit le chanoine, par une chaleur
pareille ! , Et l'abbesse de repartir : a Monsieur, la lune ne
peut entrer chez nous ; elle n'a que quatre quartiers I
Le livre de M. Roozen, auquel nous avons empruntd les
precedents details, sera un excellent guide pour les visiteurs de
1'eglise de Susteren. II reproduit - artistement photographides
les pierres tombales et quelques aupar Fauteur Jui-rnmme Ires documents fort utiles. II suit 1'ordre des pierres, telles
qu'elles sont dressdes le long des murs lateraux, ordre, helas I
purement arbitraire. On se demande pourquoi l'architecte (?) a
procede de la sorte. N'eit-il pas etC raisonnahle de les disposer
par ordre chronologique, au lieu de les disperser de la sorte :
1634, 1545, 1597, 1626, 1483, 1627, 1589, 1628, 1445, 1611,
1787 ? Les choses rtant ainsi, 1'auteur fit bien de s'y conformer
Mt d'&pargner le va et vient aux \isiteurs. Chaque pierre re-oit
Tine explication aussi minuticuse que possible : I'effigie en
ias-relief du personnage, ses Ecussons, les inscriptions, etc...
Pour certaines pierres f'usure du temps... et surtout celle des
souliers, ont rendu partiellement impossible ou fort difficile le
dechiffrement. Parfois 1'auteur a Itd arrite par les abreviations.
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Mais ces qucqueues lacunes ne diminuent en rien le ieirite de
sun ouxrage. qui d'ailieurs a ddeja requ un accueil faorable aupres de persolnnes do itinier.
Irrit en in;rdi.nai..
inais tire sur papier couchi. copieuseinlnt' illustre, ii tlr)is cents exelmplaires sculecient... pour un public n6cessaireniiit restreint, ce livre de cent vingt-sept pages

devait coiter assez cher : 10,50 florins. 11 nous senible que les
cmnaisseurs
e
ne re-retteront pas leur d6pense.
Disonus Ipur terminer que les deux confrires qui, en 1916.
cliiencerenlt la oull
uel wu\true a Susteren. MMI. Meuffels Guillauine el GusIsenhl\ e I.ouis. durent loger les premiers niois. dans

un reste d'lulabr de Ilanrien

miiiiasti're, oil rats et souris venaient

troubler Itur sominneil : et que. pour ubtenir du T. If. Pere Fiat

les Filles de la Chlarite. en 1902, Ie maire lania son argument :
Pilultion fran,'aise. i! y a un sicle, nous enleva nos
puisque la IV
religieusss. c'est it la France que je redm
iiande des Sm'urs. Et il
eut gain de cause. Voir Annaes, t. 123 (1958), pp. 151-163.)
Corneille VERWOERD, CA..
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AU JOUR LE JOUR
(21 avril-31 decembre 1959)

ENTERREMENT DE M. LEONARD PETERS.

Ce matin, 21 avril 1959, la Maison-Mbre est r6unie autour du
cercueil du ven6r6 M. Peters. D6ji, les Annales, en leur dernier
nurnero, ont fourni, p. 179-186, une notice sur ce venerable confrere.
Four ces funerailles, la messe est chant6e par M. Houfflain, Visiteur qui, jadis, comme le cher d6funt, fut lui aussi Sup6rieur de
Dax (Notre-Dame du Pouy).
De son c6t6, A peine arriv6 de son Vicariat congolais de
Bikoro, Mgr Vandekerchove se fait un filial devoir d'assister aux
obseques de I'ancien Visiteur de Belgique, qui entoura de sa
vigilante affection la jeune Pr6fecture apostolique de Bikoro.

CONGO. -

Bikoro, I'6glise a cathdrale * du diocse

Mgr Vandekerchove donne done l'absoute, traduisant la priere
et le souvenir fervent de la Province beige : Confreres et Soeurs.
Parmi I'assistance, sont 6galement pr6sents M. Andr6 Menu,
actuel Visiteur et Directeur des Soeurs de Belgique, et M. Louis
Genoud, successeur de M. Peters dans sa charge pour les Sceurs
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de Belgique, en attendant de recev\ir en Suisse le soin des Filles
de la Chariti.
A c6te des membres de la famille se trouvent M. Norbert
Feck, Superieur de Cuvry, et le clerc de la Mission, Frere Fernand Muller, neveu et petit-neveu du defunt. D'autre part, nombre
ae Confreres et de Sceurs traduisent en prieres la gratitude de
ceux qui ont beneficid de I'inlassable divouement du cher M. Leonard Peters.
CONFERENCE SUR L'INDONESIE
ET L'ESPRIT M.ISSIONNAIRE (6-7 M\Il).

M. Willem Janssen, Visiteur d'Indonesie, se trouve a Paris
depuis quelqucs jours : il nous remet en memoire Ie souvenir de
cette portion de la famille vincentienne. Au cours d'une apostolique causerie, donnee aux etudiants, il fournit un aperqu suggestif
sur l'apostolat en ce milieu javanais, si peupl6. Mais le riche pass6

r
y ir
ILE DE JAVA. -

Kedirl, 4glise Saint-Vincnt-de-Paul

de 1'archipel indonesien pr6sente actuellement des problemes
complexes aux Missionnaires qui, gindreusement, se d6pensent
la-bas, dans l'hemisphere sud. On le sent pleinement ah couter
l'ap6tre qui a donne son coeur et sa vie a cette Mission lointaine.
(6 mai.)
Le lendemain, 7 mai, fete de 1'Ascension, au Sdminaire d'lssyles Moulineaux, sur des t;7mes lmissionnaires, a lieu une journme-
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rencontre. Y prennent part plusieurs ccntaines de scminaristes
et de scholastiques de la region parisienne. Cinq sujets font l'objet
de carrefours et d'enquetes, poursuivis en dquipe et 6tudies au
pr6alable pendant de longues semaines : I" les revues missionnaires ; 2' les films missionnaires : 3' predications et confrences
missionnaires : 4" la le;on des chit-res ; 5 mystique de la Mission.
Sur ces divers sujets, les Missions Catholiques. n° 76 (oct.dec. 1959) ont publie les rapports de synthise etablis respectivenient par : 1" les Spiritains de Chevilly : 2' les Seminaires d'Issv :
3" les Missions etrangeres de Paris : 4' les Lazaristes de la rue
de Sevres : 5" le Seminaire de Versailles.
Soixante pages denses de comptes-rendus font toucher du
doigt la complexitd de ces problemes qu'on ne peut ici qu'dvoquer.
Mais l'essentiel est de creuser de telles questions vastes et delicates, et d'essaver d'v repondre. Cela exige curiosite apostolique
et souci d'information serieuse et solide. Ainsi, la leoni des
chiffres, traduite dans des graphiques et des cartes etablis rue
de Sevres, demande attention et reflexion : population du globe,
les Catholiques dans le monde, repartition du clerge, urgences
missionnaires. nos devoirs...
Ces magnifiques themes apostoliques grandissent 1'ame et le
cceur chretien...
BARCELOXE. UN NOUVEAU VISITEUR.
A Barcelone, le 21 mai 1959, jeudi de la Pentec6te, est install4
le nouveau Visiteur de la Province, M. Mariano Perez. II succide
M.
A Jaime Roca qui, depuis le 1" novembre 1946, a courageusement assume cette charge de ddvouement et de gendrositd. Devant
tant de responsabilitis delicates ou imprdvues, la fonction rdclame
un entraineur dans la note vincentienne, conservant une serieuse
compr6hension des gens et des choses. On voit des lors ce que
cela represente d'efforts et de don de soi...
Dans leur presentation alerte et soignde, les Annales de la
Province de Barcelone (1959, p. 111-114) r6sument en ses grandes
lignes les principaux 6venements de l'administration de M. Jaime
Roca, le septimine anneau dans la succession des Visiteurs de la
Province de Barcelone, erig6e par le T.H. Pere Fiat en 1902. La
mm e Revue de la Province pr6sente et resume la biographic du
huitieme Visiteur, install6 en ce jour, M. Mariano Perez, qui, a
Paris, rendait r6cemment visite au T. H. Pere Slattery.
*
ESQoISSE BIOGRAPHIQUE.

Peu apris la naissance de Mariano, A Valladolid, le 24 septembre 1891, ses parents s'etablirent A Barcelone. C'est la que
naquirent ses cadets : deux freres et deux sceurs. A la mort de
clur pieuse mere, ces quatre enfants vinrent prendre place dans
iafamille de saint Vincent : ses deux sceurs, chez les Filles de la
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Charitr,
et ses deux frcres, dans la Congregation de la Mission.
Par apres, lcur pcre sollicita lui aussi et obtint son admission.
Mariano, I'aint des cnfants, les v avait prdc6dts dis Ic 31 aou0t
1907.
Admis au Seminaire interne, A Barcelone, il alia le terminer
a Palma de Majorque, oh il emit ses voeux, le 25 septembre 1909,
au lendemain meme de ses 18 ans r6volus.

Huitiem

M. Mariano PEREZ
Visiteor de la Province do Barcelone (21 mai 1959)

Alors, pour e\iter une clause de la loi espagnole de Canalejas,
contraignant les clercs au service militaire, Frere Perez quitte
l'Espagne Ic 25 juillet 1913, et part pour le Mexique. Placd d'abord
au Seminaire de Owxaca, it fut, au debut de 1915, transfrrd au
S6minaire de Tacubaya. C'cst la qu'il requt enfin 1'ordination
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sacerdotale, le 4 juin 1916. Apres un stage de quceques mois
d'etudes aux Etats-Unis, M. Perez fut cnvuoy au Pdrou, dans la
Vice-Province barcelonaisc. Les Seminaires de Cuzco (1917) et
d'Arequipa (1918-1926) occuperent son zcle en divers emplois de
professeur.
Aux lendemains de la NoEl 1926, le Visiteur de Barcelone.
M. Comellas, amenait avec lui M. Perez, lors de la visite qu'il
allait faire au Honduras. Nommd curd de Trujillo, M. Perez le
resta jusqu'en 1930. II fut alors nommd Vice-Visiteur du Honduras et, tout ensemble, Supdrieur de San Pedro Sula. En cette
charge de ddvouement, il se donna tout entier. Et, meme par deux
fois, a titre de Commissaire extraordinaire,le T.H. Pere Souvay,
Superieur Gendral, le chargea d'aller visiter Guatemala et la
Province d'Amdrique Centrale...
En 1947, M. Perez retourne au Pdrou, comme Vice-Visiteur.
I! fut alors notamment charge de la tres ddlicate mission de
passer a la Province madrilkne les quelques Maisons barcelonaises, situdes dans la Rdpublique p6ruvienne. Cela se fit, les 24
et 26 fevrier 1951. Retournant alors au Honduras, M. Perez y
redevint curd de Trujillo, pour dix nouvelles annees. Nommd par
apres Supdrieur du Sdminaire de Tegucigalpa, il dut, pour la
seconde fois, reprendre la direction de la Vice-Province du Honduras (1953). II y ajouta meme, en 1956, la fonction temporaire
de Provicaire apostolique, en attendant le sacre et I'arrivee de
Mgr Antonio Capdevila. En 1957, enfin, c'dtait le retour en Espagne,
ou, le 6 aofit suivant, I'attendaient la charge et les fonctions de
Sup6rieur d'Espluga de Francoli, Maison d'etudes de la Province.
C'est 1I qu'est venu le prendre sa nomination de Visiteur de
Barcelone...
Apres avoir amplement narrd ces dvdnements et ces faits, les
Annales de Barcelone mentionnent avec joie le pelerinage, la visite
que M. Mariano Perez faisait, le 23 avril dernier, A l'illustre abbaye
de Montserrat, a cceur et cerveau de la terre catalane ,.
MONTSERRAT.

A I'ouest de Barcelone, a une soixantaine de kilometres, la
chaine du Montserrat, dominant la plaine cotiere, profile ses dents
de scie (Montserrat : Montagne scide). Le massif abrite cet ancien
lieu de pelerinage que, de nos jours, plusieurs centaines de milliers de visiteurs viennent annuellement admirer, pour y venerer
Notre-Dame, en la splendeur de ce sanctuaire...
En bordure d'une echancrure qui s'entrouvre dans la montagne, le Monastere est construit, A quelque 725 metres d'altitude,
sur une dtroite terrasse. Audacieusement accrochds, les bitiments
peuvent pourtant loger jusqu'a deux mille personnes. Rebitie a
plusieurs reprises, 1'dglise le fut encore au xvie siecle. Fortement
rcmanice depuis, a diverses reprises, elle se compose d'une seule
nef. Avec ses 68 metres de long, 15 metres de large et ses 33 de
haut, le tout offre un vaisseau bien proportionne et delgant. Inevi-
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tablement, les diverses generations y ont multiplid leurs modifications de detail et ajout6 leurs constructions, qu'inlassablement
les guides se doivent de d6tailler... Derriere le maitre-autel, deux
escaliers conduisent au Camarin (ce sanctuaire, cette chambrette
de la Vierge noire...). Remontant au xlre siecle, la statue en bois
polychromd pr6sente, dans un cadre riche et precieux, le visage
d'ebene de la Madone...
Outre la bonne centaine de Moines, pour rehausser la splendeur liturgique de ce haut-lieu de beautd, on y entend les voix
d'enfants de la celebre Escolania, ancienne et celebre ecole de
musique...
Dans leur site rocailleux et pittoresque, parmi des rochers
atrocement peles et ponces, les environs du monastere offrent ici
et la, et la vari6t6 de magnifiques points de vue, et quantite de
chapelies et d'ermitages, dont plusieurs fort anciens sont depuis
longtemps abandonnes. Le cadre est vraiment impressionnant.
En marge d'une riche bibliotheque bien connue, et parmi de
riches archives et collections artistiques (toiles et oeuvres de prix),
vit une nombreuse Communaut6 qui compte toujours plusieurs
savantes personnalites. Ainsi, I'on sait que le biblioth6caire de la
Vaticane, dom Albareda, est moine de Montserrat...
Le nouveau mattre-autel. Dans la trame et la suite des modifications et embellissements de 1'illustre monastere, le 23 avri!
1959 vovait la consecration d'un nouveau maitre-autel de l'abbatiale, < le Sinai, le Thabor, la paroisse de la Catalogne-.
DBs lors, en ce troisieme jeudi d'apres Paques, plus de
1.500 pritres 6taient accourus pour assister a la c6r6monie qu'accomplissait le Doyen du Sacre-College, S.E. le cardinal Eugene
Tisserant.
La vivante et bouillante Catalogne 6tait la, en son entier,
avec 1'etat-major de ses valeurs religieuses et civiles. Pour sa
rodeste part, la Province lazariste de Barcelone 6tait representde
par M. Mariano Perez, Superieur d'Espluga de Francoli. II avait
a ses c6tes MM. Francisco Roca, Jose Front et Angel Miserachs.
Le nouvel autel qui est a consacrer aujourd'hui consiste en un
bloc de granit, tir6 du flanc de la montagne grdseuse. II pese
quelque 8.000 kilos, et mesure 2,60 m. de long, 1,30 m. de large
et 85 cm. de haut. Sur cette magnifique pierre, dfunent polie, on
a grave, sur le devant :
SUPER

HANC PETRAM MARIAE NASCENTI

AEDIFICABO

SACRAM

ECCLESIAM MEAM MONTSERRATENSEM

Vers le haut :
SUSCIPE ME DOMINE SECUNDUM ELOQUIUM TUUM ET VIVAM

Au c6td droit :
OPUS JUSTIFIAE PAX -

OBEDIENTIA

ET PAX

AB ORIENTE ET OCCIDENTE
TU HONORIFICENTIA POPULI NOSTRI
PROPTER DOMUM DOMINI
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TLAE DICAT CIVITAS BARCI\ONENSIS
POPULUSOUE CATAIA'NIAE

MAIESTATI

Sur le c6te gauche :
PETRA AUTEM ERAT CHRISTUS
MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM
SICUT XOVELLAE OLIVARUM

IX CIRCUITU MENSAE TUAE

VENI DOMINE IESU. AMEN. ALLELLIA

ARA SACRIFICII IN TEMPLO DOMINI
MENSA DOMIXI
SEPULCRUM

MARTIRIU

IN DOMO DEI
ET ECCLESIX

SANCTORUM

La pierre du tombeau des reliques pr6sente, dans un haut
relief, le symbole eucharistique du pdlican. Ce magnifique travail
est dO au sculpteur Juan Rebull. Dans la mesure du possible, on
des saints de
a inser6 dans ce reliquaire quelques a restes
Catalogne, en y joignant ceux de personnages canonises qui ont
visite la sainte montagne ou presentent pour elle un vif interet...
Ce nouveau bloc repose sur la pierre de l'ancien autel de la
basilique. On y trouve grav6 :
SUB ALTARE DEI SEDES ACCEPISTIS SANCTI DEI
INTERCEDITE PRO NOBIS AD DOMINUM IESUM CHRISTUM

Sur le devant de 1'autel, un antipendium se presente, orne de
magnifiques emaux. travail de Mainar, 1'emailliste de Montserrat.
Ces pieces sont inont6es sur un cadre d'argent sculpte, ce ure
de 'orfevre Manuel Capdevilla. Les cinq m6daillons des emaux
representent la Cene, les noces de Cana, la multiplication des
pains, 1'ange du Sacrifice et celui de la priere monastique.
Le tout est un don de la Generalit6 de Catalogne et de la
ville de Barcelone.
Au-dessus de l'autel, la croix d'or et son crucifix d'ivoire sont
attribues a Ghiberti (xvie si&cle). Ils proviennent de l'antique
tresor du sanctuaire. La croix est entourde d'un baldaquin en
forme de couronne. C'est un ornement provisoire, dans I'attente
d'un autre. Le nouveau, en argent repouss6, deroulera les divers
symboles et mysteres de l'annie liturgique...
*
LA CONStCRATIOX Dr 23 AVRIL 1959.

La longue et imposante consecration du maitre-autel fut
accomplie, suivant tous les rites, par le cardinal Tisserant.
L'assemblee de quelque 1.500 pretres (6tonnante masse chorale
oi l'on trouvait forcement des voix superbes et 6toffies) etait
entrainee par le choeur nourri des moines du Montserrat. On le
sentit bien des l'Introit : Terribilis est locus iste... L'ordinaire fut
emprunte a la Messe Cunctipotens genitor Deus.
A l'Offertoire, en un regal toujours nouveau et appr6cie, on
entendit I'Escolania : la maitrise des enfants du Montserrat.
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La consecration du nouveau
(23 avril 1959). de I'glise abbatiale. La c6remonie de I'onction...

inaitre-autel
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Le Pontifical se cl6tura par le chant des acclamations, depuis
longtemps classiques, de l'antique eveque de Reims, Hincmar
(845-882). Suivant I'usage, ces prikres et louanges, legerement
completees, s'adaptaient b la cer6monie de ce jour. La chaleur
des voix meridionales, le dialogue entre schola, choeur et soliste
rcnforcaient la beaute et la tonalit6 emotionnante d'une melodie
entrainante : recitatif prestement enlev6 et rendu sans bavure :
Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat (bis).
Enfants : Exaudi Christe. Cheur : Exaudi Christe.
Soliste : oanni Summo Pontifici et universali papae vita.
Schola: Sancte Petre. Chwur : Tu illum adjuva.
Soliste : Eugenio, Sacri Senatus Decano, Montserratensis altaris consecratori, benedictionis caelestis et gratiae plenitudo.
Schola : Christe redemptor. Chceur : Tu ilium adjuva.
Soliste : Sacris Praesulibus ac omnibus Dei ministris hoc
fcstum decorantibus, spiritus pinguedo.
Schola : Christe summe sacerdos. Chceur : Tu illos adjuva.
Soliste : Ecclesiae Montserratensis in novo altari noviter Deodicatae progrediens sanctitudo, indeficiens sacrificium.
Schola : Sancta Maria. Choeur : Tu illam adjuva.
Chceur : Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat.
Ipsi soli imperium laus et jubilatio per infinita saecula saecuk rum. Amen.
Schola: Tempora bona habeatis.
Chceur: Tempora bona habeant redempti sanguine Christi.
Schola : Feliciter. Enfants : Feliciter. Chceur : Feliciter.
Enfants : Pax Christi veniat. Chceur : Regnum Christi veniat.
Deo gratias. Amen.
La noblesse et la simplicitd de tels sentiments, I'enthousiasme
rechauff6 d'un chacun, apres une si touchante et si longue cer6monie, tout concourait a rendre plus vibrants, et les cceurs, et les
vcix.
LES AGAPES FINALES.

A I'issue de la ceremonie, a l'agr6able surprise de tous, nombre
d'assistants et notamment les 1500 pr&tres qui avaient particip6
a cette consecration d'autel, furent invites an repas qu'offrait le
monastere. R6partis en deux vastes pieces, depuis le cardinal
Tisserant et les prelats jusqu'au moindre clerc, tous les convives
furent splendidement servis, avec soin et rapidite. On devine
aisement ce que cela r6clame de devouement, de preparation et de
generosito.
A la fin de ces a agapes quasi-liturgiques», 1'on eut comme
regal et dessert, plusieurs morceaux, tires du repertoire de la
celebre maitrise, la s6culaire Escolania du Montserrat. Une telle
journee, de semblables festivites, tout contribuait a sceller b nouveau 1'6troite union de l'abbaye et de l'ardente Catalogne.
Regnum Christi veniat. Amen.
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M.I 1959).

LA DERNIERE FETE DE NOTRE-DAME-DE-GRACES.
M. MAGENTIE, SUPERIEUR, CHEVALIER DE LA L.GION D'HONNEUR.

Quatre discours : M. Andre Montagne ;
M. Andre Lecat ;
Le T. H. P. William Slattery ;
M. Raoul Magentie.
En epinglant sur la poitrine de 1'dnergique Supdrieur de Loos,
la croix de la Legion d'honneur, le T.H. Pere s'est fait une joie
de iclever 1'eclat de cette noble journme.
Sur le point de quitter Loos pour la belle rdussite de Bondues,
I'ecole apostolique a tenu a souligner aussi une page de son pass6
ancien et recent : le sanctuaire de Notre-Dame-de-GrAces. Dans
une page soigneusement 6tudide et finement brossee, M. Montagne
evoque l'essentiel de cette histoire.

..
-c·:-

Le T.H.P. SLATTERY
confim Is Legion d'honneur
6 M. Raoul MAGENTIE

A cette evocation de Notre-Dame-de-Loos s'ajoute, en ce jour,
la croix de la Legion d'honneur, a titre militaire, concdd6e a
M. Raoul Magentie qui n'a pas hesit6 A sacrifier sa jambe droite,
dont une balle avait irr6m6diablement sectionnd le nerf sciatique...
Son inergie pyr-neenne, son ddvouement plein d'allant ressortent
de la cir6monie de ce jour. 11 n'y a qu'k lire le compte-rendu de
ces heures emouvantes. Tout y plait : la noblesse du fond et le
souci de la foine.
Les Annales - conformdment a leur programme de toujours
- se doivent et se font un plaisir ad perpetuam rei memoriam
d'inserer cette evocation tonifiante :
a Le dimanche 31 mai 1959, en la fete de Marie-Reine, I'lnstitution Saint-Vincent de Paul celdbrera solennellement pour la
dernmire fois la fete de sa patronne, Notre-Dame-de-Grdces.
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SA cete occasion, une Messe d'action de grdces sera celebree par M. le Superieur, a 10 h. 30, dans la chapelle de 'lnstilution.
SCe nz·me jour, M. Raoul Magentie, Superieur, sera pronmu
chevalier de la Legion d'honneur, d titre militaire. La croix lii
sera remise a 12 helres par M. le TrBs Honord Pare Slattery,
Superieur General de la Congrigation de la Mission.
Les professeurs et les ileves de I'Ecole apostolique sont
L
heureux de vous faire part de ces deux cdrdmonies et vous seraient
reconnaissants de bien vouloir les honorer de votre presence ,,.
C'est en ces tertmes qu'etaient libellies les quelques dotuaincs
d'invitations lancees sedlement it diverses personnalitis de Loos
el des environs. L'exiguitd de nis locaux et la volonte du rdcipientdaire limitaient volontairement les presences.
Prepardee minutietsement et dans la discretion la plus complete, la fete avait ete precedee, la veille au soir, d'une cdremonie
tres simple, mais tres emouvante, dans l'dquipe des grands. Placee
sous I'gide du comnandant Mouchotte, cette equipe allait renoncer a son nom, auquel elle &tait pourtant attachde depuis longtemps. Une autre figure, plus proche, plus familire, et lout aussi
conquerante, l'attiraitdepuis plusieurs mois dij&: Jacques Baude,
notre ancien regrette, etudiant de la Mission, sous-lieutenant parachutiste tombe au champ d'honneur, it Aflou, le 19 novembre
1958, allait devenir le patron de 'equipe. La fite de la maison et le
passage de Frere Facdlina fournissaient I'occasion du bapteme.
En quelques mols, M. Montagne rappela le souvenir laiss6 dans
IEcole par le passage de Jacques et transmit les consignes que
sa vie elle-mbme dictait a ceux qui allaient Ie suivre et le remplacer.
Profondement recueillie, toute I'equipe chanta le ( De Prolundis > pour celui qui devenait son guide et son modele. Apres
qtioi, Frere Facelina, egrenant ses souvenirs fraternels, dcgagea
le sens de la mort de Jacques et les vertus que sa vie dnergique,
tout entiere donn.ce id Dieu et a ses Frbres, nous laissait en
cxemple & tous. A son tour, I'Aunmnier d'tdquipe, M. Lecat, dit
quelques mots pour presenter l'image du Chef, concrdtisde par
,a photo de Jacques, offerte par ses parents, et qui allait disormais
presider dans le local d'dquipe. Devant cette photo, sur laquelle
Al. le Tres Honore Pere allait, le lendemain, apposer sa signature,
les chefs de patrouille poserent deux vases de fleurs : des ceillets
blancs cueillis quelques heures plus t6t i Hazebrouck, dans le
jardin familial de la famille Baude : ceremonie tout intime, sans
le moindre dclat, inais qui rappelait 6loquemment a nos jeunes
ce que la fete du lendemain allait illustrer : le sens du devoir
pousse jusqu'au sacrifice gendreusement consenti.
...Cependant que les eleves cherchaient dans les dortoirs un
sommeil qui, suivant la pieuse formule, c fuyait leurs paupieres n,
on mettait la derniere main aux prdparatifs de la fire. Dans la
g~ande salle aux multiples usages, M. I'econome dressait la table
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pour les vins d'honneur. Altour du prdau et de la marquise, on
faxait les dernieres banderolles et dcussons tricolores. Au milieu
de la cour, le drapeau tout neuf s'essayait a coulisser le long du
mat pour la levee des couleurs. Le long des classes, M. Pillot,
spdcialiste de la stdreophonie, insltallait un savant dispositif de
sonorisation qui devait se reveler parfait, grdce ia la technique
mise en ceuvre autant qu'a la voix grave et ii la parfaite articulation de M. Lecat, digne comme un speaker de Radio-Vatican.
Tout etait prit. La ,metoavait requ la consigne de nous envoyer
di soleil. L'aube du 31 mai pouvait se lever.
Curieux comlme toujours, attentifs comme rarement, propres
comme jamais, nos dleves faisaient la haie devant I'entree du
boulevard de la Republique pour accueillir M. le Tres Honorj
Pi're. Rect la veille par nos ChOres Sceurs de la Maison Centrals
de Lille, on pouvait se demander si les Filles de Saint-Vincent
n'allaient pas accaparerson successeur h leur profit. Nos craintes
t;zaient mal fondees. Tres liberales, elles lui avaient permis, le
30 au soir, une echappde vers Bondues. Tres desinteressees, elle.
feignirent de croire, le 31, qu'il etait venu aussi pour nous, et it
fult mime possible aux confr&res de le voir en particulier.
A 10 h. 30, la chapelle etait pleine pour assister a la Messe
d'action de grdces. Dans le chiur, M. le Tres Honord Pare presidait, entourd de M. le Visiteur, arrive la veille, et de M. Payen,
Directeur des Sceurs de la Province. En face, M. Contassot, premier Assistant, qui nous avait aussi procure I'honneur de sa prdscnce, avait, ia c6td de lit, M. Miileville, Superieur des Missionnaires. Derriere les nombreuses cornettes, se cachaient les
professeurs, cependant que les eleves, deboult et d !a tribune,
avaient laisse leurs places aux invitis. Un bon nombre de ceux-ci,
d'ailleurs, avaient dru s'excuser, retenus qu'ils dtaient par la
procession du Saint-Sacrement qui se deroulait t la mdme heure
dans la paroisse.
Tres recueillie, !'assistance dialogua la Messe avec M. le Supdrieur. D'une voix grave et lente, M. Thdrouse lut les textes liturgiques, et M. Pillot sut retenir I'attention de ses scholistes pour
donner au chant toutes ses nuances et en faire une vraie priere.
Apres l'Evangile, M. Montagne retraFa l'histoire de la chapelle
Notre-Dame-de-Grdces et de I'Ecole apostolique :
le Tres Honord Pere, Mes Chers Confreres,
Monsieur
M
* Mes Sceurs, Mes bien Chers Freres,
* Mes Chers Enfants,
, Derriere cette chapelle, dans un coin d'ombre de la sacristie, se cachent discrhtement deux bois sculptis, pouriant trks
vivants. L'un porte la date du 15 aoat 1706 et reprdsente CIdment
de BaviBre, ldecteur archeveque de Cologne, agenouille aux pieds
de Notre-Dame-de-Graces, Fdnelon pros de lui. Deux dates se
lisent sur la cartouche du second : 1146 - 1857. Dans un symbolisne volontairement anachronique, I'auteur a representd saint
Vincent agenouilld aux pieds de saint Bernard, qui lui remet une
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reproduction de l'abbaye de Loos, et Notre-Dame-de-Grdces proside a la scene. N'y a-t-il pas dans ces deux tableaux un raccourci
parfait de I'histoire de cette chapelle qui nous accueille aujourd'hui pour cdlbrer ensemble la derniere fite solennelle de noire
Parronne, dans une ceremonie de reconnaissance, teiniee, je
I'aloue sans ddtours, de cette midlancolie que jette sur les objeti
amnes l'apprehension de les perdre it jamais?
Oue I'Electeur de Cologne n'ait pas voulu d'autre lieu que
Q
la chapelle Notre-Damee-de-Grces pour recevoir le sous-diaconat
ces mains de FTnelon, nous dit asse: de quelle vdneration on
entourait ce sanctuaire. L'origine de ce culte nous est connue.
Le 29 mai 1147, jour de 'Ascension, saint Bernard vint ai Loos
passer lui-minme I'acte d'achat des terres et de la seigneurie de
Bernard d'Ennequin. De I'abbaye qu'il fonda (t'actuelle prison),
e; qu'il gouverna lui-mnme presque jusqu'd sa mort, la chapelle
fut dediee a Notre-Dame. A mi-chemin entre I'abbaye et la ferme
d'Ennequin, les moines fixerent stir un tilleul la statue de la
Vierge, leur Patronne, et ils prirent I'habitude de s'y arreter
pour prier. Bient6t, des miracles s'y produisirent de plus en plus
nombreux, qui diterminerent la construction d'une chapelle, dont
I'eveque de Tournai, Mgr de Vendeville, posa la premiere pierre
le 30 mai 1590. Ce n'est pas mon dessein de rapporter I'histoire
fastueuse du pelerinage et des graces multiples que la Vierge a
rdpandues dans ce sanctuaire. Mais it etait bon de rappeler que
c'est, ici meme, sur I'emplacement dii choeur de cette chapelle,
que se dressait le tilleul abritant la statue miraculeuse dont vous
voyez la reproduction aut-dessus de cet autel.
o En 1857, la paroisse de Loos est confide a la Congregation
de la Mission, et, vingt ans plus tard, M. Eugene Bodin est nommd
cure. II connait la paroisse : ii y a fait un sCjour de quatre ans
comme vicaire, et ii forme aussit6t le projet d'une Ecole apostolique qui, dans cette rigion encore fertile en vocations, assurera
le recrutement des Pretres de la Mission. Le Superieur General
approuve, et, aussit6t, M. Bodin se met a I'ceuvre. Le 18 octobre
1880, dans quelques maisons attenant it la cure, quelques dl0ves
sont reunis, que t'on tdchera de loger confortablement dans un
proche avenir. Hdlas ! les Congregations religieuses sont bien
menacees en France, et, dks l'annie suivante, it faut songer i
chercher ii I'trangerune maison qui puisse dventuellement servir
de refuge. M. Louis Dubois est charge de cette mission et fait
l'acquisition d'une grande proprietd, i Wernhoutsburg, en Hollande. Le 18 octobre 1882, deux ans jour pour jour apres celle de
Loos, la maison est ouverte. Elle deviendra bient6t, sous la
prestigieuse direction de M. Dillies, une dcole apostolique magnifique et florissante, dont la prospiritd excite notre envie.
< Mais, puisque Loos peut vivre encore quelques anndes en
paix, les edlves y commenceront leurs etudes avant de se rendre
e Wernhout. M. Bodin, audacieux et confiant, construit cette
6cole, dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. II fait
des fouilles et retrouve - bonheur inesperd - les fondations de
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la chapelle de 1591 : sur elles, it edifie le chceur de la chapelle
actuelle, cependant que le reste de I'dcole s'acheve pour recevoir
les levies dans un cadre spacieux, dont la maison d'aujourd'hui
ne laisse pas la moindre idde.
a Le 27 septembre 1897, le Tres Honord Pere Fiat vient bdnir
la belle horloge qu'il a offerte et qui regle encore aujourd'htii la
vie du quartier. Jusqu'ici, pourtant, I'Ecole apostolique est restee
attachle i la inaison des Missionnaires. Cest en 1898 qu'elle
devient une maison independante. et son premier Superieur est
cehui-ld mnume qui a fonde WIernhott : M. Dubois. De cette dpoque.
i! reste encore un professeur en vie : c'est M. Paul Dupisre, qui
jouit, i Saint-Lazare,d'une retraite que lui a bien nterite un denmisiecle de travail an service de la Congrigation. Parmi les anciens
eleves vivants, citons les noms de M. Louis Duriez. de M. Paul
Bizart, Superieur de la Maison-Mere, de Mgr Andrd Defebvre.
eiveque, expulse de Chine. Parmni les mnorts, celui de M. Ldvecque,
ancien Visiteur de Turquie. Ces noms disent assez que M. Bodin.
en fondant I'Ecole apostolique de Loos, it I'onbre de Notre-Damede-Graces, a bien mdrite de la Congrdgation et de I'Eglise.

a Le 17 mnai 1940, I'arnee allemande accentouant son avance
vers Lille, l'occupation devenait inevitable. On voulut soustraire
ia 'ennemi certains documents, et le Superieur. M. Lebacq, se
rdsigna b briler quelques archives. Parmi elles figurait le decret
4'expulsion de I'Ecole apostolique signe d'un nom trop cdelbre :
Emile Comnbes. Le 31 dicembre 1903, en effet, il fallait fermer les
portes et s'exiler. L'dpreuve drait attendue. M. Dubois s'estima
trop agd pour la supporter sans ddfaillance : il se rendra en
Belgique, dans I'dcole transfiree it Ingelmnuster, mais pour devenir le subordonnd de son jeune confrdre, M. Franlois Agnius,
qui prend vaillamment la direction de la nouvelle Maison. Ce
dernier y restera quinze ans et connaitra les epreuves de la guerre
ei de l'occupation. Son successeur, M. Thiry, fera, d&s 1919, la
connaissance amtre des difficultds de I'apres-guerre, mais tots
l'ceuvre, et il en sortira de zdlds missionnaires.
deux .maintiendront
L'un d'entre eux, Supdrieur de la Maison de Mission, est, ce matin,
parmi nous. Un autre, parmi ceux qui travaillent dans les missions
lointaines, a dtd dlevd l'an dernier & I'dpiscopat et dirige un vicariat
apostolique du Congo Belge. Ainsi, les deux Maisons issues de
Loos : Wernhout et Ingelmunster, ont fourni i I'Eglise des apotres
de choix, et la modeste Ecole apostolique de M. Bodin a dti pour
ainsi dire la cellule-mere des deux Provinces de Hollande et de
Belgique, aujourd'hui en plein essor.
< N'est-ce pas une magnifique revanche de la Providence qui
s'est servie de ceux-la mime qui voulaient nous faire disparaitre
pour donner naissance i de nouvelles gendrations de Missionnaires, infatigables semeurs de christianisme dans tout l'univers?
o Cependant, notre exil devait prendre fin en 1930. Deux ans
plus t6t, M. Bdviere, Supdrieur des Missionnaires nouvellement
rCinstalls ii Loos, avait formd le projet de racheter le terrain,
.hdlas ! bien amputd, de l'ancienne Ecole apostolique. Sa tenacitd
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triompha de tous les obstacles, et bientot M. Agnius avait la joie
de rouvrir I'Ecole qu'il avait ferime en 1903, et de retrouver !e
mobilier qu'il avair lui-t(meme expddid en Belgique in quart de
.~i'le plus tot. Depuis, pres de trente ans se sont dcoulds. M. Agnius
cst mort. II n'est pas besoin de rappeler devant les Filles de la
Charite, qui ont beneficie de sa direction, quel rtait son zble et
i
combien le rayonnenmnt de cette dine sacerdotale a contribu7
s~nctifier des generations de sminaristes qui sont passees par
ses mains. Ses successeurs, au milieu des difficultds de la guerre
et de I'apres-guerre, se sont efforces de continuer son oeuvre. Des
rretres disstminds un peu parlout dans le monde sont leur plus
belle recompense et leur puissant rdconfort.
, La Maison a eu ses deuits. Comment ne pas rappeler le
.souvenir de M. Ribibre, si paiernel, si humble malgrd son grand
savoir, et dont la bonte sans limites venait it bout des plus
rebelles? Comment ne pas penser a ces anciens morts tragiqt'mient ? Allen, tue en combat aerien ; Picavet, massacre par les
Allemands en plein exercice de la Charite ; Villette, fusilli comme
ciage , J.-B. Foucart, recitant son chapelet, face au pelolon d'execution ; plus recemmnent, J.-P. Leignel, mort tragiquement dans
ti accident d'aviation : et surtout, il v a six mois i peine, le
sous-licutenant Jacques Baude, revant de pricher au loin la paix
du Christ, faucht en Algdrie par la guerre impitoyable, incarnation de la droiture et du devoir, de I'optimisme et de I'esprit
de conquite, que les aines de cette Maison, dans une cdremonie
tres simple et profondement recueillie, ont choisi hier commne
patron de leur equipe.
, Est-il besoin de citer d'autres fails de l'histoire de cette

Ecole ? L'esseniel n'est pas li. L'essentiel est ecrit dans un livre
qure Dieu seul peiut lire. C'est l'histoire surnaturelle, 1'histoire des
innombrables graces reques dans cette chapelle, l'histoire de ces
heures de prieres ignordes, oh des maitres anxieux ont supplid
Notre-Dame d'accorder i cet enfant ddcouragg le rdconfort, ii ce
it'ne hommne indecis et ciche le courage de rdpondre i I'appel du
Christ. C'est I'histoire de ces supplications d'enfants effrayds de
leur faiblesse el de 'ecrasante invitation d'En-Haut dont its
voudraient peult-tre etouffer la voix. mais finalement envoftes
par ce regard nmaternel de la Vierge tendant vers eux son Fils
udec une grdce presque suppliante. C'est encore l'histoire de ces
messes de Prdmices oil le mnerci rayonnant des Anciens devenus
Pritres excite I'ardeur des jeunes, les decide it reprendre cette
longue marche it I'atel qui semble ne devoir aboutir jamais.
u C'est I'histoire, enfin, de ces prieres d'action de grdces
inlassablement rdpities pour tous ceux qui nous ont aides dans
notre tdche ingrate : nos Sceurs, les Filles de la Charitd, attentives
iS nos besoins, empressdes dans la recherche des vocations, soucieuses de I'entretien materiel des futurs Missionnaires ; les
I.arents d'eleves ; les habitants de Loos et des environs, dont on
nIe dira jamais assez la sympathie agissante dont its ont fait
preuve ia notre egard. Que de ddvouements, souvent obscurs,
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ion joiurs desiniteresses, dans ccs moments surrout oi I'aide qui
nous laisait defaut au-dedans nous obligeait a chercher secours
tu-dehors. en des fetes un peu trop profanes a notre gre ! A tous,
nlous avons dit notre merci, par la Vierge, notre Mere et la
Patromne de cette Maison, Notre-Dame-de-Graces.
c Tout cela, il va falloir le quitter, et I'on compread que ce
re soit pas sans regret.
. Le 29 mai 1147, saint Bernard lance a Loos le culte de
\'orre-Dante-de-Grdces.
< Le 30 mai 1590, 'evxeque de Tournai benit la premiere pierre
de l' clihapelle Notre-Dame-de-Grdces.
SLe 31 mtai 1959, le Superieur Gendral rient faire les adieux
cfficies de la Congregation a Notre-Dame-de-Grdces.
, Comment ne pas se sentir le ccer it la fois serrd d'emotion
;debordant de reconnaissance?
, 0 Notre-Damte-de-Grices, nous allons quitter iolre Maison.
icia's vous, notre Mere. nous ne voius quitterons ppas, puisque nous
adijon vots retrouver sous tu autre vocable, celui de Marie-Reine.
< Daijgnez, 6 Notre-Dame, nous garder ious sous votre proSiciion
maternelle et toute-ptissantc. Daigne- multiplier chez
cinis les vocations sacerdotales et missionnaires, animees d'un
r:!uique desir : porter au monde la RLdemption que vous avcz
,c-riise en nous donnant votre Div-in Fils.
« Amen ! >.
tainrtenant que le Christ et Notre-Dame ont bhni cete jourU;'c. ies ctremonies officielles penvent se derouler. Les douze
coups de midi sonnent a I'horloge de I'Ecole ; l'ordonnance est
parfaitc, la ponctualitd scrutpu!eitsement respectec. Les equipes
f(jrment tn carrte parfait dapsv la cour, chaque chef de patrouille
;portamt haut son fanion. Impeccablement alignees paralltement
an prrau,. de nombreuses Filles de la Charitd, et en tout premier
lieu, Sceur Gasnier, Visiratrice de la Province. Entre les elhves
et la grande salle, les invitrs sont lit, parmi lesquels M. et
.Mie Gecrard Thirie: et M. et Mine Joseph Mullliez, presidents
aes societes immobilieres de Loos et de Bondues, des represenrants de la famille de M. Magentie, les parrains du nouveau
chevalier, M. Gombert et les repre:sentants des societcs locales,
et, en tout premier lieu, les Anciens Combattants et Prisonniers,
!e clergd des paroisses environnantes : M. I'abbd Lemaire, curd
ic Notre-Dame-de-Grdces ; M. I'abbe Frdnoi, cure de Sainte-Anne :
eoans quelques instants, M. le chanoine Mazingarbe, curd de
Saint-Paul ; M. l'abbd Barbez, aumonier de 'lnstitut technique.
11 Avinre, maire de Loos, ne pourra venir qu'avec un pen de
retard : il s'est fait excuser, retenu qu'il est, pour l'instant, par
une credmonie officielle i la mairie.
Au micro, pros du mit, c'est d'abord M. Lecat qui prend la
parole pour demander au Tres Honord Pere de remettre lui-mdme
les honneurs aux patrouilles mdritantes :
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le Tres Honord Pere.
M.onsieur
L
a Ulosieur 'A.ssistarn General. Monsieur le Visireur,
SMesdaies, .Messieurs,
A Ia fin ideclaque mnois, apres la proclamation des notes
i.,!ivi.itelles eOrdes hbnifica:ions, les ilkves de I'Ecole apostolique
e, ra sse•'ilent pour la Cour d'honneur des Patrouilles.
td' Lo,
C('>n'!'. ait•,.'.lenei. its font le carrd autour dii ntit des conlears.

a,:i.s
ce:tc l ois. .1. Ie Stperieur, le Pere .1Magentic, s'aligu
sur ! !isa de toluitc'irs pour recevoir des mains de \f. Slattery,
r
Si,'.,ic'ir G(;cc ral. la Legi-on d'honnner. Cerie Legion d'hointurr
it;:: ;Vide p:'- !e sacrifice de sa persoinne aUi service de la Parrie.
SC)
c scr
."a 'a.s ionc L'gion. mnais tnI anion d'honnetir qui
marotiille
t'ritante par If. le Supdrieur General.
a iat
.s, 'a; 'r'is
C- fa'inion cst !< prix d'tie coimpeitiOn. Les elb'ves tie I'Ecole ric
sor ,n pa. de simnplCs nutinLros d'ordre vrous it l'ti';de et "' la
apnrronillards ,. Its se noniiment Lions.
dici',ine. ce .sont des
i.'.lec. Tigres. Ecurcutils, etc. : i!srivalisent enire groupes de htit
firman !i ai
piirotillc avan; un chef pour hl guider an bien. Dieux
tin: ctqultipe aiu sein de laquelle il v aura la
pi:rmilles formn'c
patrouille victorietse p;ar sa movemnee di travail et de conduire.
de lI patrouiille victoritsc. Ic chef se preserlA !Fap;'
pl dii rite
teraa pour recroiur le fanion d'hounctir : le grand hionmter aura
e privi!Il'g de faire lever les couleurs.
tc!suiir
de i'hisroire deinos dqui'es :
igna!lun's ncvenentr
de'el 1e s'esr m ise sots le patronage de Jaciiques Baude.
ilevte de cette Ecole. A. ant revýct
Batide eLs ant ancie'n
Jacquiit
la so:l:aie pour le 'novicia'ra les rtudes dit Grand Siminaire tie
Paris. il finr a pprec sonrs es drapeatx en .41g.ric, et it est tomtbi
aui cliamniwp d'honCleur il y ea si.vx mnois. rtei dans tm combat contre
.csrebelles.
.<V.\'ons

?:i'r. fI'uie

Le sots-lieitteumnatr Jac(otes Baudc. Grand Scnminariste de
norre Con gre"gaion dte la llis.sion., es! ddLsornais 111iod!e
pour
*'os ailOn.s qili font choisi comme patron, comlne exemnPt.le ditt
:Cevoir ei de la fide!ie a I'appel de Dicu.
, A prsenti' . la cereinonic des Holnmttrs commence. Les chefs
de patrotlilles rout lancer le cri ,.
M. .ccar procla'ne alors les rdsuilfats de cette competition
mensiLe!le entre dquipes : an fur et a mnesure des proclamations,
clhaque chef de patrouille vainqueur s'approche de M. le Supdrieur
Gdlnra! qui li drenet le fanion d'honneur. Le grand honneur est
accorde aux Castors, qui 1'emportent avec 19 points. L'aiumnier
de Ieqtiipe Baude reprend alors :
, Le C.P. des Castors va lever les couleurs. En silence, nous
regarderoins inore drapeati. Pour les couleurs, envovez ! ,.
Sails doute enit par les regards braques stir li,
peut-&tre
aussi enitrain par la force de 'habitude. le C.P. entonne le chant
Iz AUl. coutleurs ,,.c': l' dra!eaut.
que nous devions regarder en
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ii.'ence. monte, sahtl
par le chant des patrouilles renforce par les
voix pitissantes des anciens combattants presents.
.Ilais tout cela. bien stir. n'a etd qu'un avant-got'i de la cdre,:ulie. .Ai.Lecat invite maintenant le Tres Honor Pere it proceder
c la remise officielle de la Legion d'holoeur ca .I. le Supdrieur.
Tous deux s'avancent devant le drapeai qui flotte. M. Dujardin.
P,rsident des .hJilh;s. les acconpagne... . Cumbert, President
.:
Anciens
4
Combattiants. s'efface delicateent devant .M. le
Mi:aire, tandis que .\. le Tres Honore Pere commence, dans tio
C'!Lece impresCsionmiant. Iallocutlion suivante :
:<Cher Monsieur Alagentie,
S.onitml
chevalier de
tiemultd quie je fusse thargit

la Legion d'honneur. vous avez
deI vots en remettre les insignes.
, J'ai vu t(ms votre demarche un geste de filiale defLrence.
t duan I'lhonneur qui in'dLair ainsi fair, tine occasion tres agreable
( voi.s temoigner ma pacernelle sympathie et de vro.s dire mon
If'ecaucL'se igratiriide'pour les services que vots rende: it la Petite
( r'upagiziii.
, C'esi done le valeureitx soldat. le glorieux bless., que le
,icn''iernelme' t de hl Republique Frangaise voil en votre persomne
j.ii'il introduti dans I'Ordre de la Ldgion d'honnetur. Le clhreri4)t.e' Ia p;s florte raison ce doit etre vrai du pretre. sait se
i.;rd er
ddeux exces opposes. II ne divinise pas sa patrie par on
ciý':uiinisme etroit qui mecolnaitrait le droit des autres peuples
Ir
libertc et a leIr-hb
harinunieiix paUnouissement. Mais, lout en
r.:;i':i sti fidcelit
Ihoniiome, iil vilte
de toomber clans ,n
oaci'!,
me (ti condamine f'idLe itnIze de patrie et, saus en avoir
;:';o!trs conscience, prop!are les voies it ine internationale qui
S'cruii la pire des dicttuires.
SC'esr cdans
i
et ' par , la socided que I'honine se perfec::•'n.'e.
E. en plus t!e !a .ocid
printordiale, la famille. dans
ftL'clle il re'coit!0 vie et qui !hu assure sa premiere formation,
a besoin d'Lune collectivile p!its vas'e. mais encore asse: res:vriite. datns laquelle s'dpanoutirapleinement sa persotnalitd. Cette
'(cie e. c'est sa patric, dcpositaire d't.n patrimoine prLcieuux dont
heleficie, imais qt'il doir aussi enrichir. eti,
b'
.
besoin, dCfendre,
'i '-'e nitperil de sa vie.
, Ce! amioutr tie la patrie i'iuipliquoeauctine etroitesse d'esprit,
: plus forte raison auciuie ho'tilitj eivers les auttres pays. Et,
ri•c'te s'il lhi fout prendre les armes pour proteger son pays
,lotre tin injusle agresseur, le chretien se defend de toute haine,
dc' loute amertnie envers celii quti prend figure d'ennemi stir
'e plai hulnain et politique. mrais demeure unl frere dans le Christ.
[: rien ne le it ditcune faconI plus cloquente, plus teouvante, que
!e.pelerinages iaLoir'des d'anciens combattants, oil se rdunissent
t'es holmies qui, par devoir, se sont affrontes stir les champs de
h!'diille, et qui, mainteiiant, conmmunient publiquement dans I'adoration de I'itostic et danrs I'atmour d'tne mieme Mere. la Vierge
Marie.
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, C'est lans ces dispositions, cher Monsieur M.agenzie que
vous ace: pris les armes pour la de;ense de votre patrie. Sous
l'uiforme, vous arez donnd 'cexemple des qualites qui valent au
prirre mobilise 1'esiimne et I'affeclion de ses camarades et de ses
chefs. A la France, vous etiez pret a faire, pour Dietu, le sacrifice
<ie votre vie. Heilrcuseemnt, pour la nfuiille de Saint-Vincent, la
L.11erre 'ne vois a pas frappe a mort. Mais elle vous a frappfdou['TsureCsement dans votre chair. Vous avez vaillamnnent supportl
viir blessure et ses suites. Nous avons lous admire la force
iýa!he i;e'c laquiie!le v:ous avez continue voire activitL sacerdoiale
,':S l rof.'es.sra''t't la predication.
Et voici qic. depuis phlsicurs anntIes, vous preside.CZ ux
FV
' tit'es de 'Ecole at•posloliqe dei Loos. En vous l'me:,t'lli a sa
: :'. ro.s Sucdr-ieurs sc' soic'ltgeieCl dutdevonueen1t, du seLns. peda., iqut' dwut veots al iec:ait preuve comnmne professcur au BerSausitde S.:iint-'ir.rcn de Paul,. L.cr confiance etait bien placCe.
i ;ite donic au Visitcur dte li Province de
des
' s,
.•. ili
hias ! la diminution de son perd
P, ris. oemnue it i'n td'ar'res.
de( son
)apostoliqces
prmo'irid cnris.sante des Eco!es
*,,.:e'!. la;
meilleier.
rt.r!
.in
t•o*,
nissatite d'esperer elnim aenir
.,or; er
IP 'rnrcoit leIotur of: il pourra non stulement fournir auxM.ai'I. dL'si Pmrviwnce es h omines dont clles ont hesoin. ,mais aussi
-;o.d'': r auii a pels pressants, angoissis, des Provinces qui n'ont
d'autrre personnel que celni que leur envoie le Visiteur de It Pro;'clce de Paris. Pour cela, i! compte tout particldierement stir
:o'.re Ecole ; l ircove e en cst dans les sacrifices qu'il a conlsCenis
'ouItr hli assurer no nouvealu gite, si hiemi compris, a Bondues.
Prisse. ch'er ilon!sieur Magentie. I'honneur qui vous est
P,
conf'rcrd aitjourd'hiui, ajouter encore an prestige de votre Ecole
ciribh er ainsi i orienter vers la famlille de Saintapcjsrolique. eret
1'it'ct'i' des e'; tifnts )nolbretxtlvant recit de vols et de ios lchers
ltLux de lcur apostolat ! >.
Conjrires trne solide prdparatioi an trava.
Des ,;i;'phladisscnenlts
nourris saluent la conclusion diu dis~L(,trsde M. le Tres Honore Pere. Un petit dleve de hitiieme,
A:ain Choct.qureaut, s'atvance alors, portant snr un coussin blanc
'!croix que M. Ic Superieur Genmeral va dpingler sur la poitrine
de' 1..\agsentic. La forulie rime'lle retentit, lente et claire : A
Au
m!,mn dnr President de la Republiqwue, et en vertu des pouvoirs qui
iious sont conferes, nous vous faisons chevalier de la Ldgion
rd'hloneur ,>.Et, quand le nouveau ddcore reooit I'accolade du
succ esseur de saint Vincent, les applaudissements redoublent.
A. le Supericur recoit des mains d'un autre petit, Daniel Dumorrier-. ui bouquet de fleurs tricolores, cependant que s'dleve lenteInent vers le Ciel un chant patriotique: ccSeigneur, accorde ton
secours au dolu pays que imon cOeur ainme ,.
Atte'ndu de tous, le discouirs de remlercienents de M. Magentie
de reconnaissance oil personne n'est oublid
e; qune l'indisctttion d'ti mnagnitophone nous a heureusement
yperis de recucillir :
iiLest qu'une hv-mne
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a Monsieur et Trds Honord Pere.
S11 ne m'appartient pas de relever toutes les paroles elogleuses que vous ave: prononcees a mon igard, je reconnais qu'*
pareil jour, un pare est autorisd a parler gentiment d ses enfants.
Je tiendrai simplement i vous signaler, trks emu, que la Ldgion
d'honneur n'a itd qu'un filial pretexte pour vous posseder. Nous
sommes dans une joie, qu'on ne peut pas ddcrire, it posseder
parmi nous le successeur authentique de saint Vincent de Paul.
N'ous savons que vous etes charge, dans le monde tout entier, de
quarante mille Filles et de cinq a six mille Fils, qui ne travaillent
que pour la Charitd. Nous savons vos immenses soucis, et it n'est
pas possible de ne pas souligner la gdnrosite avec laquelle vous
avez repondu a notre appel. Soyez-en infiniment remercid. Je me
suis demandd, avec une certaine angoisse, it un nmoment donnd,
ce que saint Vincent dirait de voir un de ses Fils dicore de la
Legion d'honneur. Il y en a eu d'autres, et vous en ites, mon Pere,
le plus illustre reprdsentant. J'ai pense, apres, que saint Vincent
nous pardonnerait,puisqu'il n'envisageait que la proscription des
honneurs ecclesiastiques. II ne s'agit pas ici de camail de chanoine, et vous m'autorisez a recevoir cette distinction. J'en remercie le Gouvernement qui ne connait pas mes ddfauts. Je vous en
remercie egalement, et d'une fagon tres emue.
a Je suis dgalement assez emu de voir l'Assistant General de
la Congrdgation. M. Contassot, participer it cette fite de famnille.
Nous avons decidement tous les honneurs. Egalement, M. le Visiteur de la Province, qui est ddjit connu dans la Maison, et dans
la rdgion, qui a etd maintes et maintes fois pour nous le Pere
infiniment attentif et auquel je me reserve de manifester par
davantage d'obdissance et de devouement, une reconnaissance
bien meritee.
v Mes Sceurs, je me tournerai vers vous ensuite, vous etes
de la famille ; je ne pense pas manquer a quelque loi dit protocole, les protocoles sont toujours un pet mysterieux, un peu
effrayants, surtout it pareil jour. Ma Sceur Visitatrice, et nme'
Sceurs, sovez remercides : vous avez ete a toutes les ctapes de
ma vie. Je suis ne sous vos cornettes et je ne me rappellerai
iamais avec assez d'dmotion ce matin du 21 juin 1940, oil, aprbs
tne mnit passee sur le billard, charcutd par les chirurgiens, relevant d'un sommeil qui avait dure, je crois, douze ou quatorze
heures, la prenmire chose que je vis en revenant au mnonde, pour
ainsi dire, en pleine captivite, ce fut une cornette, tne cornette
de Saint-Vincent de Paul qui se penchait suir moi pour me soturire. Elle est maintenant at ciel, et je me rappelle la rdflexion
extremement emouvante d'un camarade qui etait loin d'avoir mes
pensdes, et qui me dit, vous excuserez, nots somnnes dans une
audience, dans un auditoire tres respectable, mais je vous donne,
entre guillemets, une citation authentique : a Mon vieux, toi, tu
as rdussi, tu as cred l'Internationale de la Charitd. Partout oil tu
vas, tu trouves des sourires ! ,. Je vous en remercie, et particulibrement de votre sourire d'atujourd'hui.
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- J'cpeirc. .Mlonsieur le Cure de Notre-Dawne-de-Grdces, que
nous avons e;t d'acceptables paroissiens. Je vous remercie itfinimrent de vous iLre distrait de tant d'occupations pour venir honorer de votre presence cette ceremonie tres faniliale et dans
h:quclle nous voudrions voir, c'est le dernier Notre-Dame, Reine
d;u Monde, Patronne de Bondues, nous voudrious voir nit adieu,
e: il ets mIarqiie par la fraternite, puisque vous voild la. Ainsi que
.1. !e cure d'Ennequiri, M. le chanoine Mazingarbe, qui est un pen
ILtcnu. mtais qui va venir, et M. I'abbe Barbez, avec lequel nous
1Itretenons des relations de voisinage, je crois, fraternelles tealleMlonsieur Ie 'laire. votls 'i'excuserez d'avoir nomine d'abord
';:a famille. Je vous savais retem , et je n'avais pas trop ose vous
dcmander. Et, voici que. malgre de nombreuses decorations i
epingtcr, ce matin, vous avez tenui tout de meme ca venir : crovez
b;ien que route Ia Maison en est tres honoree, er que nous profirons de I'occasion. nous le ferons encore en itte it ltee. j'espere,
red'uie facon tr&s chiire, pour vous remercier de aI'nabiliit ar~ec
z
;aq(ielle vous ave tolujours accepti nos propositions on les services qtc nous poitvions vous demander. Monsieur le .nlire. de
l:i part de route Ia Mison et de la Congregation, e, en vorre per-'lmii. a tous les inmires iqui ont precede et qui se sont maniefe.its
coj:prchensifs pour nous. nous vous disons merci.
C.
, Je in'adresseraiit la personne de M. Dujardin, et ijincarrinrai en lui v tous les Legions d'honneur, tons les medailles mili:aires. toins les croix de guerre, tons les prisonniers. tous les
O:nciens comlbatrans et les representants des victines de la
,uerre >,. Monsieur Dujardin, vous mi'avez fai tun accueil, ijose le
dire. c'esi volts qui n'yv autorisez, d'ami. Vous ne sauriez croire
,L ec combien d'emotion j'ai recu. ces jours-ci, votre visite et votre
cadeau. prepares d'ailleurs par deux accueils charmants. et vots
'2 iave pas hIsirt' i accompagner ce cadeau, qui m'a touche extrd''enment, de paroles encore plus touchantes. Vous in'avez dir, avec
Iue emotion dans la voix que je comnprends. et qui repondait a
':unn imotion, qui rejoignait la inienne :
Ceci, c'est en temoiC
.nrage de sympalhie ,, et puis, vous arez osd ajouter. , de franche
uminiie v. Crovez bien que vous m'atve: Lt au cmcur et que ie suis
-res heureux de vous voir parrainer cette remise de la Legion
d'honneur. Qul'en 'ols, lols vos camarades, tous mres camaradcs,
soient remerci6s !
Mesdames
l
ct Messieurs, ntous ne pouvions pas inviter tout
le mionde. Peut-~tre ferons-nous des tecontents, mais notre ccur
en sera peind. La Maison est petite et notus ne voudrions pas
-onner it cette cdrdeonie un faste trop exterieur. Ce n'est pas
dans l'esprit de saint Vincent de Paul qui nous a fondes, et ce
:aest pas lnon plus, je crois, dans I'esprit de cette croix et de cette
Maison. Cependant, nous avons tenu it inviter M. et Mme BrillanW.
A. Brillant est le President de notre A. P. E. L. Que tons les parents
d'eleves qui m'ont djdia beaucoup manifestd leur sympathie par
des cadeaux charmants et des lettres encore plus charmantes, que
tons les parents d'dl~ves regoivent ici le merci de toute la Maison.
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SJ'associerai, je les ai djai associes dans I'zamitic, i'associerai
dans le devouemient i l'egard de la Maison de Loos et de la future
lMaison de Bondues, aux quatre-cinquiemnes dejia sur pied. M. et
Mime Gerard Thiriez d'un c6te, M. et Mme Joseph .lilliez-Dufour,
a'aurre part. J'auraispeur de blesser leur ,odestie,
tais, aujourSu'li. il ne mn'est pas permis de me taire e je ne
Ireuxpas
employer de mots excessifs, je suis pouriant Meridional. Monsieur Thiriez, Monsieur Joseph Mulliez et Mesdames, ie vais ime
restreindre : peut-dere arriverai-je a vous dire des miots plus touchants, en particulier : merci de lout mlon cceur, et merci de la
p'art de toute la Congregation. Notre Prre Geinera! est lit. it incarne
(r.ute la famille, et elle est nonmbreuse, vous etes i la base, Monsieur Gerard Thiriez, pour Loos, et Monsieur Joseph .lMulliez, pour
BIondues, vous etes a la base e la formation de multitudes de
AMissionnaires dejai parris, et j'espere d'une multitude encore plus
giande qui partira de Bondues.
SJ'ai presque fini, et je e voudrais oublier personne : les
Cornfreres de la Maison, mres chers Confrires, les leves de la
\Iaison et tout le personnel. Ce'te Maison, petite, oil les classes
;utichent les chambres des professeurs, pernret lne vie de famille
0uli mi'a sdtuit des le premier jour, et vous ne sauriez croire
"ombien.ces jours-ci, it travers ce que je devinais de la delicate
;,reparation de cette fete, j'ai ptu etre touche. II est difficile d'exprimner cela. surtout en public, inais, ce matin, j'ai dit, durait la
Messe, ii Norre-Dame,.de porter ai Jesus, qui saift mieux le traduire
,itie m•oi er le recompenser. le merci pour tous ces services rendus,
. en particulier pour ce dcvouenment inlassable de jour et de
'luit, que tout le monde Pie reconnait pas, mais que inous virons
'<ms les jours, et qcle nous connaissnns. Quie les enfants soient
rc'mercies egalement de tout ce qu'ils ont fait ces jours-ci, des
iacrifices de preparation et de la bonne volonte qu'ils mettent a
coouter nos conseils.
Une personne est absente, que je salue de loin : Ina mere.
L
Ma mtere est une humble ouvriere. J'avais ui r-ve : la faire venir,
ci. une fois que j'aurais eu la croix, de la mettre sur sa poitrine.
C'est elle qui merite tour. AMa ,lmre a etd veuve trois semaines
avant ma naissance. C'est une humtble ouvriere qui, le soir de son
mariage, avair exactement quarante-cinq sous. Elle a travailld
:oute sa vie : elle ne m'a jamais donne que de bons exemples.
C'est elle qui est heroique. Elle ne pent pas venir ; la vieillesse
cst lia, helas ! la fatigue est li, mais je sais que, de tout cteur, elle
cst parmi nous. Elle est representee par une partie de ma famille
que je remercie infiniment.
Et puis, de ma miire, je passe a la MAre de cette Maison.
E,
Jc suis ie, sous le regard de la Sainte Vierge, a Lourdes. J'ai ete
eleve sous le regard de la Sainte Vierge, dans le creux du vieux
chine, au Berceau de Saint-Vincent de Paul. J'ai retrouve la
Sainte Vierge, i Paris, pour ma philosophie : la rue du Bac. J'ai
retrouve la Sainte Vierge, pour ma theologie, aj Dax : Notre-Damedu-Pouy. Puis je suis revenii au vieux chinc, au Berceau. Et, ma
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c'est qu'a la premiere visite que je fis a cette Maison, dans ce
Aord qui est si loin de chez moi, ce fut de rencontrer le sourire
de la Sainte Vierge, a qui j'ai confid tout mon apostolat sacerdotal. Ce soir, quand la fere se terminera, puisqu'on m'a demand,
d'attendre la fin du jour, je confierai cette croix a la Sainte Vierge.
C'est elle qui a etr aussi a toutes les 6tapes de ma vie. Et ie me
rappelle que le 20 juin 1940, alors qu'une rafale malencontreuse
m'a rencontre, en premiere ligne, par un jour de canicule extraordinaire, sur les marches de Lorraine, au pays de Jeanne d'Arc,
lorsque j'ai cru que la mort passait, j'ai donne ma vie pour la
France, mais a la Sainte Vierge ! Et je crois que, ce soir, elle sera
heureuse de recevoir cet humble hommage.
o Et, maintenant, j'en ai terming. Si j'ai oublid quelqu'wn,
mon cceur le regrette d'avance. Je pense qu'on ne pourra pas en
maniifester trop de tristesse. Tout au moins, sachez que tous et
tous ceux que vous reprdsentez, je vous remercie infiniment. de
ma part, et de la part de route l'Ecole ».
Coupe souvent d'applaudissements chaleureux, ce discours
metrait le point final a une cerdmonie splendide dans sa simplicitr. Sans doute devinera-t-on qu'il y eut quelques complements.
Je n'en fais point mystere. N'ai-je pas dit, en commengant, que
M. I'econome avait dressd la table pour les vins d'honneur ?
Mais ii n'y eut pas que cela. Les Anciens Combattants offrirent
u .f.le Superieur an superbe livre d'art. Les eleves et les professeurs lid firent un cadeau pour la chapelle de Bondues, et ma
Sceur Superieure de l'Institut technique offrit aux invites, dans
un cadre de verdure contrastant avec la cour poussigreuse de
notre Ecole. un repas dont je ne dirai rien par discretion. Car il
faudraii vanter les delicatesses du menu et la bonne humeur des
convives, il faudrait faire I'eloge d'une h6tesse qui tient a rester
dans Fombre, it faudrait redire tres mal un toast qui fur tres bien
el que chacun devine encore mieux : ce fut utne journde oh l'inion
des cceurs fut parfaite, oi chacun sentit qu'une recompense officielle bien miritge avait servi d'occasion pour dire merci i la
FIrance, bien sur. mais aussi itla Congregation, et encore plus it
Notre-Dame.

TOILOtSE. LA PSYCHOLOGIE DU VIEILLARD ET SA VIE CIIHRTIENXE.

A Toulouse, des Journees rigionales de 1'Union des Religieuses

d'action hospitaliere et sociale se tiennent les 6, 7 et 8 juin. Des
conf6rences et des exposes examinent divers problkmes, int6ressant 1'activit6 des Soeurs dans les seize dioceses de la Region
Sud-Oucst.
Parmi les enseignements, on eut une Journde doctrinale, sur
Ic theme : Presence au monde, separation du monde. Les jours
suivants, les sessionnistes eurent des conferences sur H6pitaux
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et Cliniques, Soins A domicile, Maisons d'Enfants, Foyers de
Jeunes. Au matin du 8 juin, on entendit un expose vivant du Docteur Dardenne, Professeur agrege de la Facultd de Toulouse, sur
la pathologie du vieillard, repercussions de la vie collective sur
sa sante. Celle-ci est un heritage complexe out interviennent les
apports du passe familial, professionnel et sa constitution psychologique. Ce qui am4ne, en conclusion, des problemes d'alimentation, de sommeil, des loisirs, etc.
Apres cette leqon, notre Confrere, M. Pierre Causse, de la
Maison de Toulouse, degage la psychologie du vieillard et comment elle peut I'aider dans I'approfondissement de la vie chrdtienne. Aucune pratique n'est valable a qui n'a pas la foi, et, avant
de faire acc6der les vieillards a la pratique, il faut les aider h
acceder a la foi ou a reveiller leur authentique foi. Voild un souci
vincentien du bien a faire aux pauvres, a leur corps, a leur ime.
Notons que le compte-rendu in-extenso des conferences donnees lors de cette session se trouve, a Toulouse, au Secretariat de
la D616gation dioc6saine de I'U.N.C.A.H.S., 17, rue Saint-Jacques.

TOULOUSE. INA:UGRATION DE LA MAISO\ PROVINCIALE.

A Toulouse, le T.H. Pere benit et inaugure, en ce 9 juin, la
nouvelle Maison provinciale, 16, Grande-Rue Saint-Michel. Pour
la Messe, la chapelle se remplit de cornettes, et, proche l'autel,
sc groupent les Confreres de la Maison et des ddleguds de la
Province ; parmi eux, le Visiteur de Paris qui, longtemps, se
depensa dans les Maisons de Montpellier, Montauban et Dax.
Comme chacun le remarque, l'installation cst suivant les
Pctuelles exigences de la technique, qui est la pour faciliter le
travail dans 1'ordre et I'adaptation. Ce labeur fait partie de I'equipement que, de divers c6t6s, les circonstances ont permis de
moderniser dans les residences des six Visitatrices, des deux Visiteurs de France et ailleurs...

COMMISSION DU C.P.M.I. ETATS DE PERFECTION.
A Paris, au 67 de la rue de Sevres (23-25 juin 1959), dans le
cadre de la vivante Centrale des (Euvres des Filles de la Charitd,
les cinq membres de l'actuelle Commission des Etats de Perfection, au cours de trois jours de reunion, mettent au point quelques rapports destines au C.P.M.I. Les del6gu6s 6tudient la collaboration des Religieuses (de nos jours, on parle volontiers de
I'intigration) au cours des Missions gentrales : cet aspect actuel
et 6prouv6 de l'apostolat missionnaire en nos regions.
De cette Commission des Etats de Perfection, fait partie notre
Confrere, le Superieur de Marseille, M. Coudron, qui amenage
enfin et modernise heureusement la ven6rable Maison de Toursainte, A Sainte-Marthe.
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Lisons ici. dans le resum, de M. Coudron, la marche des
travaux pour I'adaptation de la force apostolique des Religieuses,
Ames consacrees a Dicu ct collaborant a son service, lors des
missions generales :
Le but de cerre session Ltait de nous permettre en conmiuit
nos diffdrentes experiences dans ce domaine si nouveau et si
diclical dec 'integrarion des Religieuses dans la pastorale d'enscimhle au cours des missions gJnerales. Nouts voulions egaleneLnt
prendre contact avec les Grandes Unions et confronrer nos posirions avec les Icurs, afin de conijtguer nos efforts.
La Commission est. pour 'insiant, composee de deux Oblats
dce Mlarie, un1 Redemptoriste, 1un Domiinicain, un Pretre de la .is-

sion.
Elle southair,;t instaminent recevoir de noutveaux merbres. et,
*i l'un oin Iaiuree
d nos Confreres pourait s'y joindre, il n'est pas
necessaire qu'il soit Alissionnaire, nous en serious tres heurc'rix.
\!es Confreres de la Commission our fortement insiste pour iqte
nu•ls iroulvions ce renfort.
L'un des buts de la .Mission Genlrate est de coordonner tons
les efforts apostoliques dans un certain nombre de secteurs, en
iisociatt, datis cerre coordination, sacerdoce et laical. Pendant
qjteiques annies, la vie religieuse fut praiiquentent exclte de cette

coordination.
Voici quatre ans. le C.P.M.I. se rendit compte de cette grave
l:cline et prit conscience quie ce monde des Religieuses czait
ealement partie prenante et ne devait pas rester en dehors de
cerre coordination, mais devait, au contraire. y prendre la place
riviilegiee que, de par sa consecration, la Religieuse a dans la
pasiorale.
Les eglises locales, qui profiraient dii detvouement des Religicuses dans tant de domaines, education dans les &coles,carel :ismes, patronages, assistance aux malades, services hospitaliers,
s·unaient confusement qu'il y avait la ine force que non setlement elles ne pouvaient pas ignorer, mais qu'il fallait faire entrer
dans I'effort general ; mais comment ?
Les delegations diocesaines, qui assistaient it leffort de strucituration pastorale lors des missions gdndrales, souffraient de
'isolement oh on laissait les Religieuses et interrogeaient...
Beaucoup de pretres chargds des Religieuses ne comprenaien?
pas et se sentaient incapables de leur donner une reponse...
Les quelques Missionnaires que ce problmne interessait tatonnaient et faisaient quelques experiences en ordre disperse.
[Is ne decouvraient pas setlement un nouveau probllme, mais
route une categorie nouvelle qui, elle aussi, faisait bien partie de
I'Eglise, et y avait mime une place privilegiee dans cette trilogie :
Sacerdoce, Vie religieuse, Laicat. Allait-elle et pouvait-elle rester
en dehors de 1'effort gendral ?
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Coinmentt e sous quel angle allait-elle s'integrer, s'inscrer
dans cet effort ? Ne fallait-il pas que, desormais, iraitdes en
tidultes, les initiatives de cette insertion dans la pastorale viennent
des Religieuses elles-mnines ? Sans doute, il fallait les aider it
decouvrir leur vraie place dans I'Eglise, dars l'eglise locale, et, des
lors. leurs propres responsabilitis dans la mise en place et dans
l, rtalisation de la pastorale. Comme le sacerdoce et le laicat, le
,;onde des Etats de Perfection avait son mot a dire.
Les grandes Unions, dont le but dtait la formation professionwclle des Reliiicisics. n'avaient pas et ne pouvaient avoir comme
optique cette insertion dans la pastorale. II fallait done creer un
iolverl organisme, qui, en collaboration avec les Unions, aiirait
(C, souci. cc fut la Commission pastorale des Religieuses.
Dans toules les missions generales. cette Commission trav•Iaillerit en liaison arec toutes les commissions pastorales et
repenserait tous les problemnes en fonction de cette insertion
c'es Religicuses.
Conune deplis deux ans des expdriences avaient etd faites
sur diverses regions de la France, la Commission C.P.M.I. des
Etats de Perfection, dans sa Session de juin, voulut confronter
les diverses experiences, les methodes suivies par les Missionnaires. analyser les avantages et les inconvenients de telle ou
ille imthode et s'efforcer de mettre au point une methode d'aclion qui puisse etre proposee it tous les Missionnaires qui, lors
dees missions generales, seraient responsables de ce mionde des
Religieuses. Elle a chargd son responsable de tracer, ia partir de
nos discussions, les grandes lignes d'un a Pilotis >, que la Commission reverra avant sa partition.
La Commission, dans cette mnme session, votult aussi voir
plus clair dans le mandat que les Religieuses recoivent, des lors
la place des Religieuses dans I'Eglise. mandat officiel de la priere
pour les moniales, mandat officiel it 'action apostolique pour les
religicutses actives, mandatees, illes le sont, moins que le pretre,
mais plus que le laic.
Ce mandat nest pas de faire n'importe quoi. II s'exprime it
travers les constitutions, les Superieurs religieux et ecclsiastiques... Pour ce travail, la Commission avait fait appel au
Pere Ple.
La Commission voidut encore, dans sa session, confronter
ses positions avec celles des Grandes Unions. C'est pourquoi
elle avait demandt atux Unions de lui envoyer une responsable
pour I'entretenir sur leur propre organisation, leurs methodes
d'action, leurs buts particuliers et comment elles envisageaient
elles-memes leur collaboration avec la commission C.P.M.I.
Les rapports qui furent prdsentds par les ddelgudes de
l'U.R.E., I'U.C.H.A.S., I'U.R.E.P. et une responsables des Instituts
seculiers, furent tres enrichissants, la Commission fut heureuse
de mieux voir comment nous pouvions nous aider et nous
completer mutuellement.
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Cette session va permettre aux membres de la Commission
de preciser leur methode, d'avoir plus de contacts avec les
Unions, d'aider celles-ci & mieux s'organiser sur des secteurs
oih elles ne le sont pas assez et Id oil elles sont a travailler en
union plus etroite. Cette action commune aidera a mieux faire
comprendre tout le problme au clergd, au laicat et aux religieuses elles-mmnes.

MORT ET ELOCE DE

MGR BERNARDO

BOrEKO.

ARCHEVOLE DE P.AMPLONA (COLOMBIE).
28 JrUI

1959.

A Medellin, ou il avait 6te transport6 de Pamplona pour surveiller son 6tat cardiaque, notre confrere Mgr Bernardo Botero
est subitement terrasse le 28 juin par une seconde syncope, alors
qu'invite chez un de ses oncles, il allait prendre son repas de
midi. II eut a peine le temps de benir la table, et il s'effondrait.
Tout aussit6t on appelle Mgr Michel Antonio Medina, auxiliaire
de Medellin, son ancien 616-e et ami qui, tout emu, lui administre
les derniers sacrements. Et, sous les yeux atterrds de ses parents,
Mgr l'archeveque de Pamplona passait rapidement a une vie meilleure. Depuis longtemps, il 6tait prit !
N6 A Sonson, alors du diocese de Medellin, le 10 juillet 1891,
Bernardo 6tait admis au sdminaire interne a Santa Rosa de Cabal
le 14 aofit 1910 et recevait la pretrise, le 23 juin 1918, a Cartago.
Plac6, en 1920, au s6minaire de Tunja, il revenait en 1927 A Santa
Rosa. avant de recevoir la patente de Sup6rieur d'lbagud (1931)
et celle de Tunja en 1938. Ces diverses annees de devouement ct
de vertus, ces multiples occasions de savoir-faire et d'entrcgent
preparaient ce Pr&tre de la Mission aux responsabilites futures.
Nomme 6veque de Santa Marta en 1944, il etait promu h l'archevecht de Pamplona. II en fut le premier archeveque.
Ce qu'il fut en ce dernier poste, - apotheose de son zele, un de ses collaborateurs A l'archeveche, M. Raphael Sarmiento,
nous le depeint, avec ses riches et multiples qualitis, de pr&tre et
de chef. Confi6es au Sembrador (n" 152), ces lignes, ici adaptees
et traduites, depeignent avec bonheur Mgr Bernardo Botero.
D'autre part, ces quelques paragraphes font honneur a l'actuel
vicaire gendral de Pamplona.
A travers les lignes de ce portrait, nous retrouvons avec
profit et admiration ce confrire que nous avions eu I'occasion
de grandement apprecier, lors des journees oi il fut 1'hte de la
Maison-Mire.
Aux lendemains de la mort de Mgr Bernardo Botero, ce fut wi
lieu commun de proclamer qu'il gouverna son diocese de
Nueva Pamplona avec tout son cceur. II mit en pratique la pertinewe observation de Thibon : Si tu veux prouver a ton prochain
que tu as raison, montre et prouve lui que tu l'aimes !
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Forme dis so prime enfance ii I'ecole de saint Vincent et
devenu 'tin de ses fits par le choix de sa vocation, it sut comprendre et imiter la vie de son Pere, de telle sorte qu'il put faire
de son existence lazariste tine attentive copie de celle du Saint
Fondateur. Les fid'les de Iarchidiocese, et notamment ses
pretres. attestent unaninimemcnt cette constatation.
Des le debut de son ministere a Nueva Pamplona, it s'attira
l'amour de tons par IC comportement, plein de vtndration et
de delicatesse. qu'il cut it cteur de rendre a son vtenrable
,rdd&cessctur, .MgrAfaiador y Cadena. Ce dernier, de son c6td,
aimait ti redire : < Jamais nous Inc pourrons suffisanmnent remercicr Notrc-Scignct r du don (u'Tl nous a fait en la personne
tie Mgr Bernardo Botcro ! ,.
Un jour que .fgr I'archevCique se trouvait profondcnment
aclrisr
Jdevant N'attitude bien pen respcctucuse d'unI de ses
diocdsains, it cu•t l
force d'cime de trotrer cette ligne de
condtititc : ,<Pous.o'ts lta!tierice
jusqu'd I'exces, car il ne convielit ,?as d'acctler quiicoprnqte a se fourvoyer dans tin mantais
RiM'>.
Une atire jois. iaisant echo a ces paroles. tm pr,'tre avouait,
les ycux pleins de larmcs : .IArec ce saint, on ne peut discuter
parce qu'il triominphe de rnous par Ie ctiur ,. Le sien, en effet,
diait rellement se1nsib!e it tout cc qu'il v avait de noble que
mainttes fois ses yeux s'embttaienit de larnes, en dcoutant la
simple relation de qucelque trait Cdifiant.
Sonr palais archiepiscopal. des lors, n'dtait pas, pour les
pretres et les laiques, la demeure officielle du chef et du prilat,
mais hien la maison dtiPire...
Les pretres savaiclt que non scutement, a l'arche\'dchi. its
'rouvleraient accuieil affecltiuex, conseil prudent et opportun,
stimulant et encouragemuent dans les travaux dii miniistere, inais
aussi table et gite offerts avec rnc profonde affection. Les simples
fidcles. depuis les plus hunmbles jusqu'aux plus grands, accouraient vers Monseignicur avec la confiance du fils i I'endroit de
son pere, et s'ils entraicnt arec confiance, tous en sortaient I'dine
en joic et le corur en paix. Les mains de l'archevcque ne surent
jamais retenir de I'argent, mais sculement elles eurent a cw•ir
de dispenser des dons. Pour notre part, ayant en la providcntielle faveur de vivre a ses c6tes, nous avons pit constater a
maintes reprises ces discrOtes atmn6nes qui, chaque jour, soulageaient avec ddlicatesse la vraic misere de pauvres honteux. Le peu
d'argent qui, chaquie iois, lii restait de ses honoraires personnels versds par la Curie, it le consacrait aux oeuvres de hienfaisance sociale. De par ailleurs. son testament est une preuve de
cet cdifiant ddtachement : Je laisse mon anncau pastoral au
diocise de Santa Marta qui in'en a gratifi6, ma crosse a la
Communaut6 des Pretres de la Mission et le reste a l'archidiocese
de Pamplona.
La charitd, r'gle invariable de son gouvernement, decoulait
spontanement de sa vie, toute de prieres et sacrifices. La modeste
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chapelle de son palais episcopal vit souvent ces frdquentes visites
qui. entreminlees it la tiche de tous les jours, amtenaient I'archevIque it se prosterner anr pied dti tabernacle on it parconrir
les stations du chemin de la Croix,. sa dtvotion prdfLrde. Oiant
it so messe quotidieime. ceuxi qui v assistaient attestaient ntnanimemnent que l'onction dui pieux archevique fortifiait leur foi sur
la prdsence du Seigneur dans l'Eucharistie.
La simplicirt de son cotiportement. I'ainmable aunstrit
de
sa vie, la sobrijte de sa notirriture tradiisaient,.chiaciune a leur
facon. sotn nroble caractire. for;utt; et base snr de consttantlLs priVi'tHiol-s.

Conrintullentemrt prourt
par d'aticienntes ddficiences de saint
qui le cndulisirert1a ui ombeani.
l
ijamais Ite plaIte
plainte
cscl'ai:
de s',s ltvres. C'est pourquui. quelques jours avalrt sa mort,
conIMi.
if nie potraiii cachkcTr l's manifestatiotts de la souffrance
physiqute qui le lolirmelltai;,.1Inou pi',ines noter tun itdice certain
die lilr
iravite.
L'APOTRE FT

.E CFHF.

II avair ire solide formation tlieologiique el des quailiiis
pen conliiinntes pour la meltre ii lt porrde de tons. bitoubliEI!es
scroitr. pour les i.gns de Painitlota. seL' derniers enrtretlies du
diniamche a la rmesse tde 11 heures. La cathedrale etait alors
ren'piie. En majorit'. on v vo-ivait des hornites. desirelu dcl'couter
lexvpos) tie la doctrlin'. e.xprinte en iune belle et sobre forme
lihtraire.
Ifgr Botero Alvare: excellait aiissi dans la connaisstance dti
passý : histoire
i'Eglise universetle et ainales ecclesiastlities
dte la Colombie !
Fn :.onlthabirelle et courte protmeinade tie chaque soir,
rnec s.atirc' it ssante
a
pour le delivrer, au moilns dlrali de'ux
Iheures. des soiififrances dut froid. nous tnous rdiotission.s e~n sa
conmaginlie tileson agrdable entretien qt'illlustrrit conrintuellhmeirt
le rappel de quelques faits historiques.
Les mouvenments d'apostolar laique trouiverent ci son zile
apostolique tan inlassable encouragemenlt. Pour son archuidioc;'s,',
il mir sur pied ture dquipe sacerdotale qi'il pourv'n dte slain!t
oil it avait coordomnC les trois grands monvements : Action
catholique. Action intellectuelle et Action ropldaire. Cette heIureuse redaction lui rdiri:aitle fervent dloge tie ses collguLes tdan
'eppiscopat.
Coumne admiiistrateur, ii monrtra ses
nhautes qualites de
financier. L'arciidiocese a coniract titne immense dette de graiirtude envers .Mgr Botero Alvare:. parce que, I'tvant pris dans la
disette. ii lui a procure une soliditd financire.
Particulierementt le Smuinaire ftt touijours comme la pitplle
de I'cil : bcneficiant de son talent administratif, ii connut des
jours de prosperitd dconomique et, grdce it sa munificence,
s'embellit d'une artistique chapelle.
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La mort du saint archevrque frt le couronnement de celie
paisible vie. Quand lid survint la subite et inortelle attaque. i!
relut des mains de son eldve et ami, Mgr Medina, les derniers
secours de l'Eglise. Et. apres I'extreme-onction, ii repondit au
medecin qui lid demandait s'il souffrait : c Docteur. il n'v a plus
rien ii faire ! , Et doucement it rendit son dine an Seigneur.
Si nous voulions r;sumner en utne phrase V'inage de notre
treis aimn et regrette pastetr. noils pouirrions dire : , II a reproduit fidelement dans sa vie celle de son Pere spirituel. Vincent
de Paul .
VERGT (DORDOGNE).
CI\XP-lissio\

(JUILLET-I5

Dn

SilI\l\iRE

I\IER\F DE D\x

AOUT).

L'homme est fait pour travailler... Le temps des vacance,
-apporte aussi son labeur et son enrichissement. Dans nombre d2
r.'coins du pays. i 1n mer, a la montagne, camps et colonies ie
vacances transforment momentandment le paysage. Quelque'
\illages abritent parfois plusieurs groupes de jeunes... Dans cettl
almosphere, la cornette des Sceurs de Saint-Vincent de Paul se
r1-ultiplie specialement (tel un etendard de charitt)
dans les sites
les plus reculds.
Cette forme d'apostolat commence at s'6tendre en divers pays.
el la France n'est pas en arriere dans cette initiative moderne
oi. se depensent des bonnes volont6s de tout acabit : gen6rosit&s
dc; laYcs, devouement multiforme de religieuses.
A titre de nouveaute et d'experience heureuse de cette annee,
?icntionnons que le Seminaire intern ede la Mission s'cst lui aussi
trzinsporte de Dax at Vergt. en Dordogne, avec son equipe de
iirCecteurs et son reglement de vie. Les quelques lignes du
co'- pte-rendu ci-joint nous permettent de participer i cet apor(;lat < jeune et conqudrant
:
Les paurr-es gens des chaltmps deme'urent, evideininent. les
! riviltdgies de I'action et de la spiritttalite vincenitienles. Ce fut
cone irne grande joie et une grace de choix pour nous tous que
cltre experience de camp-mission en Dordogne, de la fin juillet
tau 15 aofit.
Pautres gens des champs, lnots les avons trouvtrs et rapidement aiims a Vergt, paroisse de 1400 habitants, en pleine
campagne perigourdine, avec ses quarante pratiquants du
dimanche et un seul qui fait ses Piques. Nous etions bien dans
une terre de mission oft notre vocation vincentienne ne pouvait
que s'affirmer et s'approfondir.
Bien sir,. ii n'dtait pas question de nmtamorphoser les
znovices en actifs inissionnaires, le boi sens tout autant que le
droit canon nous l'interdisaient. II fallait trouver oine formule qui
fit an niveau de nos mnodestes possibilitds, au niveau surtout des
axieiences d'un Noviciat. El c'est pourquoi, d'emblee. nous nous
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.sommesorientes vers la fornule loute simple et bien vincentienne
au e16moignage : temoignage de la priere, temoignage de la
pauxrete et du travail, temnzignage d'une vie commune et joyeuse.
Temoignage de la priere, zout d'abord. Notre salle d'oraison,
,iotrechapelle elaien I'eglise paroissiale, tellement desertie a
longueur d'annee. Peu a peu, les gens s'habituerent it nous voir
sortir de notretilaison,sitrue an c•eur meine du bourg, pour notus
; Lndre a heures fixes et ensemble a I'eglise. Bien mieux, quelquesuns, de plus en plus nombreux, nous y suivirent : quinze i vingt
;crotnis
aux
it'slels
s du mriai'i, irente a quarante an chapelet
i:editc de chaque soir. Ces chiffres sont cloquents si on les
coipare a ceutx de la pratique religicuse dans la paroisse.
Le chant surtout ariirait les gens, et tout notre repertoire
iphoitequc
esi pslt
bien des fois. Le chapelet du soir,
nddiciHL par chaciui des s.miniarisies a tour de role et entrecoupd
aiebeaux chaltis -t d'intL'tinzi
, fut edgalement de plus en plus et
dc nietix en l Cil'tux .s Ii-!.

pi-,.

Enfin, le'.s 'tcsscs (du difmh chc furent particilierement soi,c-re.s.
Suivant le rytv:ie hlabituel du cure, nous participiols i
:u-,is
messes, ci:aqut dimaitche, assurant chants, monitions at
t(ccmolies. Pour le I1 autt. il v cut nreme une Grand'Messe
',
ec diacre et sout-diacre, digne des plus belles fetes de Notre;iame-du-Potiy, tcqii fut; wte sorte d'evenement dans la paroisse.
Que de choses il y airait a dire encore sur ce premier tcioide la priere... rtcs ces ; Benedicite>, pol.yphoniques et
.alloSnsa plaisir Cil s'agissait cl plus souvent de Psaumes de
l)eiss) parce que norsovoisins sortaient aux fenetres ou stationmiuic!t devant ?;iotre porte pour entendre ces beaux chants... telles
Lccore ces veillet dte prirre sur le sacerdoce ou sur la Vierge
.'f1ri- que nous a~vols dornles a Vergt er dans les quatre annexes
dc .l.
\ l Curd, etc...

g:;uge

Icmoignac dc pauvtrctt cl de traxvail. - Un lair est certain:
It'. :eL'n du setIreirI lie on.s unt pL.as pris pour des touristes en
villdtciatiire. Er. poir la menttalit• du coin, celti constatation fut
ides
plus profitables. Nous eirions logcs pauvrement, faisions nouisumefnes notre cuisine (iOuits cions avec nous clFrere Ballini, des
plus ddvoues), et chaque jour nous partions au travail. Une cilise
dtu \I I sicle, loute recouterte de platre, itdecaper du haul dei
vouttes au dallage, le chcear d'ucme aurrte glise a decaper
iussi,
ct eplin I'immense chaceir de 'eglise de Vergt a peindre et remcttre
i: netuf. Ce bilan otout sec suppose un nombre impressionnantd'heures de travail et... d'ampoules aux mains. Car ii fallut littdralenment
,ratter et brosser chaque pierre dans une epaisse poussiere de
ildtre, monter et demonter Ics ;chafaudages, transporter des
rctnes de platras. etc... Bien des gens sont venus nous voir dans les
chantiers, dans le bruit des marteauix er des burins recouvert, le
ulus souvent, par des chants, el, au dire de M. le Curd, ce tiimoigiiage fut des plus efficaces, dans ce pays oil cure est souvent
Jlour les gens synonyime de bourgeois... Quelle injustice... pour
tious qui avons vecu trois semainres avec le curd de Vergt.
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Temoignage d'une vie commune et ioyeuse. - Je ne rapporterai ici que le resumne d'une conversation que j'eus la veille de
notre depart avec notre premier voisin, au brave hommne de
35 ans qui s'est fait baptiser pour son mariage et n'est pas revenu
a I'eglise depuis. En substance, il me disait : ( Je ne comprends
pas comment d'aussi jeunes et beaux (sic) garfons peuvent accepter aussi joyeusement de devenir pretres, alors qu'ils pourraient
se faire de magnifiques situations... et pourtant its out Fair plus
joyeux que n'importe lequel ties jeunes gens de Vergt it qui il ne
nuirqule rien ,.
11 est certain que salns faire de ministere propremenl
dit,
'ouus nous sommes sentis de plus en plus a I'aise avec une population qui, les premiers jours, nous accueillit plut6t froidement.
Notre depart fut un veritable dvdnement, alors que notre arrivee
des plus discr&tes. Une foule d'enfants s'etait massde
cvlail et
di'eant notre Maison, lne brave femme nous apportait un pot
de confitures... bien encombrant au moment du ddpart... L'un
rous proposait I'aperitif. I'autre nous faisait presque promettre
de revenir l'an prochain... Personne ne semblait indifferent i notre
depart.
Bien str, rien de bien profond n'a dtd fait et ne pouvait etre
fair en trois semaines, mais il est certain que vingt seminaristes
transplantes dans une paroisse aux quarante pratiquants se sont
re'ndus sympathiques a tous et qu'i!s ont intrigue par leur vie
de priere, de pauvretd, de travail et surtout par leur jeunesse
joyeuse et donnge.
Je n'ai parle ici que du peu que nous avons apporte aux braves
gcns de Vergt, par un tinoignage tout simple de notre vie de
novices, il faudrait encore parler de tout ce que nous-memes avons
cmlporte de cette experience... Certainement infiniment plus que
ce que nous avons apportd. Notre priere s'est considdrablement
enrichie au contact de toutes ces miseres concretes. Que d'intentions jusqu'alors trop vagues et theoriques nous suggerent mainrenant des visages et des situations bien prdcises.
Nous prions mzieux maintenant pour les Pauvres, pour les
regions dechristianisdes, pour les Missions et les Missionnaires,
',our les Pretres jeunes et trop seuls... et, priant mieux, c'est notre
vocation vincentienne qui s'enracine de plus en plus, puisque ia
Vergt, nous avons justement rencontre routes les raisons qui ont
amene saint Vincent i fonder sa Congrigation.Nous ne pouvions
desirer de meilleures preuves de l'extraordinaire actualite de
liddal vincentien qui est le n6tre, comme de toutes les exigences
"umnaines et spirituelles d'un tel ideal. Experience aussi d'une
;auvretM plus authentique et de sa valeur aux yeux de nos
contemporains. Experience encore d'une vie de communaute plus
ouiidee et plus vraie, oit chacun se sentait davantage responsable
de la marche d'ensemble et du tdmoignage collectif... etc..., etc...
Mais il faut conclure, et, pour ce, nous ne ferons que reprendre
aI conclusion du cher curd de l'endroit : < Je vous remercie ;
j'avoue avoir eu quelque apprehension avant votre arriv&e. Dans
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I'experience que vous venez de vivre, il n'y a pas eu une sc!Le

fausse note ). Ce dernier jugement, le Noviciat tout entier le fait
sien. De ce camp, nous conservons un souvenir sans la moindre
ombre. Ce fut pour nous une grdce marquante, dont longtemps
encore nous vivrons et dont il faut remercier de tout ccewr le
Seigneur et tous ceux qui nous ont permis d'en profiter.
Que le Seigneur nous riserve semblable Grdce... pour les
grandes vacances prochaines !

VALFLE-RY.
RETRAITE DES FRERES DE LA PROVINCE DE TOULOUSE.

Au matin du 28 aoit. a Dax, une auto de la Maison, charge
de Freres coadjuteurs, prenait le chemin de Valflcurv. Ainsi
commen;ait un rassemblement des coadjuteurs de la Province,
en vue de !eur retraite annuelle, faite en commun. sous le regard
de la Vierge. Pratique de la sorte en divers endroits, cet exercice
de regle renferme graces ct avantages que F'on devine aisement.
L'autorite de 1'Assemblee generale et I'experience ici et la oit
amplement montre ce qu'on pouvait attendre d'une telle muodalit6 pour ces exercices spirituels.
Ces jours, pour ceux qui les veulent bien accueillir et pilinement vivre, sont une source de bienfaits : ces fruits de la retraite
pour les ames principalement.
Devant les journ&es de Valfleury, la plume d'un Frere a traduit
a sa facon ce souvenir et Ic film de ces graces de choix. Ces pages
permettent de s'associer a cette suite de menus incidents. a
laspect de cette vie. vue par les usagers.
Notons que, a vol d'oiseau, quelque 600 kilometres separent
Dax des douces montagnes de la Loire.
Cc vendredi 28 aotit, a Dax, quelques Freres de la Province
prelaiIent letir depart pour se reunir i Valfleury. oil devait se
faire, cete annee, la Retraite annuclle. En I'absence de AM.le
Sttperietir, is filrent salues i leur depart par MM. Morin et
Rabaux, qut leur sothaiterent tn beau voyage et une fervente
retraite.
En quelques minutes, ils etaient arrives au Berceau, oi i's
devaient prendre deux autres Freres qui inonterent aussito6 ca'
voiture. Un temps particulierement beau, un voyage plein de
charme, tout cela mettait la joie au cceur, aussi s'est-elle imanUfestee pendant tout le parcours, oil les chants des petits Freres
rendaient la fatigue du voyage moins pinible.
Auch. - Bient6t, ils arriv'rent i Auch, ofi un arrit dtait
prdvu. Ils furent accueillis ia la maison de campagne du Grand
Seminaire, et purent ainsi se reposer, et prendre fraternellemen;
et joyeusement un repas froid, qui, d'apres les dchos qui nols
sont parvenus, fut tres apprdcid. Ce fut ensuite la visite de lt'
cathddrale, si riche dans sa sculpture, en particulier la salle du
Chapitre oft I'on peut admirer les stalles si admirablement tra-
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vaillCes et representant, les uines. des scones bibliques, les autres,
les prophetes, et les vertus cardinales, travail oit I'art sacre avart
toute sa signification.
Nous laissons ces beautis qui nous jettent dans I'admiration
et nous reprenons notre route. Nous croisons bient6t la voiture
de .1. le Superieur qui est accompagua
de M.AI Beuste et Bonaff,•
ils nous redisent bon voyage et bonne retraiie. Mais nous nous
rtjiotissons, car nous approchons de Pibrac ; ce nom n'est pas
intconnit pour nous, et nous songeons a cette petite bergere du
roin de Germaine qui vecut en ce lieu et devint tnte grande
sfaintie.
La visite des deux eglises nous met en contact arec un groupe
de p'lerins venus de Dijon : nous profitons dei'occasion pour
nious meler au. fidles. et. apres avoir pris part i la cedrmonie,
rours avons la joie de cveidrer les reliques de la petite sainte.
Coiicidence heureuse, qiti nous permit de faire un pieux peleriiiage. Puis, nous partons vers Albi oh doit nrous rejoindre M. le
~isiteur.
Albi. - La joie rayonne sur tons les visages. et le soleil encore
chatd nous permet de mieux gotiter Ie charme des paysages
z'e nousi rencontrons sir notre longue randornnee. .'ous
-roulo!ns
Sbhonnre allure, et nous arrivous vers 19 lheures. \1. le Superieur
unos accueille paternellem•ent et met ainablemnent a notre dispoMilion le Grand Smiiniaire. Chactim s'eCmpres'e de preparer sa
";ombire. inous visitons cette Maison si pleine de souvenirs pour
I:. amille de saint Vincent.

trv's

En effet. depuis pros de deux siecles. nos Confreres se
d(i;ouent it 1'eseignement et i la formation des futurl'
pretres.
e( itl le font suivant la milthode pratiqutde par notre Saint Fontldiier : Ad cleri disciplinam.
lApres un repas louita fait familial er bien appreci, A. Ie
invite ai visiter la cathedrale. Au premier abord.
w' est saisi pur I'architecture qui forme eI'trde principale. Ce
S;"vatil. d'uie haute perfection, atitete les sentiments de foi proe d'une
tide epoque stcieusetie de tradiiire la priere et le recueiller nt de I'ame qui s'eleve vers Dieu.

S::,crieur nou.s

flais c'est surtout a I'intrlricur que se trouve sa veritable
' :tti. quelle richesse, quelle grandeur, devant rant de magni'.cence !... L'cime consacree ai Dieu ne petit que s'dcrier, avec la
"''tiniste: Quam admirabile est nomen tuum in universa terra.
Une bonne nuit nous permnettra d'affronier les 300 kilometres
t'ui nous restent a faire. On se leve de bonne heure, et, apres avoir
itr les derniers preparatifs, nouts nous rCunissons pour assister
Sla Messe. Par quelques paroles pleines de delicate attention,
'i. h, Visiteur nous dit que cette Messe est specialeient pour
r',us ; il confie a Notre-Seigneur la Retraite que nous allons faire,
iiotus nous tunissons a liii avec ferveur, nous commeneons ainsi la
prdeparation dloignee de notre Retraite. Apres une action de grdces
iien recueillie, nous nous dirigeons vers le rtfectoire, et, sans
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perdr e e temps, chacin prend sa valise et retrouve so p!lce dans
la voittrre qui dolt nous conduire au Puy.
Tout conune al depart tie la veille, l'ambiance de ioie est
manifeste ; comment peut-il en dtre autrement, ne somnes-nous
pas les pelerins de Notre-Dame ?
De plus. notre voyage s'effectute tin samedi, raisonIplus grawde
cie nous confier avec plus d'abandon i Celle qui bient6t va tnous
accucillir. Sous tan beau ciel blet, et avec un soleil radietux, nous
continnons ,iotre voyage, le cwtur dtbordant de bonheur.
Saint-Flour. - Nous decidons de nous arreter apres SaintFlour, pour reposer la voiure, bien stir, qui en a besoin, mais
auzssi et surtout pour satisfaire I'appteit de nos voyageurs. Progrannmme rout i fait bien compris et presque minute, mais voili
ote. bient6t. nous apercevons, an bas de la route en lacets que
tnous dcscendons, une foule de voitures en stationnement ; il y en
a partout, que se passe-t-il al juste? Est-ce une manifestation
sportive, est-ce un accident ? Pas de police, personne pour nous
aunner une solution. .Nous continuons tout de mirme, mais arrives
sans doute a la rue principale du village, it devient impossible.
stit d'avancer, soit de reculer ; alors, la, renseignements pris, on
nous dit qu'il s'agit d'un important marchd annuel, et c'est pour
cette raison que nous sommes en si mauvaise posture.
Un gendarme en service nous invite a nous garer dans le peu
de place qui resie disponible, et nous demande de patienter.Alors,
irous assistons i tin va-et-vient de gens qui, charges de paniers,
essaient de trouver un passage, puis c'est le ddfile de voitures
chargees de bceufs qui vont retrouver leur domicile ; il a fallu
trois quarts d'heure d'attente pour permettre i M. le Visiteur de
pouvoir demarrer.
Cependant, nous ne sommes pas an bout de nos peines, car
c'est an prix de mille difficultes que nous avons pu sortir du
village, oif, a chaque instant, on risquait ou de blesser les passants
cu de recevoir un coup de come par les animaux qui arrivaient
de tons c6ots. Enfin, nous sommes sains et saufs, et nous commencons it respirer, it faut maintenant essayer de rattraper le
temps perdu, M. le Visiteur y parviendra ; vers 1 heure, nous
pouvons nous inettre a table, nous avons repdre un endroit bien
agreable pour nous restaurer,inutile de dire que l'appdtit se porte
bien, nous le prouvons en appreciant le repas soigne qui nous
est rdserve.
Notre repas terminre, nous rangeons nos ustensiles, puis, apres
avoir donnd un coup d'asil rapide sur la carte, nous continuons
et filons vers Le Puy. Cependant, le ciel s'assombrit, et nous craiginons d'etre retardds par un orage, it n'en est rien, nous depassons les nuages, et nous arrivons i destination vers 4 heures.
Le Puy. - Quel nom evocateur de souvenirs ! A son arrivee,
le voyageur est frappe par plusieurs rochers, au sommet desque!s
ii aperqoit, d'un cted, Notre-Dame de France, de l'autre, SaintMichel et Saint-Joseph, panorama splendide d'une cite entouree
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de montagnes, au milieu de laquelle se trouvent ces saints prorccieurs.
Nous nous arritons,car une nouvelle occasion nous est offerte
de faire un pelerinage , Notre-Dame et de lui confier, une fois
de plus, la fin de notre voyage, et noire prochaine Retraite. Rapidement, nous visitons la cathddrale tres ancienne, et qui se
presente avec cette particularite d'avoir un clocher a plusieurs
cdages ; nous rencontrons M. I'Archiprrtre, qui, tres aimablement,
nous invite iz visiter le mtusee de la sacristie oil se trouvent plusieurs vitrines remplies d'objets tres anciens.
L'heure s'avance, et il faut songer au depart car, selon 'lhoraire
prevu, nous comptons arriver a Valfleury pour 19 heures. Voyage
toujours plein de charme, avec un cdel tres serein, la Dauphine
marche iz vive allure, il faut se ha2ter car le jour baisse et. plus
nous avanvons, plus nous apprecions ce calme et ce recueillement
que nous dprouverons pendant tout notre sejour i Valfleury.
Bient6t, nous apercevons les usines de Saint-Etienne. M. le
Visiteur vent faire un stop a la nouvelle ecole apostolique de
Terre-Noire. Par des chemins encore boueux et encombres de
materiaux, nous arrivons au lieudit La Roche-Saint-Vincent, La
Cotenciere. Il est tard, on espere trouver la, sur place, M. Discamps, I'infatigable organisateur de cette maison, mais, Ielas !
nous apprenons qu'il est parti pen avant notre arrivee.
Terre-Noire. - Une visite rapide de la maison nous montre
tout le travail qui a dtd fait. II convient ici de rendre honmnage a
ceux qui se sont depenses sans compter a la restauration et t
i'aminagement de l'dcole apostolique. La Sceur genereuse,
MM. Grinneiser et Discamps sont en quelque sorte les architectes
de cette ceuvre. Frere Puech s'y est ddvoue pendant de longtemps
el, avec lui, j'adresse aussi mes felicitations d Frere Cebe qui, avec
toute son ardeur, n'a menage ni sa peine ni son divouiement ; ici
se realise la belle devise de saint Vincent : < Aimons Dieu, mies
freres, mais que ce soit a la force de nos bras et a la sleur de
nos visages >.
Merci done & tons nos chers Freres de la Province, qui ont
accepte si aimablement de venir passer une journee a la fin de
la Retraite pour aider a la preparation et au nettoyage de cette
maison ; devant tant de ggnerosite, saint Vincent, du haut du
ciel, doit se rejouir et demander a Dieu avec nous, pour cette
mwure, de nombreuses vocations de missionnaires ; que ce
voeu se rdalise bien vite, nous le confions a Notre-Dame, ayons
confiance.
Nous reprenons la route et, en moins d'une demi-heure, nous
arrivons & Valfleury oit nous attendent MM. Soustrougne et les
Confreres rdsidents. Accueil trbs cordial, bien entendu ; rien ne
manque pour rendre notre sejour le plus agreable possible : plusieurs chambres sont mises a notre disposition, ainsi que deux
c'ortoirs avec lavabos oil nous avons I'eat courante et la lumiker,
tout a et& bien compris et parfaitemeni realise, aussi nous appre-
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air de la montagne.
Valfleurv. - Lieu de prieres, de meditations et de recueillemen•t. pouvions-nous desirer mieux ? Certainement non, nous
n'avons tous qu'un seul desir : faire notre Retraite de norre
mnieux, sous le regard de la Vierge. en miditant sur les vertus
u'tElle a si bien pratiquees,c'est ce que va nous dire M. le Visiteur
L':c comnlencla1nt la Retraite.
La Vierge, dit-il, s'est donnee sans reserve, l'Ange vium lid
:ncrincer la grande mission qui lui sera confice, elle recoit ce
divin message pendant qu'elle prie, prononce son fiat ; i son
exemple, laissons-Uous faconner par la grcde qui, pendant notre
Retraite. nous sera donnee a profusion ; sous son regard, nous
aimerons prier et mediter. elle 'zous aidera & devenir meilleurs,
nous lui confions notre Retraite et toutes les intentions des
maisons auxquIlles nous appartenons.
Nous sommes done en retraite, les reunions vont se succCder,
noutms avons la joie de otriter, dans les instructions bien adaptees
ii notre vie de Freres de la Mission, la parole si prenante et toute
apostolique dIn Pere Soustrougne, retenons quelques-unes de ses
paroles :
Uie vie religieuse qui se passerait sans amour ne serair pas
tie .vie religieuse. Piis il nous invite a regarder des modiles. le
saini Cure d'Ars. saint Vincent, sainte Therese de Lisieux. saint
Jean de la Croix. c'esstsur ce theme qu'il va nous aider i vi\re
dtisorlmais plus pres de Dieu.
Aimer Dictu, n'est-ce pas avoir la grace sanczifiante, n'est-ce
pats vivre d'ule vie intitrieure intense entretenue par les exercices
de pircd indiques par nos Saintes RWgles, agir par amour qut'lle
que soii faction que nous faisons, faire tout par amour, avec joie,
avec le sottrire, i l'exemple de saint Vincent.
Et. perrdant 17itit jours, nous aurouns a profusion cetre nourririrete
la parole de Dicu. super alimnent spirituel. avec toutes les
L':'Ce.s et les Ituinicres qui sont promises aux cimes bien preparces
1 ?!es recevoir : nous sommnes, en effet, dans tiu lieu tout indiqut
pour devetir des imnes transformies.
Le dimianche de norre Retraire flut, pour nous tous. une fI•'e
quit nous donna la joie de nmanifester notre pidte envers Celle qui
,r',ýu suivait de son regard maternel depuis le premier jour de
r!otre arrivee. Par anticipation, dans tine journee de ferveur, nous
nous tnissiomzs a la paroisse pour cClebrer la Nativitd de NotreDaime. La veille, apres plusieurs repetitions de chant sous la direcrion de M. Sarraf, inous assurons et prdparonzs toutes les cdremo;ies de c, dimanche. L'dglise est pleine, et nous sentons, dans
rous ces chants, une foule qui prie et qui participe vraiment tan
Saint-Sacrifice.
Malgrd sa fatigue, M. le Visiteur chante la Grand Messe, une
vraie Grand Messe avec diacre et sous-diacre. Apres I'Evangile,
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il monte en chaire - qu'il me soit permis de reproduire ici queljques passages de son discours :
o Chers paroissiens de Valfleury, je vous felicite et vous remertie d'etre venus si nombreux en ce jour de votre fite patronale.
Vous avez voulu montrer d Notre-Dame votre ferveur, et hd
confier vos preoccupations presentes et futures. Vous voyez ici,
dans les stalles, des religieux qui, depuis huit jours, font leur
Retraite annuelle, ce sont des Freres de la Mission. Notre Saint
Fondateur,que vous connaissez bien, a voult que les Missionnaires,
t.ppeles Pretres de la Mission, soient aidds dans leurs travaux
(tpostoliques, par des auxiliaires ou coadjuteurs, phlsieurs out
iacji une longue vie de merites et de sacrifices an service de la
Congregation et de I'Eglise, ceux que vous voyez appartiennent it
ros differentes Maisons de France, mais leur zele les pousse
jusqu'aux pays les plus lointains et les plus durs, I'un d'eux se
prepare ii partir ci Madagascar; d'autres, nous le souhaitons
arde'nnent, viendront augmenter leur nombre, helas ! bien
minime ; peut-etre timre que leur passage a Valfleury suscitera
I'cveil d'une vocation ; que vos prieres, chers paroissiens, soient
orientees vers cette intention, vous me le proinettez, n'est-ce pas ?
- et, privilegids que vous 6tes aupres de la Vierge. vous continuerez ii prier azissi pour vos Missionnaires qui, depuis pres de
rnois siecles, se devouent pres de vous, et out contribue ii faire
di cette Paroisse un lieu de ferveur et de me;ditations, oil tart
rd'dtes ddeji out retrouve la paix et le chemin du Ciel. Pitis. M. le
Visiteur rapporte l'exemple de Frere Renard, qui, an temps de
saint Vincent, parcourait les contrdes envahies par des pirates,
c:iii de porter secours it tant de pautres gens qui fuyaient partott
rfin' d'eviter le massacre de ces bandes armiees. Devant tant de
r~acux, saint Vincent ne pouvait rester insensible ; li encore, ii fuit
Ic grand Ap6tre de la Charirt. Non scultemenrt. iI atait constitue
icis equipes de Missionnaires pour precler et catCchiser. mais il
I Vouldmu aussi que les pauvres et les malades hbddficient de sa
ticaritd, voila pourquoi, il a fondd cgalement la Compagnie des
Filles de la Charitd, qui se devouent ia travers le •rmonde, partout
ch il y a iune mis're i soulager : Que de bien elles ont rdalisd
c·-puis trois siecles, que de souffrances soulagees, que de conversions obtenues par leurs prieres et leurs sacrifices - vous, chers
infants, qui m'ecoutez, si un jour vous entende: I'appel du Divin
AMaitre, sovez genehreux vous aussi, et repondez avec emnpresseri'ct i la grace de la vocation ; l'anmee 1960 sera marquee par
!' Tricentenaire de la Congregation de la Mission ; a cette occa.oil, je volus demande de prier tout partictdlierement pour les
i ,cations missionnaires, car plus que jamais, I'Eglise a besoin
tie pritres, de missionnaires, de religieuses au cceur genLreux,
:rdent, apostolique ; que la Vierge du Genet d'Or vous aide, et
:'i, par Elle, de nombreuses vocations fleurissent au milieu de
c'rte Paroisse qu'Elle aime particulierement ,.
La Messe continue par le chant du Credo, repris par toute
!'i•sistance qui, ainsi, proclame sa foi, et dont le recueillement
% manifeste pendant toute la ceremonie.
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Apres cette journee de prieres, en union avec la paroisse,
notre Retraite touche 6 sa fin. Avant de partir, nous aurons
la
jcie de participer au pelerinage de plusieurs paroisses
environnantes. nous somines heureux de nous joindre aux
prieres des
fideles qui sont venus nombreux se recueillir i
Valfleury. Apris
la cdrdmonie, le Pire Soustrougne nous donne
ses dernieres
recommandations : tie
fois de plus, il nous exhorte a etre des
diaes de vie interieure toujours mieux comprise,
en agissant avec
amour et joyeusement, c'eslt--dire avec le sourire.
Mais il est temps de parrir, les derniers preparatifs
se terminent, et, apres avoir salue M. le Superieur et les
Confrdres de
Valfleury, nous mettons le cap vers Marvejols oi
l'on nous attend
a I'Ecole apostolique.
Marvejols. - M. le Visiteur prend le devant, ce
qui lui permet de mettre au point et de preparer notre
arrive' dans de
bonnes conditions. A 9 heures, nous sommes
tous reunis autour
d'une table bien servie ; nous avons le plaisir de
trouver parmi
lnous, avec .1. le Superieur, MM. Mavssat et Triclot
: nous lear
disons un tres cordial merci pour tout le
soin et les ddlicates
attentions que nous avopis etus pendant notre
sejour, et notre
reconnaissance passe la cldture, pour s'adresser
igalement it nos
chtres Sceurs de l'Ecole apostolique qui nous ont
si bien accueillis
et restaures.
Le lendenain, de bonne heure, apres avoir entendu
la Sainte
Messe, nous partons sutr Toulouse, oi nous nous
retrouvons tous
le soir, a la Maison Provinciale. La fin de notre
voyage n'a pas
manque d'enthousiasme. Notts venions i veine
de quitter I'Ecole
apostolique, que notre chef d'dquipe, M. Triclot,
fait signe d'arrdter - que se passe-t-il ? Nous comprenons vite, car
ii quelques pas
dc notre voiture, nous apercevons un monument
avec line statue
qui parait dtre celle d'un animal prdhistorique,
it s'agit done
vous le devinez de la jameuse bMte de Gdvaudan. Elle
domine sur un socle en ciment. Ses veux menacants
et ses
mdchoires prites i devorer jettent la stupeur et
obligent le passart ai se tenir a distance, car d'un bond,
elle ne ferait qu'rne
bouchee du groupe que nous sommes...
Sous les regards du loup geant, nous partons
vite, car nous
allons difiler dans les gorges du Tarn, une merveille
a contempler
pendant pr's de 40 kilonmtres. Spectacle bien
grandiose, en effet,
que ces enormes rochers, dont plusieurs semblent
menacants par
leur position peu rassl rante ; on se croirait
sur le point d'etre
m
m
dcrass par leur chute i ninente, mais ce
ne sont que des illusions d'optique, et heureusement ! Nous arrivons
d un tournant,
oiuse trouve un belvdddre qui Pzous permet
de contempler de tres
haut le site splendide que nous avons
autour de nous.
Tris rapidement, nous escaladons les 200
marches, et notus
carivons sur une plate-forme oi souffle
un vent d'autan, qui, d
cette hauteur, devient glacial. Nous admirons
le Tarn qui cou'e
tantdt reglier, t
avec tun courant fort, en raison des rochers
qu'il doit franchir. Encore quelques instants, et
nous reprenotns
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la route, toujours avec le inmme charme, et i travers d'enormes

rochers.
L'heure avance, et t 11 h. 30. nous arrivons & Millau, oti nous
faisons les provisions pour le repas que nous prendrons au pic
du Montalet. Tout a ete prevu pour donner satisfaction i l'appetit
cque nous dprouvions apres unl voyage aussi intrressant.La voiture
sroppe i une localitd appelee
e
Les Vidals -. Quelle surprise d'v
trouver M. Bernibre, qui se fait un plaisir de nous preparer iu
repas froid bien substantiel, nous le prenons en plein air, au
pied du Montalet. Tout le monde est conte.it, le repas se termine
avec un petit vin blanc qui fut bien apprecie, nous etions en
bonne forme pour terminer noire derniere etape qui nous amenait a Toulouse vers 19 heures.
L'arrivie i la Maison Provinciale fut pour tous une occasion
de joie, car plusieurs ne connaissaientpas I'accueil si cordial que
I'on reserve (i tous ceux qui s'v arretent. M. Sabatier, Superieur
des Missionnaires, nous recut tres paternellement, et, pour que
rien ne manque, il avait fait preparer un repas - disons-le d'ln jour de fete avec octave : qu'il trouve ici l'expression de
notre reconnaissance et I'assurance de nos prieres. Nous remercions aussi tous les Confrdres de la Maison Provinciale qui se
trouvaient presents a notre arrive, et qui ont ete, pour nous
tous, tres accueillants.
Et, nous ne voulons pas oublier Mmie Biesse et Mine Ravera,
c-lnsi que Marcel, nos ddvoudes cuisinieres, qui ont contribue, par
tin mnenu bien de circonstance, ia nows donner cette soirde de
joie, (z la Maison de Toulouse. Reconnaissance tres grande aussi.
(• tous les Freres de la Province, & M. le Visiteur.
Apr&s de si belles ;ournies, que Notre-Dame nous aide 1c realiter pleinement les exigences de notre vocation : Etant partout
er toufours les auxiliaires de la Mission que les dines attendent
er sur qui compte le Seigneur !

BEAUVAIS. RETR.ITE ANNSELLE DES PROFESSEURS
DE GRANDS

SfEMINAIRES ET D'ECOLES APOSTOLIOUES.

En ce debut de septembre (1" au 10), une cinquantaine de
Lazaristes de la Province de Paris sont reunis en 1'accueillante
Maison de Beauvais. Les exercices spirituels de 1'ann6e du
Tricentenaire veulent leur enseigner spdcialement a travailler a
Icur perfection, en exercant leur zele apostolitique dans les
ceuvres de la famille de saint Vincent.
En diverses meditations d'une demi-heure, M. Franck d'Aussac, accouru de Montpellier, ddroule de sdrieuses considerations
sur nos vocations a 1'ordre surnaturel. au sacerdoce, h l'esprit
vincentien: incorporation h 1'Eglise. a Jesus-Christ, au sacerdoce
c:tholique; consecration 5 une mediation pour et par le sacrifce ; vocation missionnaire et vie communautaire; voeux et
modalitis diverses en nos differentes activites.
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En marge de ces reflexions, quatre carrefours animes permettent quelques echanges de vues entre confrires sur les
problemes de la vocation, de la direction, de l'enseignement
de la pastorale.
Ces paroles, sans pretendre tout resoudre en face de ces
eternels et difficiles problemes, attestent que chaque gdneration
doit y apporter effort et generositd.
De par ailleurs, M. le Visiteur evoque les preoccupations
de la province et tout ensemble divers projets de 1'annde du
Tricentenaire.
Le 9 octobre, en conclusion de la retraite, un pelerinage a
Folleville permet de revoir cette eglise qui, pour les fils de
saint Vincent, presente cette chaire qui dvoque le premier sermon
de la Mission en ce 25 janvier 1617 : rappel suggestif de la
vocation vincentienne.

AIX-LES-BAINS : CORBILRES. ToxtHEAU DE FERNAND PORTAL.
Deja trente-deux ans, a pareil jour, le 15 septembre 1927. aux
Corbibres, Mgr Castellan, archeveque de Chambery, benissait et
inaugurait te sanctuaire du Christ-Redempteur qui abrite le tombeau de notre Confrere Fernand Portal, dec6ddt
Paris le
19 juin 1926.

La chapelle sc dresse sur la pente, a 700 metres d'altitude,
dominant la ville et le lac d'Aix-les-Bains, au pied de ce mont

Retard. dont un audacieux telepherique atteint le sommet de ses
1.538 metres, dans une seule courbe harmonieuse.
Dans ce site reposant venaient alors aboutir les nobles dsirs
<rcumeniques du Lazariste Fernand Portal. Eleve par la generosite
dc Mme Gallice, fondatrice de I'(Euvre des Corbieres, ce sanctuaire
Iassemble et unit encore, par-dela la mort, leurs nobles tames
et leurs restes mortels. Ensemble, leurs cceurs vibrerent pour ces
grandes causes et mirent sur pied notamment les Dames de
T'Union.

Dans cc cadre, quelque temps, M. Louis Guirard veilla sur
un embryon d'Ecole apostolique. Mais l'ceuvre s'orienta autrernent, vers un orphelinat et aussi ce centre de prieres, spdcialement pour l'unite des chretiens : un seul troupeau, un scul
pasteur. On v demande la fin des divisions et des schismes, on
y prie pour que I'Eglise visible embrasse tous ceux qui croient
a la Mission salvatrice du Christ-Jesus et qui recoivent au baptime
le sceau de sa Resurrection.
L'architecture et l'ornementation de la chapelle ont &6t ordonnees de maniere a rendre plus vivante aux fiddles I'intention qui
les reunit ici dans la priere, notamment chaque jeudi oi la foi
chretienne commdmore I'Eucharistie qui doit consommer dans
le Christ I'unite de ses disciples : Sacramentum caritatis, vincuihlm unitatis.
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Dans son allure gCnerale, le modeste monument 6voque
I'Orient chr6tien. Le sanctuaire, surmont6 d'une coupole a croix
d'or, se dresse en forme de croix grecque. Il est prcedd& d'un
vestibule, couronne lui-m6me d'un d6me secondaire: c'cst le
r.arthex, partie de I'edifice rdservee aux femmes dans les eglises
d'Orient. Au-dessus du porche, un bas-relief represente le Christ,
entourd des quatre animaux qui symbolisent les Evangelistes.
Cette d6coration, inspiree du tympan de Chartres, rappelle, par
sa maniere, des formes d'art qui nous viennent de Byzance. L'6difice tout entier est tourn6 vers le Levant, suivant une ancienne
coutume a laquelle l'Eglise d'Orient demeure encore tres fiddle.
A l'int6rieur, I'autel porte, grave, 1'antique et classique mono-

gramme du Christ. Au-dessus, en demi-cercle, la formule augustinienne que reprend I'Office de la Ftte-Dieu : Mysterium pacis
er unitatis, Mystere de paix et d'unite. Les vitraux du chceur
ligurent le Christ au milieu des onze ap6tres fideles : il vient de
quitter le CUnacle et adresse au Pire la demande supreme: , Que
toIus soient un comme vous, Pere, 6tes en moi et moi en Vous ;
qu'ils soient, eux aussi, un en nous afin que le monde croie n
(Saint Jean XVII, 20-21). A gauche, I'adoration des Mages, symbole
de la vocation des Gentils ; hommage anticipe de toutes les nations
. Cclui qui venait porter la lumiere dans leurs t6enbres.
A droite, la Vierge en son Assomption. Cdelbrant Marie. portie au Ciel par les Anges, la piCt6 s'inspire ici de la devotion
crientale a la dormition miraculeuse de la Mere de Dieu : Secours
des chr6tiens et Reine de la paix.
Plusieurs peintures murales completent la decoration : les
!gcendes. en grec et en latin, rappellent le caractere cecumenique
(i l'Eglise. Saint Joseph, qu'en 1870 le Pape Pie IX proclama
rrotecteur et patron de l'Eglise universelle... Sainte Jeanne d'Arc,
qui apprend aux ap6tres de I'Unite la docilit6 et la contiance dans
les missions les plus penibles, car, la surtout. les hommes
bitaillent, mais Dieu seul donne la victoire... Sainte Therese
d'A'ila. qui, en r6formant le Carmel, cut souci de travailler
rvstiquement a restaurer I'unit6 de l'Eglise... Saint Cyrille, moine
cl simple pretre (+ 869), qui fut apitre des Slaves, avec son frere
\1 cthode, e6vque (+885)... Grec d'origine, envoty par Byzance,
Cvrille traduisit en slavon les Ecritures et la Liturgie (863). Son
,,:ure fut approuvte et b6nie par le Pape. II est ici represent6
:\cec le costume des moines d'Orient, la longue coule appelee
:imna ; il tient dans sa main le modele de l'alphabet, dit cyrillique
qui lui est attribu6...
Dans un demi-cintre, sur la paroi qui separe le sanctuaire
iu narthex, une Vierge aim6e des Russes, Notre-Dame du PromptSccours.
Dans la crvpte de cette chapelle repose done Fernand Portal.
Sur la fin de sa vie, avec Mme Gallice, M. Portal s'occupait ici
(. une oeuvre de bienfaisance installee dans cette propriete des
Corbieres,et il souhaitait aussi crder, dans ce cadre de montagnes,
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un sanctuaire qui serait une source d'amour de Dieu et de la
pauvre humanite. Creer un centre de priere a c6t6 d'un lieu
charitable lui paraissait rdaliser I'ideal chritien : contemplation
et action...
M. Portal d6sirait done qu'on vienne supplier pour l'unite du
monde chretien : cause qui lui resta toujours chere et a laquelle
i! donna le meilleur de son activitY. Ami personnel de lord Halifax, comme l'on sait, il avait participe A. ces conversations de
Malines qui, pendant trois ans (1921-1924), reunirent, sous la
presidence du cardinal Mercier, une elite de thdologiens catholioues et de hautes personnalit4s anglicanes.
Par-dela la tombe, saint Vincent benit encore son fils. La vie
de M. Portal s'dcoula toute entiere dans I'atmosphere de la famille
vincentienne, et il aimait A redire, qu'A I'Fcole de Vincent, il
avait compris ces deux grandes vertus si necessaires aux ouvriers
de 1'Union des Eglises : la charite et I'humilite.
Dans cette optique, on comprend mieus cette double tombe,
dans la crypte de ce sanctuaire du Christ-Ridempteur :
Fernand PORTAL (14 aoit 1855-19 jiin 1926)
Pritre de la Mission, Ap6tre de l'Union des Eglises
Madame Octave GALLICE
(30 juillet 1868-19 aoit 1932)
Fondatrice de I'Orphelinat des Corbieres
Mysteriumn Pacis et Unrraris
LE COIN DES JUBILAIRES.

Au cours des vacances de l'et6 1959, la Maison-Mere souligne
discretement divers anniversaires de confreres. Ainsi, le 7 juillet,
ce sont les cinquante ans de pretrise de M. Clement ZIGEXHORN,
missionnaire en Chine, Kiangsi septentrional, au lendemain de
son sacerdoce. En 1952, comme nombre d'autres, il dut quitter
ses chers Chinois. Apres quatre ans d'aumonerie A Moulins-lesMetz, l'infirmerie de Paris retoit son aimable serviabilite et
apprecie avec gratitude le comportement de ce grand Superieur
de 1'infirmerie, ainsi que le souligne M. Bizart.
Le 14 juillet, sans histoire ni incident, c'est le jubil6 de
Frrre R-AVERDEAU, qui n'a jamais connu d'autre placement que
la Maison-M6re. Aussi, en habitue des gens et des choses, il
regoit avec affabilit6 et en quelques mots les felicitations confraternelles de tous.
Le 13 juillet, M. Francois KOHLER, au 140 de la rue du Bac,
a tenu de marquer par une messe de gratitude les cinquante
annees de ce sacerdoce que, le 13 juillet 1909, il regut A Wien,
en Autriche, dans la chapelle du Collegium Pazmaneum, des
mains de Mgr Fischer Colbrie, 6evque de Kassa. Apres quelques
annees de professorat au college Saint-Emteric de Budapest,
M. Kohler est admis au S6minaire interne de Graz. Aumonier
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nmilitaire ie 1915 a 1918, M. Kohler voit, peu apres, le soulR\ement communiste et, le 21 novembre 1919, dans la chapelle
de la Maison Centrale des Filles de la Charit6 i Budapest, il
emet ses vceux. Ce sont alors des ann6es d'apostolat missionnaire a Pilicsaba puis a Lakocsa... En 1926, il est Superieur de
Budapest, puis de Szob. En 1937, il est nomme Directeur
national des Dames de la Charite et des Louises de Marillac
en Hongrie. Mais son zele attire sur lui i'attention et la vindicte
cds maitres de I'hcure. En 1946, il doit s'exiler. La France
I'accueille volonticrs et lui fournit de I'occupation vincentienne,
a Paris notamment. Depuis 1952, dans la proximit6 de Metz, il
multiplic son devouement a I'aumonerie de Belletanche, et tout
ensemble s'occupe de quelques compatriotes hongrois.
Cet anniversaire du 13 juillet nous permet d'exprimer A
nouveau la sympathie de tous pour la si noble cause de ces
exilLs qui souffrent tant loin de chez eux.
Le 17 septembre, a leur tour, M. BALIGAND et M. OLIVERS

soulignent, dans la priere et les honnktes festivit6s accoutum6es,
les cinquante ans de vocation. Pour M. Baligand, c'est, encore
et toujours, l'excitant travail du professorat et celui du ministere inlassable. Quant A M. Olivers, aprbs les anndes de Chine,
cc sont les fonctions de chapelain dans une maison de Religicuses a Chenee, en Belgique.

PONTCHEVRON. SESSION PROFESSIONNELLE ET RETRAITE
ANNUELLE POUR MISSIONNATRES MISSIONNANT.

Dans la maison de campagne de Dax, a six kilometres de
Notre-Dame du Pouy, la trentaine des Missionnaires missionnant
ide la Province de Toulouse se r6un;t pour une Session technique
it sa Retraite annuelle (13-27 septembre 1959). Sur ce travail et sur
la parole souriante de M. Andre Triclot, toujours en fructueuse
activite, empruntons les quelques lignes du compte-rendu oil,
sous le soleil du Midi, M. Jean Cartoux fait sagement decouvrir
cc qui se trouve derriere les apparences. LA encore, que de legons
pour nous tous qui, ici ou lI, avons A vivre, comme nos Frbresou Soeurs, au service du Christ, A 1'dcole de saint Vincent.
Du 13 au 27 septembre, les Missionnaires de notre Province,
: peu pres au grand complet, ont vecu ensemble de salutaires
journees a Pontchevron. Le soleil d'automne, qui, generalement
,', cette tragique saison, incendie, ensanglante les pinedes meurt:ies, a manque au rendezrvous ; cependant, ni lumiere ni chaieur,
s,,urces de vie, n'y ont manqud a leur ime : Dieu fut li, plus
'icnsible a leur cceur, et sa sagesse dvidente a comparer les photos
ivoquant leurs paisibles vacances d'anndes d'dtudes i la realitd

c autjourd'hui leur permettait de mesurer d'emblde le chemin dedj
:ircouru, en marche vers ce sdjour d'eternitd oit la Joie de Dieu
sc-r la leur dans ce vivant repos, meriti par les anndes de leurs
labeors apostoliques, inlassablement poursuivis.
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Trois jours furent d'abord consacris a une Session d'eudes
nrissionnaires, avec pour theme central : la Pnitence. Un - spiriruel -, dit-on, proclamait naguLre, qu'il y avait che: les Missioniaires. plus de sessions que de missions. A la verit~, il aurait pu
prendre de la graine pour son propre travail dans les conferences
et echanges de vue qui les suivirent.
.. le Visiteur souhaite la bienvenue a tous, et ouvre la Session, et .•.Ancel. avec une simple clartd, nous fait i nouveau
parcourir, dans la Sainte Ecriture. source premiere de la Revelation, les crapes de la revelation du sens du peche et de la
conscience qu'en prit progressivement le peuple eh. Avec Jesus,

le peche est definitivement un refus libre et personnel d'ainer
Di'e qui est Amour.
En se convertissa;t. Ie pecheur sait, par le sang du Redempau blanc neigeux de
r,'ir. son a•me pass;e de la pourpre du pjchl
l innocence recouvrre..M. Cartoux nous fit revivre les ;iapes
vicues de la Penitence publique ou privee danrs la primitive
E lise. II ne faut pas qute les notions et classifications des theloioens posrerieurs soient exclusives de la conception de la divine
cinitit que peuvent blesser on tuer fautes et crimes : elle ful la
a peu rres des trois premiers siecles. M. Vialarer nous
sc'll
de la PLni:ence,
errain'a danis ine contemplatio ad amorem
rtlh1 que notus devons la precher acrtellement pour ;ire des
initateurs orig'inaux, bien qu'incomplets. de cc que fut coml*te-

i'cnt Ie Christ des Evangiles. M. Pares pour les consciences ae,:inmre- de troubles pathologiques, .1. Morin pour les jeunes adolesc.'nts, adolescentes. . . le chanoine Robert (Supdrieur des
.li-Siomnaire.s de _ruglose, inembre combien actif du liers-irdre
faire I'applic~ition
Sincieuien) pour les gens marids, nous aideren t
dc' principes acqnris et communs a ces categories diverses.
dans de longues et intimes confidenrces,
.
Et!.in. .Glenadel,
,•'n" fit copiensement hineficier de sa precieuse experiencc du
,:'inisr'tre pastoral aupres des relniieruses en gen;ral et des Filies
('e la Charite en particulier.
M. C•asse sat fraiernellenlent et nzagistralement nous rccii
%crles orientations actuelles de la Mission et les conclusions rut
!•w degageaient de notre Session. Ce laconique compte-ret'du,
evideinnnt, n'exclut pas les rapports plus explicites que :'on
pent demander a noire Secretariat.
A commencer par M. le Visiteur et MM. les Superieurs, noust
sic.tes tous unir ittour de role ioffice de Marthe t celui de Marie

au service de la vaisselle, entraines par le refectorier impeccable
di- a Session, M. Ducrocq. La lecture, aux soins distingues de
Monsieur Vincent, dtail celle du Journal du Pare Loew ; aFpr'
des soup-ons alternatifs de progressisme ou d'intdgrismne, e'Ie
rallia tes suffrages de tous les orthodoxes que nous sommnes, av\tc
line admiration acquise pour la clairvoyante generosite de ce fils
de saint Dominique en plein sous-proletariat marseillais. Les cha':'s
wnimýds par l'incomnparable M. Gibert nous auraient valu la croix

-

259 -

des chanteurs patentes, si nous n'avions passe I'dge des seuls
amusements.
M. Triclot avait acceptd d'etre le predicateur de notre
Retraite. Allaitd aux meilleures sources &vangCliquesapostoliques
e; mystiques, avec rne prdference marquee pour Thomas n
Krempis. notre cher Confrere sut nous substanter solidement.
II sourira lui-monme agreablement si je dis que son ceur detremp:
par une ineffable tendresse pour la Vierge Mere de Dieu t de
lon-gues annees de devouement an service des Enfants de Marie
a des rdsonances. des harnmoniques qu'on ne retrouve pus loujours
dens le ccetr des Alissionnaires de stricte observance que nous
sommes. Mais, qu'ii soil remercie pour son
unmble simplicite,
son ingenut et patient nmagistlre en ces jours de g'ice pour notvi
er de conversion pastorale annuelle.
M. le Visiteur, present pour notre plus graiide joie, d'un bout
i I'autre de notre sdjoiur landais, nous reconnmanda I'attacheme'tt
i:tensifie a notre vie de connmunautd. coinmunlalluult de vie reli,,ieuse et comnnunaute de travail, a la Maison conmine en Mission.
Norre pelerinage i Buglose, au Berceau. a Notre-Dame dtu
PAmy. ohinouts avons chante une exemplaire Grand Mlesse. cl6otura
noirre Retraite. Les apostoliques diu Berceau ie I'oublieront pas
de si t6t, et les agapes abondantes, choisies, qui nous reunirent
c cet anniversairede la inort, precietuse a Dieu et pour tols, du
Pire dont inous sonmnes ainsi bien. mietux prT
eares i celebrer le
Tricentenaire.

DAX.
DE

OI VERTILRE

LA MORT

DE

DE
SAINT

l.'A\NN\E

DU

VINCENT

TRICENTENATRE
(27

SEPTEMBRE).

Bien que liturgiquement. de par les Concessions romaincs,
I:nnce du Tricentenaire aille du 20 decembre 1959 au 20 ddcembi- 1960, nombre de maisons ont marqud Ie 27 septembre 1959
patr de speciales ceremonies. Ainsi, 'i Dax, Notre-Dame du Pou%
rcýoit 1'ecole apostolique du Berceau de saint Vincent. Comme
dc!coutume, au debut de toute annee scolaire, les dcux maisons
,ulennisent ensemble ce jour ou notre piete filiale se ressou\ient de la - mort precieuse , de saint Vincent. Dis lors, dans
Il chapelle, ce sont dans la splendeur des grands jours, la
g;-and'messe et les v6pres.
Pour marquer un tel souvenir vincentien, l! 20 ddcembre, une
',illee paraliturgique accentue la priere. On sait que ce genre
('d meditations, de prieres. a reflleuri et prolif&er
en notre
tcnps. Grand dieux, que de paraliturgies ! De par I'exp6rience
~astorale, la structure de ces reunions s'est peu a peu mont6e
ialns un aspect devenu classique oi le vocabulaire lui-meme
ir',vet une tenue d'actualite. Aussi, apris un chant d'ambiance,
c .st la priere d'entree.
,'ie

Disposde de la sorte, I'assemblee entend un texte biblique,
lecture moderne, et un passage de I'Evangile, le tout suivi
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d'une priere communautaire.

Cette

derniere revet

la forme

ce martelement qu'affectionnent
!:ianique, dans cette repetitioe,
let canliques de nutre epoque, qui sont courts et ponctu~s
de breves et vi\antes acciamations. Les diverses parties de ces
ce.-brations sent soudees par des monitions toujours breves et
dinses (donc ecriles), par quelques mesures de cantiques et
des moments tres courts de silence et de meditations. Le tout
-'achcve par la priere, la benediction du president de I'assembl-c. a savoir le pretre revetu de la chape.

Pour diriger !a ceremonie. un meneur de jeu (appellation
-uggestive) regle les attitudes des ames et des corps. Les
grands enfants que nous restons tous se laissent prendre t
ce jelc...

Dans cette optique voici, avec ses rubriques, la veillee,
Axecutee a Dax. telle qu'elle est presentee
par M. Edmond
Ancel, sous-directeur, dans les pages, jeunes et vivantes, de
la Revue de la maison : ma Lucarne.
It faut passer par le Mystere du Pauvre pour entrer dans
la spiritualitd de saint Vincent comme it faut se faire une dme
er ti ceur de pauvre pour entendre et comprendre I'Evangile du Christ. C'est i ce mystere et a cette exigence evangilique et vincentienne que nous avons voulu consacrer notre
veillee d'ouverture. C'drait, nous semble-t-il, le plus court chemin
pour atteindre la saintetd caractdristique de notre PNre, pour
siruer aussi nos prieres et nos efforts de cette annde.
Que la veillee nous aide a dire, en toute veriet,
comme
saint Vincent : - Les pauvres, ce sont nos seigneurs, oh oui !..
cc *ont nos maitres , !

VEILLtE D'OUVERTURE
DE

SAINT

DC

TRICENTENAIRE DE LA

VINCENT

DE

PAUL

(Dax, le 20 decembre

1959)

MORT

Entr6e, piece d'orgue. Entree du Clerge par le fond de
la chapelle, dans l'ordre suivant : croix et deux acolytes (croix
er cierges seront deposes sur l'autel). chorale du Berceau (en
aubes), deux par deux, seminaire Interne (surplis), deux par
deux, un Cdremoniaire, le Narrateur, le Lecteur, le Pauvre,
saint Vincent, le Christ (ces cinq meneurs de la veillie seront
habilles d'aubes blanches et porteront un livre dans lequel
se trouveront les feuilles de leur texte), un Cdrdmoniaire, le
Celebrant avec diacre et sous-diacre (ornements pour le salut
dul Saint-Sacrement).
Arrivds devant l'autel provisoire au centre du chceur, le
porie-croix et les acolytes vont se placer derriere cet autel, de
fagon qu'ils soient face au peuple. Puis, deux par deux, on fail
uine inclination devant I'autel et l'on rejoint sa place.
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Narrateur: Nous entrons, ce soir, dans l'annee du Tricentcnaire de la mort de saint Vincent de Paul. Le 27 septembre
1660 fut pour la France et le monde entier une grande journee
de deuil... les Pauvres venaient de perdre un Pere. Ce 27 septembre 1660, Vincent de Paul se presentait devant le trihmual de
Dieu. Par 1'Evangile, nous pouvons, ce soir, revivre ce jugement.
Christ : < Alors, le Roi dira a ceux de droite : venez les
benis de mon Pere, recevez en heritage le Royaume qui vous a
ete prepare depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim
ct vous m'avez donne a manger, j'ai eu soif et vous m'avez
donne a boire, j'6tais etranger ct vous m'avez accueilli. nu et
vous m'avez vetu, malade et vous m'avez visitd, prisonnier et
vous etes venu me voir. Alors les justes repondront : Seigneur,
quand nous est-il arriv6 de te voir affamd et de te nourrir,
asuiffe et de te desaltdrer, 6tranger et de t'accueillir, nu et de
te vetir, malade ou prisonnier et de venir te voir ? Et le Roi
Iur fera cette reponse : En vdrit6, je vous le dis, dans la mesure
ouivous l'avez fait a l'un de ces plus petits de mes freres, c'est
a moi que vous 1'avez fait.
Narrateur: Nourrir les affames... accueillir les sans-abri...
visiter les prisonniers et les malades... prdfdrer les plus pauvres
et les plus petits... Telles furent justement les occupations et
preoccupations constantes de saint Vhicent de Paul et ce jugement d'il v a trois cents ans fut, sans doute, pour lui un
iriomphe.
Pour entrer dans la priere et dans la joie de ce Tricentenaire,
nous allons ce soir consacrer cette veill6e aux prdf6rds du
Christ et de saint Vincent de Paul, aux Pauvres. Cela nous
permettra d'dvoquer les plus belles pages de l'Evangile, les plus
belles pages aussi de la vie et des oeuvres de saint Vincent de
Paul... Cela nous permettra surtout de nous preparer nousmemes, de facon plus consciente, au jugement du Seigneur qui
sera d'abord, nous venons de l'entendre, le jugement de notre
attitude vis-a-vis du Pauvre.
Demandons a l'Esprit-Saint de rendre nos esprits attentifs,
'out au long de cette veillIe ; demandons-lui surtout d'ouvrir
nos coeurs a la misere et a la dignit6 du Pauvre ; demandons-le
par I'intercession de saint Vincent.
Chorale : L'Esprit du Seigneur s'etend stir 1'univers
(Fiche K 19).
Premiere partie : Le Pauvre et le Christ.
Narrateur : Le Pauvre est un des personnages les plus
importants de I'Evangile. On le rencontre presou'A chaque page...
11 est la, a quelques pas du Christ, sur le bord de la route..
Prfois timide et anonyme, il est perdu dans la foule, n'osant
remme pas attirer I'attention du Seigneur...
Lecteur : a Une pauvre femme, malade depuis douze ans,

-

262 -

a'i!j en:endu parler de Jesus : venant par derriere
dans la
fUie, eile toucha son manteau. Car elle se disait
:
Pauwre :
Si je touche, au moins ses vetements, je serai
Lecreur : Instantanement elle sentit dans
eta guerie de son infirmite. Aussit6t, Jesus son corps qu'elle
en eut conscience
e! s etant retourne dans la foule, il demandait:
Christ : * Oui a touche mes vetements ?
.Narrateur: Ses disciples lui disaient : Tu
vois la foule qui
te presse de tous c6tes et tu demandes : Oui
m'a touche ?
Leceui r : Et il regardait autour de lui 'our
voir celle qui
a.ait
fait cela.

Alors la femme toute craintive et tremblante.
sachant bien
cc qu lui itait arriu vint se jeter a ses pieds
et lui dit toute
la verit6. Et Jtsus lui repondit
Christ: Ma fille, ta Foi t'a sauv e ; va
en paix et sois
gu6rie de ton infirmitd. ,
Narrateur Cest une Pau re. perdue dans
S
la foule, que le
Seigneur vient de secourir...
Chorale : - Je leve mes yeux vers Toi
mon Seigneur ,.
Narrateur: A c6td de l'immense foule des malades
et des
infirmes qui. tout au long des routes font
une hale dculoureuse au Seigneur, ii v a es Paures d'argent,
ceux qul, malgri leur pauvret6, demeurent ceux qui mendient
gdnereux...
Un jour, le Christ monte au Temple avec ses disciples.
Ceux-ci
s' t ient disperses pour admirer la magnifique
architecture des
mrmumrnents...
LercLter :
Le Christ, lui, s' et ant assis devant un
tronc,
rctgardait !a fPjule mettre de la petite monnaie...
beaucoup de
richc- cn mettaient abondamment. Sun-int
une pauvre veuve
ui v tmit deux petites pieces. Alors, il appela ses disciples et
!cur dit :
Christ :
En v6rit e , ie vous le dis. cette pauvre
veuxe a
mis plus que tous ceux qui ont mis dans
le tronc. Car tous cctLxla ont mis de leur superflu, mais elle, vient
d'y mettre tout ce
qu'elle possddait, tout ce qu'elle a\vait
pour vivre .
Nrrateur: Pauvre d'argent... Pauvre
S
souvent meprise... Le
Seigneur, ]ui, salt les voir, les reconnaitre
et mrime les admirer.
Chorale : , Dieu puissant, I'univers
entier... D.
N.\arrateur : Les pauv-res, au temps du
nalades, les mendiants comme Lazare, ce Christ: ce sont les
sont aussi tous ccux
qui ont perdu ieur reputation, ceux que
l'on se montre du doigt
dlaan Ils rues, ceux i qug I'on ne daigne mcme
plus adresser
ra partle.. Pour le Seigneur, seuls les orgueili-ux ont perdu toute
rdputation...
Iecteur:
Dis l'aurore, MJsus parut dans le Temple
et
!OUt I- nrcuple venait a lui... Les
scribes et les pharisiens
lui
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amenent alors une femme surprise en adultere et, la plaantt
bien en vue, ils disent & Jesus :
Narrateur: a Maitre, cette femme a et6 surprise en flagrant
dWlit d'adultere. Moise nous a prescrit dans la Loi de lapider
ces femmes-li. Et toi, qu'en dis-tu ?
Lecteur : Ils disaient cela pour lui tendre un piege, afin
de pouvoir I'accuser . Mais Jesus se baissant, se mit i 6crire
avec son doigt sur le sol. Comme ils insistaient, ii se redressa
et !cur dit :
Christ : ( Que celui de vous qui est sans pech6 lui jette la
premiere pierre ,.
Lecteur : a Et se baissant a nouveau, il se remit A 6crire
sur le sol. A ces mots ils retirerent un A un, a commencer par
les plus vieux ; et Jesus resta seul avec la femme qui etait
toujours li. Alors, se redressant, il lui dit:
Christ : a Femme, oii sont-ils ? Personne ne t'a condamnee ?
Pauvre :
Personne, Seigneur n.
Christ : a Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et d6sormais, ne peche plus ,.
Narrateur: A cette pauvre femme, le Christ vient de rendre
la paix et la rdputation.
Chorale : a Gloire au PNre en tous lieux... .
Narrateur: le Christ a rencontre, sur sa route, beaucoup
de pauvres malades.... II a rencontr6 des Pauvres, sans argent,
sans reputation... II a rencontr6 des plus pauvres encore, de
ces gens qui, de son tempI, vivaicnt misdrablement en marge
de la socidtd, en butte a une haine et i une m6fiance gtnerale.
Lecteur : ,a Jesus se retirait dans la region de Tyr et de
Sidon... et voici qu'une Cananeenne etant sortie de son territoire
sc mit a lui crier:
Pauvre : < Aie piti6 de moi. Seigneur, fils de David: ma
fi!c est fort malmen6e par un d6mon >.
Secteur : Mais il ne lui rdpondit pas un mot. La pauvre
femnme vint se prosterner devant lui.
Pauvre : <<Seigneur, viens a mon secours >.
Lecteur : Jesus lui repondit :
Christ : a II ne faut pas prendre le pain des enfants pour
k icter aux petits chiens ».
Narrateur: Le Christ voulait ainsi mesurer la Foi de cette
pauivre femme et la donner en exemple a toute l'assistance. La
fLmme, en effet, repondit :
Pauvre : « De grace, Seigneur, les petits chiens, vous le
sa\cz bien, peuvent manger les miettes qui tombent de la table
die clur maitre ,.
Lecteur : Alors J6sus s'exclama :

-

O

::--::

2c4

-

tr.Teme, commn e la foi est graride

Lr:--:

n sa ti',e fultuerie.
: E! d:s ce r;&mom;

C

: ' L:,r;.Di 4, rol ,.;unondL *.

'-.
..

SuSs doan

',_rr:eur " E: t es airsi cue Tout au long de sa vie publique,
" C.r- : -e: a-.e: les Pauvres. des Pauvres de tous les milieut,
S .: r-- ae-u s-ci-a et m;-al... Partout, illes rný.ontrait et
E

:a Cr-ci;x

-

demiere rencontre sera encore reservd

:- .n Piavre... unr condamnt
:"-

L.·:.:

de droit.

L-un des malfaiteurs suspendus a la zroix 'insul

Chri~t ? Sauxe-toi toi-meme et rous aussi!
N e--:u par
!ai ; au!re te reprenant iui t :
P

Tre.': , Tu n'as mtere pas crainte de Dieu. :oi cui subis la
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mmais lui
Pour rnous. c --t iu-sice. nous payons nos acies
.2a ren fait de mal... Jesus, souviens-toi de moi. quand ta
Lcndras dans ton Royaume.

Lecreur : Et Jesus repondit :
C;'risr.: En verite. ie \ous le dis. des aujourd'hui. tu seras
.: nioi dans ie Paradis Z.

Chorale : V
Vicroire, ru regneras...>.
.\rarreur: A chacune des invocations qui vont suivre, tous
ernsm-tbie nous repondrons : Ayez piti Seigneur ' .
Celebrant :
De tous les Pauvres du monde. ayez pitie, Seigneur.
Des Pauvres qui meurent de faim. ayez pitid. Seigneur.
De tous les enfants victimes de la misere, ayez pitie. aeigneur.
Dts malades abandonnes, ayez pitie, Seigneur.
De tous les Pauvres vieillards. ayez piti-, Seigneur.
De tous ceux que la societe meprise, ayez pitie Seigneur.
De tous ceux que nous meprisons, avez piti6, Seigneur.
De tous les Pauvres, qui sont vos awnis, vos preferes, ayez
p.tie., Seigneur.
De nous tous, qui renions vos amis les Pauvres, ayez pitiA,
Seigneur.

Des orgueilleux et 6goistes que nous sommes, ayez pitid,
Seigneur.
Des Pauvres pecheurs que nous sommes, ayez pitie, Seigneur.
De tous les Pauvres du monde, ayez pitid, Seigneur.
.\arraieur: Le Christ n'a done cessd de rencontrer le Pauvre
sur sa route et toujours I! 1'a ecoute, soulag6, gueri, pardonn6.C'est d'ailleurs surtout pour les Pauvres qu'll est venu parnr
nous... C'est pour les mieux atteindre et sauver qu'll s'est fait
Lui-meme Pauvre parmi les pauvres.
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A l'heure de l'Incarnation, ii aurait pu choisir d'entrer dans
un peuple riche, vainqueur et cultiv6.
Pauvre': II a choisi I'un des peuples les plus petits et les
plus humili6s.
Narrater: A l'heure de l'Incarnation, II aurait au moins
pu choisir la grande capitale Jerusalem.
Pauvre : II a choisi Bethl6em.
Lecteur : a Pendant qu'ils 6taient la, le temps ou Marie
devait enfanter se trouva revolu. Elle mit au monde son file.
I'enveloppa de langes et le coucha dans une une creche, parce
qu'il n'y avait pas de place pour eux dans 1'h6tellerie... .
Pauvre : II a choisi Nazarath.
Lecteur : a Ce jour-la, Philippe rencontre Nathanael et lui
dit : Celui dont il est parle dans la Loi de Moise et dans les
Prophetes, nous l'avons trouv6 : c'est Jesus, le fils de Joseph,
de Nazareth... De Nazareth !... lui rCpondit Nathanael... Que
peut-il sortir de bon, de Nazareth !
Narrateur: 4 l'heure de l'Incarnation, II aurait pu choisir
un milieu familial plus aise, a I'abri du besoin.
Pauvre: II a choisi des Pauvres.
Lecteur : a S'6tant rendu dans sa patrie, J6sus enscignait
les gens dans leur synagogue, de telle fagon qu'ils 6taient frappes
d'6tonnement : d'oii lui viennent, disaient-ils, cette sagesse et
ces miracles ? N'est-ce pas IA le fils du charpentier ? N'a-t-il pas
pour mere la nommie Marie?..,
Narrateur: Le Christ a voulu naitre dans la pauvrete, dans
un peuple et un milieu de Pauvres. Et la belle fete de Noil,
dans quelques jours, nous rappellera cette grande lecon : ii faut
etre Pauvre pour comprendre et aimer et respecter les Pauvres.
Chorale : , Dans les ombres de la ntit (Fiche F 78).
Homelie : (5 a 6 minutes).
Ami des Pauvres et Pauv re Lui-m6me, le Seigneur a b6atifiC
la vraie Pauvretd. (Cette Homelie doit faire la transition entre
cette premiere partie et celle qui suit). ,
Chorale : o Le chant des btatitudes D (Fiche P 5).
Deuxieme partie : Le Pauvre et saint Vincent.
Narrateur: Comme au temps du Christ, au temps de saint
Vincent, le monde des Pauvres est innombrable, vari6 a l'infini,
et le plus souvent abandonne et mepris6...
Comme autour du Christ, les pauvres se presseront autour
dc saint Vincent pour recevoir de iui le secours et le salut.
Comme le Christ, saint Vincent sera I'ami des Pauvres et il
sera Pauvre lui-mdme.
Lecteur : Pauvre, il I'est d6jA dans sa naissance, dans sa
famille.
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Vincent : - A bien parler de moi, ii faudrait dire que je suis
fils d'un laboureur, qui ai gard6 les pourceaux et les vaches et
ajouter que cela n'est rien au prix de mon ignorance et de ma
malice... (IV, 215).
a Fils d'un pauvre laboureur, j'ai v6cu A la campagne jusqu'en l'age de quinze ans... (IX, 81).
Narrateur':Cette experience de la Pauvretd predisposait deja
saint Vincent a sa Mission future. Grace a elle, ii saura comprendre le Pauvre, ii saura lui parler, il saura lui donner sans
jamais l'humilier... Mais I'experience ne suffit pas... 11 ne suffit
pas de naitre pauvre. A l'exemple du Christ il faut accepter la
Pauvret6, it faut choisir la Pauvret6.
Apres de serieuses etudes et une jeunesse intelligemment
men6e, Vincent de Paul aurait pu pretendre a une tres enviable
situation et il y pensa serieusement ; de Paris, il ecrit a sa mere
i Pouy, le 17 f6vrier 1610.
Vincent : a Ma Mere... L'assurance que M. de saint Martin
m'a donn6 de votre bon portement m'a autant rejoui que le
sejour qu'il me faut encore faire en cette ville pour recouvrer
l'occasion de mon avancement me rend fiche pour ne vous pouvoir aller rendre les services que je vous dois ; mais j'espere
tant en la grace de Dieu qu'il b6nira mon labeur et qu'il me
donnera bient6t le moyen de faire une honn6te retraite, pour
employer le reste de mes jours aupres de vous... (I, 18).
Narrateur: Faire une honn&te retraite, finir tranquillement
ses jours, aupres de sa famille et a l'abri du besoin. Telle fut
a un moment I'ambition de Vincent et il avait alors une trentaine d'annees. Mais 7 ans plus tard, Dieu mit sur sa route un
Pauvre et cette rencontre bouleversa son ame et sa vie. Dans ce
Pauvre, Vincent rencontra le Christ.
Vincent : < ...Un jour, on m'appela pour aller confesser un
pauvre homme dangereusement malade, qui 6tait en r6putation
d'etre le plus hommme de bien, ou au moins un des plus hommes
de bien de son village. II se trouva n6anmoins qu'il 6tait charge
de pech6s qu'il n'avait jamais os6 d6clarer en confession, ainsi
qu'il le declara lui-m6me, tout haut, par aprbs. Cet homme mourut
ensuite et le lendemain, je fis une pr6dication et Dieu y donna
tant de b6nediction que tous les habitants du lieu firent ensuite
confession gen6rale. Ce qui fut cause qu'on continua le meme
exercice dans les autres paroisses , (XII, 7).
Narrateur: Dans ce pauvre mourant, Vincent de Paul a subitement dcauv•,it la misere de tous les Pauvres de son temps.
I; a perqu un appel et spontanement il y a r6pondu. Finie, I'honnete retraite. Saint Vincent est entr6 dans I'engrenage de la
Charite. Jamais plus il ne se reprendra. Apres ce pauvre vieillard,
des milliers et des millions de pauvres afflueront vers lui;
comme le Christ, a tous ii repondra. C'est le d6but d'une vi',
invraisemblablement remplie et f6conde, au cours de laquelle et
sans jamais se lasser, saint Vincent poursuit impitoyablement
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la misere sous toutes ses formes et dans le monde entier. Les
Pauvres ont trouve leur Pere.
Puuvre : En 1617, saint Vincent est cur6 a ChAtillon. Juste
avant la Messse du Dimanche, on 1'avertit qu'un pauvre homme
malade est abandonne dans une grange...
Vincent : r Je le recommandai fortement et avec tant de
ressentiment que toutes les dames en furent touch6es. II en sortit
de la ville plus de 50 ; et je fis comme les autres et (sur ]a route)
je rencontrai des femmes par troupes et Dieu me donna cette
pensee : Ne pourrait-on point r6unir ces bonnes dames et les
exhorter A se donner A Dieu pour servir les Pauvres malades...
(!X, 209).
Narrateur: Et voila fondees les Confreries de la Charite
qui se multiplieront dans la France entiere et sauveront tant de
pauvres et de malades.
Pauvre : En 1619, les pauvres condamnis aux galeres sont
dans la detresse et le plus grand abandon. Saint Vincent accepte
d'en devenir 1'aum6nier g6neral.
Vincent : a L'assistance des pauvres criminels ou forcats....
Quel bonheur de servir ces pauvres forcats, abandonnes entre
les mains des personnes qui n'en ont point piti6! Je les ai vus,
ces pauvres gens trait6s comme des betes ; ce qui a fait que
Dieu a etd touch6 de compassion... (X, 125).
Narrateur: En 1625, saint Vincent fonde les Prtres de la
Mission, les Lazaristes pour l'evangdlisation des Pauvres gens
des champs.
Vincent : ...Instruire les peuples des champs, voila oi nous
sommes appel6s. Oui, notre Seigneur demande dc nous que nous
evangelisions les pauvres. 11 ne se trouve en I'Eglise de Dieu
aucune compagnie qui ait pour partage les pauvres et qui se
donne toute aux Pauvres, c'est de quoi les missionnaires font
profession ; cela leur est particulier d'ttre, comme Jesus-Christ,
appliqu6s aux Pauvres. Notre vocation, done, est une continuation de la sienne. Oh, quel bonheur, mes freres! Mais quelles
obligations de nous y affectionner.... (XII, 79).
Narrateur: En 1633, nouvelle etape de l'offensive de la Charitt, 1'une des plus riches dans l'histoire de I'Eglise, I'une des
plus efficaces dans l'histoire de la misere : saint Vincent fonde
la compagnie des Filles de la Charit6.
Vincent : a, Vous devez souvent penser que votre principale
alfaire et ce que Dieu vous demande particulierement est d'avoir
un grand besoin de servir les Pauvres, qui sont nos Seigneurs.
Oh oui! mes Soeurs, ce sont nos Maitres. C'est pourquoi vous
Ics devez traiter avec douceur et cordialite, pensant que c'est
pour cela que Dieu vous a mises et associees ensemble, c'est
pour cela que Dieu a fait votre Compagnie. Vous devez avoir
sin que rien ne leur manque, tant pour la sant6 de leur corps
que pour le salut de leur ame. Que vous ktes heureuses, mes
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Filles, que Dieu vous ait destindes h cela pour toute votre vie...'
(IX, 119).
Narrateur: Des Confrdries pour les Pauvres. des Pretres de
1 Mission pour les Pauvres, des Filles de la Charit6 pour les
Pauvres, saint Vincent de Paul consacre toute sa vie, toutes ses
forces, tout son genie aux Pauvres.
Chorale du Noviciat : , Pauperes sion saturabo panibus...»
Pauvre : En periode de famine et de misere, quantit6 d'enfants sont abandonnes, deposts au coin des rues de Paris. Imm6diatement, saint Vincent reagit, organise 'oeuvre des Enfants
trouv6s, lance des appels.
Vincent : < Mesdames, la compassion et la Charit6 vous ont
fait adopter ces petites crdatures pour vos enfants ; vous avez
6t6 leurs meres selon la grice depuis que leurs meres selon la
nature les ont abandonnes ; vovez maintenant si vous voulez
aussi les abandonner. Cessez d'etre leurs meres pour devenir
a prdsent leurs juges; leur vie et leur mort sont entre vos
il est
mains ; je m'en vais prendre les voix et les suffrages
temps de prononcer leur arrat et de savoir si vous ne voulez
plus avoir de mis6ricorde pour eux. Ils vivront si vous continuez
d'en prendre un charitable soin; er, au contraire, ils mourront
et p6riront infailliblement si vous les abandonnez ; l'expdrience
ne vous permet pas d'en douter... (XIII, 801).
Pauvre : C'est la guerre, avec toutes ses miseres, toutes ses
injustices, des Provinces entieres sont ravagees, les Pauvres meurent de faim.
Narrateur: Saint Vincent organise des secours, mobilire
toutes les gdndrositrs, envoie ses Pretres et meme ses Filles sur
les champs de bataille.
Pauvre : 11 y a encore beaucoup d'esclaves en Barbarie.
Narrateur : Saint Vincent v envoie des missionnaires au
risque de leur vie et les volontaires sont nombreux.
Pauvre : Et la Charit6 de M. Vincent s'6tend toujours plus
loin. C'est maintenant Madagascar qui rIclame. Les Pauvres de
a1-bas I'appellent. A eux aussi, il repond et des missionnaires
s'embarquent pour la grande Ile.
Vincent : < (Vous partez a Madagascar)... O mon plus que
tres cher Monsieur, que dit votre coeur a cette nouvelle? Vocation aussi grande et aussi adorable que celle des plus grands
Apotres et des plus grands saints de I'Eglise de Dieu. Que vous
dirai-je davantage Monsieur, sinon qu'il n'y a condition que je
souhaitasse plus sur la terre, s'il m'6tait loisible, que celle de
vous aller servir de compagnon..., (III, 279-285).
Christ: v ...J'ai eu faim et vous m'avez donn6 A manger.
J'ai eu soif et vous m'avez donn6e
boire. J'6tais 6tranger et vous
m'avez accueilli, nu et vous m'avez vitu, malade et vous m'avez
visitt, prisonnier et vous etes venu me voir... Chaque fois que
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vous l'avez fait A I'un de ces plus petits, c'est a moi que vous
l'avez fait.
Vincent : a Servant les Pauvres, on sert Jesus-Christ. Vous
servez Jdsus-Christ en la personne des Pauvres. Et cela est aussi
vrai que nous sommes ici. Une Sceur ira dix fois le jour voir
e
le
ma-'-de', et dix fois par jour, elle y trouvera Dieu. Allez voir
des iauuvres forgats a la chaine, vous y trouverez Dieu. Servez
ces petits enfants, vous y trouverez Dieu. O que cela est obligeant ! Vous allez en de pauvres maisons, mais vous y trouvez
Dieu. O que cela est obligeant encore une fois... ..
Christ : a Chaque fois que vous I'avez fait i I'un de ces plus
petits, c'est A moi que vous l'avez fait .
\Narrateur : Saint Vincent vient de nous livrer le secret de
son amour pour le Pauvre ; il vient de nous livrer le secret de
toute sa vie, de toutes ses oeuvres : le Pauvre, c'est Jesus-Christ.
C'est parce qu'il a donn6 toute sa vie a Dieu, qu'il l'a toute
donnee aux Pauvres.
Ce secret de saint Vincent, recevons-le, ce soir, comme une
consigne. A lui seul, il est capable de transformer notre vie. En
ecoutant ce chant qui sera pour nous comme un appel de tous
les Pauvres du monde, demandons pardon au Seigneur de notre
6goisme, demandons surtout la GrAce de retrouver le Christ en
tous nos freres et plus particulibrement dans les plus Pauvres
et les plus petits.
Chorale : a De Profundis..., (Z, 129,2).
Cdelbrant : (Tout le monde r6pondra : Saint Vincent, priez
pour nous.)
Pour nous aider A sortir de notre egoisme. saint Vincent,
priez pour nous.
Pour nous aider a reconnaitre le Christ dans le Pauvre, saint
Vincent, priez pour nous.
Pour nous aider A pardonner, saint Vincent, priez pour nous.
Pour nous aider A donner, sans jamais m6priser, saint Vincent, priez pour nous.
Pour nous aider a respecter les enfants, saint Vincent, priez
pour nous.
Pour nous aider a respecter les Pauvres et les vieillards,
saint Vincent, priez pour nous.
Pour nous aider A supporter et A soulager les malades, saint
Vincent, priez pour nous.
Pour aider A reconnaitre le Christ et tous ceux qui souffrent,
saint Vincent priez pour nous.
Pour que !es vocations Vincentiennes se multiplient, saint
Vincent, priez pour nous.
Pous que vos Fils et vos Filles vous soient toujours plus
fideles, saint Vincent, priez pour nous.
Pour que les Pauvres du monde entier soient 6vangelises,
saint Vincent, priez pour nous.
Clebrant : Recite en francais I'Oraison du 19 juillet.
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Chorale : Envoie tes messagers.
Tantum - B6endiction - Veneration des Reliques (chant L
118,2).
MONTOLIEU. JUBILE DE M. CHUZEVILLE, AUMONIER.

Dans le cadre de la vaste Maison de Retraites, les cinquante
ans de vocation de M. Chuzeville viennent jeter une note sptcialement joyeuse (14 octobre 1959).
Depuis avril dernier, successeur du digne M. Moulin, brusquement emportd apres quelques jours de presence dans cette delicate fonction. M. Chuzeville a, sans retard, montre et prodigu6
aux venerables Anciennes de la Maison sa souriante bonte et son
inlassable devouement. Cela vaut mieux que toute autre qualit6,
et represente 1'essentiel de ce service spirituel qui doit eclairer
et pacifier les derniers jours d'une vie montante, consacree a ce
Seigneur de la charit6, qui est 1l, tout proche, se disposant a
recompenser des coeurs genereux, malgr6 les ddficiences de I'age
et des forces.
Entourant M. Poymiro, Visiteur, quelques Confreres sont
pr6sents en ce jour. II v a la, notamment, M. Piet, Directeur
des Soeurs de Marseille, MM. Planchou et Pierre Causse, et M. le
curd-doyen de Montolieu.
La priere et la reconnaissance se manifestent normaiernent
lors de la Messe du Jubilaire. A 1'Evangile, en quelques mots
chaleureux, M. le Visiteur degage le sens de tout jubild : coup
d'ceil en arriere, souvenirs du passe, gratitude devant toute une
suite de bienfaits celestes, regards en avant pour I'etape nouvelle
qui reste a parcourir et qui trouve sa feconditd dans 1'abandon
total a la grace divine.
Ce sont aussi de tels sentiments de reconnaissance que d6gage
la reunion de l'apres-midi, portes sur I'aile ardente de chants
ct de quelques pieces de vers ou de bonne prose. Dans ce sens,
Sceur Hemar, Superieure de la Maison, traduit la gratitude de
toutes les cornettes a l'endroit de leur v6nre6 aumonier. Celui-ci
rcdit son merci et renouvelle a tous et a toutes I'assurance de son

total devouement. On sait pertinemment que ce ne sont pas ia
de vains mots... Deo gratias.
LIMoux : NOTRE-DA.ME DE MARCEILLE et M. JOSEPH POMMIER.
(15 OCTOBRE 1959).

Venu de Montolieu of il fetait, hier, M. Chuzeville, M. Poymiro, dans ses incessants deplacements de Visiteur, est aujourd'hui a Limoux pour presider le jubil6 de M. Jean-Joseph Pommier. a C'est tout un passe de predications et d'apostolat >, que

souligne M. le Visiteur qui, au Bouscat, a Bordeaux, fit ses premieres armes de Missionnaire, en compagnie pr6cisCment de son
aine, M. Pommier, inlassablement d6voud au labeur apostolique
dans les modestes paroisses, aupres des groupements de jeunes...
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Evoquant ces souvenirs du passe, distribuant a tous sa gratitude, a son ange du seminaire, M. Georges Bohin, a M. Theodore
Kieffer, son Directeur du seminaire, etc., le Jubilaire redit son
estime pour I'oeuvre des missions et sa sympathie confraternelle.
C'est bien le sens et le profit de toute journde de ce genre : ciment
de I'affection et de i'union des coeurs.
PORT SAINT-LoutI
Dl RH6NE : INSTALLATION
DES FILLES DE LA CHARITI (17 OCTOBRE 1959).

Parmi les ceuvres actuelles de la Congregation de la Mission
en France, la fondation de Port Saint-Louis presente un cachet
special de nouveaute et d'audace conqudrante. La Communautd
missionnaire (MM. Vialaret et Chapuy) a pris en charge un secteur ouvrier, sp6cialement digne d'inter6t. et que toute une litterature d'avant-garde (P. Loew, etc.) a celebr6 et rendu familier
I'attention des ap6tres de notre temps (Cf. Echo de la MaisonMdre 1959, pp. 274-277). Dans ce port, reserve aux marchandises
pondereuses, vivent et travaillent, de jour comme de nuit, des
centaines de debardeurs : ils constituent un monde special que
les Annales ont d6ja evoqud. Pour les prendre en charge, I'apostolat rev6t ici une forme sp6ciale : vivre toujours plus pres du
peuple, se mettre a sa port6e, en lui communiquant 1'essentiel de
I'esprit et de 1'enseignement du message chretien, quasi totalemcnt ignore, parmi ces transplantds. Tout specialement dans ce
monde ouvrier, le laicat prend une notable part d'apostolat.
Aujourd'hui, samedi 17 octobre, M. Piet, Directeur des Sceurs
de Marseille, vient installer les deux premieres Filles de la Charit6
dont on attend merveille en incarnant simplement, dans un tel
milieu, la traditionnelle charite vincentienne.
Leur logement a 6te prepare (nettoyage et peinture) par le
d&vouement de g6n6reux artisans. Notre confrere de Toulouse,
M. Pierre Causse, qui a tant travaill6 pour cette fondation, est
la aujourd'hui encore. I! se fait r'interprete de la gratitude
paroissiale et augure beaucoup de bien de cette fondation, dans
cc secteur ouvrier cosmopolite, en bordure de cette zone industrielle qui, de Marseille a l'etang de Berre, etend ses tentacules
ultra-modernes, notamment dans de puissantes installations
petrolieres. On sait aussi qu'en d'autres secteurs tout proches, des
apotres ne se privent pas d'audace et de generosite.
L'apostolat cherche ici son dquilibre et sa formule : le tout
commande de 1'audace et du doigtd. (Cf. Annales, t. 123, pp. 618620).
MEDAILLE DU TRICENTENAIRE

VINCENTIEN.

Avec quelques autres provinces v.g., les Etats-Unis, qui
unt eux aussi un Secretariat pour le Tricentenaire vincenticn, le Secretariat du Tricentenaire de Paris vient de lancer,
en ce d6but de novembre 1959, I'Echo du Tricentenaire. Poly-
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V--3~

Midaille du Tricnteflaire do Ia mort d. saint Vincent do PFul
at do sainte Louis do Mavillit (27 aptembro at 15 mars 1"0)
Paris:

WBtWldes Monnaies, gravure d. Mme Josott* Higwrt-Coeffin
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graphiees, ces pages bleuties sont un memento qui signale.
oriente et clarifie les efforts et manifestations de cette celHbration. Heureuse initiative ! Le n" 1, apres avoir transmis
maints encouragements, ceux de 1'episcopat principalement,
d&crit la Medaille commemorative du Tricentenaire, wuvre de
Mme Josette Hebert-Coeffin, graveur a l'Hotel des Monnaies,
L'illustre et antique maison, que beaucoup ont a ddcouvrir, offre
une ample collection de medailles dont les multiples productions,
si varices de ton et d'aspect, gagneraient A
~tre mieux connues.
Sur l'avers de la nouvclle medaille (la Monnaie avait d6ja un
Saint-Vincent-de-Paul), sc montre la figure inergique de Monsieur
Vincent. Sur le revers, Louise de Marillac, qu'entoure, dans une
apoth6ose de Lharit6, l'armde conquerante de la cornette, ceuvrant
dans une charitd multiforme et tricentenaire. Mieux que tous
les dcrits et plus touchante que les discours, l'ccuvre d'inlassable
devouement de la Sceur anonvme glorifie et propage chaque
jour le nom, la gloire et I'esprit de Vincent de Paul.
Au cours de I'apres-midi du 8 octobrc, cette medaille etait
ofterte, deposde a l'Elysde, pour ^tre remise au general Charles,
de Gaulle, President de la R6publique. Puis, peu apres (suivant
le protocole), a I'H6tel de Ville, M. Pierre Devraigne, President
du Conseil municipal de Paris, recevait lui aussi un exemplaire
de ladite Midaille vincentienne. Parmi les membres presents
? cette c6remonie intime, le compte-rendu signale : M. Raoul
Nordling, Consul general de Suede; M. Mairey, Secretaire
general du Ministere de l'Interieur ; M. Rouquet, chef de cabinet
du Ministre de la Santd ; Mgr Rodhain. Secrdtaire gdndral du
Secours catholique ; Mme Marcilhacy, Presidente internationale
des Dames de la Charit6 ; M. Pierre Chouard, President international des Conferences de Saint-Vincent de Paul, et les
membres du Bureau du Conseil municipal. En leur absence
(voyage en Amerique du Sud), le T.H.P. Slattery et la
T.H.M. Lepicard 6taient reprdsentds par M. Felix Contassot,
Assistant general de la Mission, et Sceur Semelaigne, Assistante
gendrale des Filles de la Charitd.
Pour presenter cette mddaille, M. Houfflain, en une breve
allocution, souligne que c'est de Paris que se manifesta principalement la genereuse activite vincentienne et que, de l1, I'ceuvre
de Monsieur Vincent se rdpandit a travers le monde par ses
:'is et ses filles sans oublier la phalange gendreuse des Dames
de la Charit6, et celle des Conferences de Saint-Vincent de
Paul. La Medaille est en quelque sorte une reponse, un merci'
a la lettre du 19 juillet 1706 du prev6t des marchands et des
cchevins de Paris qui postulaient la bdatification de Monsieur
Vincent. (Voir Pierre Coste, Monsieur Vincent, t. III, p. 465.)...
M. Devraigne, dans son mot de cordiale rdponse, remercie
!o Comit6 et fdlicite l'artiste et son oeuvre. Puis, enchainant
discretement sur un souvenir de famille, signale qu'A sa profonde
joie, son fils de 18 ans a dtd lui aussi attird par cet esprit de
charit6, a l'ocole de saint Vincent...

-

274 -

Preuve (s'il en 6tait besoin) que, malgr6 quelques devoyds,
la jeunesse de notre temps ne manque pas de coeurs g6ndreux
qui savent suivre les nobles exemples et maintenir cette activit6
charitable dont saint Vincent reste un maitre qui merite de
vivre encore dans ce Paris qui se souvient de son pass6, comme
1'attestent les vitrines du salon Jean-Paul Laurens ou va prendre
place la medaille de ce jour, parmi les heureux souvenirs et
les troph6es qui marquent cette noble histoire de la Cite...
Quelques jours plus tard, a Rome, le mercredi 14 octobre,
Mme Josette Hebert-Coeffin, au nom de l'H6tel des Monnaies. et
M. Houfflain, au nom du Comit6 national, sont admis en audience
pour offrir au Pape Jean XXIII la medaille vincentienne du
Tricentenaire. Apres quelques mots d'entretien d'une aimable
bont6 et de delicate simplicitd, Sa Saintetd regoit l'ecrin dont
le satin blanc fait ressortir le vermeil de la m6daille. Puis,
joignant f6licitations et compliments a I'artiste graveur, elle
souligne, en quelques reflexions, le sens et la valeur de I'ceuvre
de saint Vincent : Ah ! oui, la charite est, de nos jours, la chose
la plus importante... Alexandre le Grand, tout le monde le
connait. Eh bien ! Vincent de Paul est encore beaucoup plus
grand par tout le bien qu'il a fait et continue dans le monde
entier.
Eternelle valeur de la Charit !...

SUSTEREN. MORT DE DEUX MISSIONNAIRES DE CHINE.

A Susteren, en Hollande, en ce 12 octobre 1959, funerailles
de M. Louis Schmid et mort de M. Jules Ortmans, le premier
comptant 81 ans. le second 83. M. Schmid, quelques jours avant
(de mourir, etait encore si plein de vie qu'il avait fait un petit
voyage ; M. Ortmans, depuis des mois, devait 6tre soign6 par les
Filles de la Charitd. Tous deux, jadis Missionnaires en Chine,
6taient au repos, rapatries aprbs la guerre, sans possibilite de
rI-tourner a leur seconde patrie, oi, bien volontiers, ils auraient
voulu mourir.
Tous deux y avaient travaill6 pendant plus de quarante ans.
et cela avec amour : ils 6taient des pionniers de la premiere
heure de la Mission de Yungpingfu : M. Ortmans y aborda en
1902, M. Schmid en 1905. Avec eux, maintenant, presque toute
cette generation premiere, sauf deux, s'en est allee B la < Mission
dai Ciel : Mgr Frangois Geurts, MM. Waelen Alexandre, Forstman Henri, Willemen Francois, Scherjon Guillaume, Dekkcrs
Corneille, Mgr Lebouille Eugene, M. Zigenhorn Theodore, et Frere
Gecrts Antoine (l'une des victimes du massacre de Chengtinfu en
1937). M. Schmid se devoua d'abord pendant quelque temps ai:
petit seminaire, puis, durant des annees, dans le ministbre propre
ment dit. Son caractere jovial, ses yeux vifs, son esprit p6tillant
faisaient de lui un charmant Confrere. Ses beaux talents et son
gotit artistique lui gagnerent tout specialement 1'estime des Chinois, dont il connaissait la langue, de faqon peu commune:
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il la parlait de facon impeccable et I'ecrivait de m6me. Lorsqu'en
1936, son eveque, Mgr Geurts, le nomma Directeur de I'Ecole des
Catichistes, nouvellement erigde, le choix n'dtonna personne : ii
y avait h former des laics qui avaient dejb une certaine culture
intellectuelle, et qui, comme maitres d'dcole dans un village,
feraient le cat6chisme aux catdchumenes. Les qualitEs du Directeur auraient pu contenter au besoin les plus exigeants.
M. Ortmans, pour sa part, sut, lui aussi, s'acquerir une solide
connaissance de la langue chinoise. En son temps libre. - jusqu'a
un age avanc6 - il 6tait toujours a lire. et son dictionnaire n'eut
jamais de repos. Si M. Schmid le ddpassait pour la prononciation
et la belle et artistique 6criture, plus d'une fois, pour la connaissance de l'idiome, il consultait le petit Pere Ortmans. Celui-ci fut
longtemps Directeur du college de Yungpingfu, Directeur egalement des Sceurs de I'lmmaculee Conception, indigenes. Comme
M. Schmid, - comme d'ailleurs tous les Missionnaires. - ii
aimait beaucoup ses Chinois. II avait un talent particulier pour
s'adapter, en des sermons simples et clairs, a la faqon de concevoir et de penser de ses auditeurs. Tous deux avaient un grand
amour des pauvres, et M. Schmid, qui n'avait pas d'infirmites le
retenant au logis, en donnait encore des preuves touchantes
pendant les dernieres annees passees a Susteren. Tous deux encore
avaient souffert pour leurs chretiens, soit au camp de concentration, soit, tout specialement M. Ortmans, en 1926, lors du
bombardement et du pillage de Yungpingfu : il y fut blesst a la
jambe. Tous deux etaient de fideles enfants de saint Vincent.
Tant qu'ils purent le faire, ils etaient presents aux exercices de
la communautd. Jusqu'a ses derniers jours, ceux qui voyaient
M. Schmid dire sa Messe etaient ddifies de la dignite et du respect
avec lesquels il faisait ce premier grand acte de la journee.
Tandis que M. Ortmans, use et sans connaissance, mais en
serrant une petite croix dans sa main droite, s'ctcignait doucement
comme une lampe qui n'a plus d'huile, M. Schmid. lui, alia, en
pleine connaissance, au-devant de son Maitre. Et meme, toujours
egal a lui-meme, non sans humour. Apris une crise de cceur, dans
la nuit du 7 au 8 aouit, on lui avait administrd les derniers sacremcnts. et aussit6t, dans la matinte, on I'avait transportd i l'hopital de Sittard, a 7 ou 8 km. de 1I. Pendant la journee, un Confrre
lui rcndit visite, et, gracieusement, lui dit: < Mais, Monsieur
Schmid. vous avez ici une tres belle chambre ! -. Et lui de repartir : c Oui, cela va 6tre une mort prdcieuse (= couteuse !) ,. Entre
temps, il priait : < Misereatir mei, omnipotens Dens. et dimnissi
peccatis meis, perd•Icat me ad vitam aeternam
n.
Au dernier jour du mois d'avril 1958 dtait mort, a Susteren,
un autre ancien Missionnaire de Chinc, M. Jansen Chretien, qui
n'avait encore que 73 ans. M. Schmid, alors, avait taquine M. Ortmans : o Ah ! ga, Monsieur Ortmans, q'avait det votre tour. Jc
voTus prie de rentrer dans !e rang,,. M. Ortmans avait repliqu6 :
C<
C',st moi qui vous enterrerai ! ,. 11 a eu raison en ce sens que,
lor-que nous avions rendu les derniers honneurs a M. Schmid,
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dans la matin6e du 12 octobre, il dtait encore en vie. Trois ou
quatre heures plus tard seulement, il le suivit dans l'Cternitd.
Qu'ils reposent dans la paix du Seigneur.
CLARY.

MIORT

ET OBSEOUES

DE M.

MARC

MLRGET.

Avec une foudrovante rapidite. la maladie, deroutant tout
ellort et tout remede, est venu ravir M. Merget ia 'affection des
.iens, a I'icole et a ses confreres. A 35 ans, cette mort prdmatur&e
porte un coup fort sensible a la maison.
Lors des obsiques, en 1'absence du Visiteur se trouvant A
Rome, M. Bizart, premier Consulteur provincial, est venu de
Paris en compagnie de M. Allain. M. Bizart chante done la
messe des fundrailles, en prdsence de Mgr 1'dveque de Metz et
de nombreux pr&tres et amis. Avant 1'absoute que donnera
Mgr de Metz, M. Bizart. en quelques mots sentis, tient a traduire
les sentiments de l'assistance. , Pour de justes raisons, 1'Eglise
interdit - sauf exceptions autoris6es - que ]'on fasse 1'dloge
des ddfunts a la messe des funerailles. Mais aujourd'hui. avec
l'autorisation de S.E. Mgr 1'Ev4que qui, tout a I'heure, va donner
l'absoute, devant la soudainet6 tragique du d6ces du cher
M. Merget, professeur de sciences au Seminaire Saint-Vincentde-Paul de Cuvry je ne saurais m'emp&cher de souligner notre
peine immense en presence de l'epreuve qui atteint si douloureusement les cceurs de sa mere, de sa soeur, du Superieur de
la Maison, de ses collegues, de ses el6ves et de ses nombreux
amis. Au nom du diocese represente par son dveque, au nom
du Supdrieur general de la Congregation de la Mission actuellement absent de France, au nom de M. le Visiteur de notre
Province presentement a Rome, au nom de tous les confreres
de la Province de Paris, de tous ses compagnons de cours et
d'ordination, au nom des Filles de la Charit6 qui sont nombrcuses autour du cercueil, je tiens a declarer a la mere de
M. Merget et it son Superieur la part que nous prenons tous
a leur 6preuve et a leur chagrin.
, S'il faut mesurer l'intensitd de cette peine a celle de nos
regrets, elle apparaitra bien grande. La Province comptait sur ce
professeur d'elite. Ses eleves le mettaient au nombre de ceux
aui font l'honneur et ]a force du Seminaire Saint-Vincent.
u Dieu l'a soudainement ravi a notre affection et a nos
esperances immediates. Tout h 1'heure, au Pater, nous avons dit
-iat volunlas tua. Ce fiat, il nous faudra le rdp6ter souvent
malgrd nos larnes. Ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas
d'espdrance !... Prions pour le repos de son ame claire et vaillante.
, En attendant des jours mcilleurs, disons-nous it nousnimmes que Marc Merget, invisible a nos yeux bien t6t, se trouve
plus pres du Seigneur Jesus par son ame immortelle... qu'il
prie pour sa mere et sa famille, pour le Sup6rieur de la Maison
et ses confreres, pour tous ses amis, et qu'il continue, par sa
priere et son action, I'oeuvre de formation chrdtienne et sacer-
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dotale qu'il a inauguree au Seminaire Saint-Vincent et qu'il a
poursuivie depuis son ordination jusqu'a l'age de trente-cinq ans,
I'age de son depart t la maison du Pere.
* Tout B l'heure, sans en avoir I'air, pour mieux retrouver
la physionomie particuliere de notre cher d6funt, je demandais
a un confrere qui I'avait connu plus jeune au Seminaire, c'esta-dire au Noviciat des Lazaristes : Qu'est-ce qui vous a paru
I le plus caracteristique en cette belle figure de sdminariste ? ',
il me fut repondu : C'etait un eveilleur d'dmes !.....
< Un ereilleur
d'ames chretiennes et sacerdotales pour le
diocese et pour la Congregation. C'est bien tout cela, le cher
Marc Merget !
, Nous ne I'oublierons jamais, dans notre memoire fidele et
dans nos prieres constantes, ce modeste mais tenace dreilleur
d'ames, au b6nefice du diocese et de ]a famille de saint Vincent.
Plus
l
pres de Dieu, ii assurera la relive du sacerdoce
missionnaire !
Apres l'absoute, la conduite au cimetiere fut pr6sid&e par
Mgr Stenger, directeur de 1'Action catholique. La depouille de
Marc Merget repose maintenant dans cette portion du modeste
cimetiere de Cuvrv ou sont deja inhumes plusieurs fils et filles
de saint Vincent.
WERXHOUTSBURG.
M. JE1N ,WANISTEKER,

< PROFESSEUR EMERITE »

(2 NOVEMBRE).

A Wernhoutsburg, en Hollande, dans la matince de ce Jour
des Morts, Frere Kerstens trouve M. Jean Wamsteker gisant
inanime dans une des allees du parc. le chapelet h la main.
Comme de coutume, apres avoir dit sa messe (il n'en avait dit
qu'ine des trois permises en ce jour), M. Wamsteker etait all1
fai!c son petit lour du pare pour dire son chapelet et faire ensuite
our pcu d'exercices corporels en riclant les mauvaises herbes.
A- -ii ct6 enrahi par le coma du diabete dont il souffrait? Le
Fri-ir put constater que ses membres n'6taient pas encore
irfrioidis et se hata d'appeler un pretre pour donner l'ExtremeOnction.
Avec M. Wamsteker disparail de cette dcole un confrere
sa formation et qui, apres son ordination
requt lui-mme
qu'i
(ic1! ), v fut professeur de grec et d'autres matieres, quarantetr,'ls annees

durant. Pendant

deux

triennats

(1926-1932),

il

y

prrta la charge de Supdrieur. Apres ces annees de superiorat, it
t:' !-res heureux de reprendre sa place d'auparavant. On dirair
i;*- Wernhoutsburg 6tait pour lui et que lui n'dtait que pour
\'m;-nhoutsburg. On sait qu'en 1918 1'ecole apostolique 6tait &
1 ~ýgonie et que M. Wamsteker eut meme son placement pour
AlTrie. On le revoit avec une barbe deja commenqante. Mais,
A1
zn: n•ois d'aofit, il y eut revirement : un nouvel avenir s'ouvrait
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pour l'ecole et l'ordre du changement fut rdvoque. En 1940, il
fut nomm6 effectivement pour la chaire d'Histoire ecclesiastiquc
h Panningen. Apres une annee (sa seule annee d'absence), ii
rentrait & Wernhoutsburg pour n'en plus partir, pas mime
apres sa mort.
Son caractere, certes, entrait pour une part dans cette fid6entr-er en contact
lite au premier poste : une certaine timidit6e
avec les autres, surtout avec les personnes du dehors, sa repugnance pour le bruit et 1'6clat lui faisaient rechercher une vie
plut6t retiree. Ce n'est qu'entre nous qu'il se trouvait pleinement
a l'aise et donnait alors preuve d'un grand savoir et d'une
exquise finesse d'esprit. II connaissait bien les classiques francais, latins et grecs ; il 6tait grand ami et connaisseur de la
nature, des oiseaux et des plantes. Ses 61eves, de prime abord,
etaient peut-6tre un peu rebutes par son exterieur froid et
s6vere. I1 etait homme de regle et de discipline. Mais, a un
moment donn6, ils d6couvraient chez lui un cceur sensible et
un zlee sacerdotal qui ne voulait que leur plus grand bien. Et
ils ne 'ont plus jamais oubli6.
Nous avons dit que, depuis quelques annees, il luttait avec ie
diabete. 11 n'en parlait pas beaucoup, mais il semble bien qu'il
sentait son mal et en souffrait. Plus d'une fois d6ja, il n'apparaissait plus a la r6cr6ation du soir. II allait fr6quemment dire
une pribre au tombeau de son ancien Sup6rieur et ami,
M. Corneille de Boer, mort subitement en 1955. Pressentait-il
une fin semblable ?
Coincidence singuliere ! Vers le 5 novembre, jour de ses
fun6railles, parut un nouveau numero du Bulletin des Etudiants,
qui presentait a la derniere page une petite poesie de trois
strophes, intitul6e : , Vox e Purgatorio>.Nous la citons en entier:
ied praesertim vos. parentes,
Saltem vos, amici mei,
Miseremini !
Miseremini !
Tetigit me manus Dei
9eum precibus moventes
Has ut poenas mulcear.
Et in flamma crucior :
husta sed lugenda causa
Mihi chorus angelorum
Porta coeli inanet clausa !
Pandat januam coelorun :
Quaenam sors est crucior?
Lux aeterna luceat !
0 vos omnes qui transitis,
Miseremini !
Citius, si subvenitis.
Cernam Dei facient.
Vobis Judex largietur,
Cum sententia dicetur,
Sempiternam requiem.
X.
On sut bien vite que le soussign6 X. n'6tait autre que le
professeur d6funt. Ce n'6tait pas la premiere fois qu'il avait
ainsi contribu6 t la petite revue. Il avait pens6 I d'autres que
lui pour leur preter sa voix, sans se douter que ses lecteurs
I'entendraient comme la sienne propre. Puisse cette voix, par le
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moyen des Annales, atteindre nombre de ses anciens cleves,
disperses dans le monde entier, et que leur priere lui assure la
pleine possession de Dieu, lumiere et repos eternels.

LE

CARDINAL

LERCARO

A

PARIS:

VISITE A LA MAISON-MERE.

Apres avoir c6elbre sa messe 7 heures au 140, rue du Bac,
le cardinal Lercaro, archeveque de Bologne, avant de repartir
des cc 20 novembre, fait une courte visite au 95. rue de Sevres :
dans son bref et rapide s6jour parisien, ii a inscrit saint Vincent
dans son programme fort charge. Invit6 A Paris par les dirigeants du Centre catholique des Intellectuels francais, le cardinal
Lercaro presidait, le mercredi soir 18 novembre, la premiere
r6union de la XIIP Semaine des Intellectuels Catholiques:
le Mystere.
Sept soirs durant, la vaste salle de la Mutualite rassembla
l'assistance des grands jours pour entendre traiter successivement par des maitres de la pense : le Sens du mystere,
Sciences et mystere, I'Homme et son mystere, Mystere et raison,
le Mystere poetique, Mystiques et myst&re, le Mystere du Christ.
Le 18 au soir, en presence notamment des cardinaux Feltin
et Marella, avec deux interventions du P. Dubarle et de Jean
Guitton, le programme comporte une d6claration dont le cardinal
Lercaro donna lecture.
V'nant de cet archeveque dont la presse mondiale a redit
les initiatives et 1'activite, ces paroles rev&tent un charme. un
attrait, une valeur. Elles restent dans la note de cette ame
apostoliquement audacieuse dont un livre de Huber : Le Cardinal
recoit toujours, a evoqu6, il y a plusieurs mois deja, I'existence
et les entreprises. Sur ces pages, une note de Jean Guitton avait
deja trace des observations, suggestives a relire, en cette soiree
et lors de cette aimable visite (La Croix. 24 juin 1959) :
J'ai beaucoup aime la figure de cet ivdque idangdlique, que
Victor Hugo a peint dans les Mis6rables, d'apres un modle tres
reel : celui de Mgr de Miollis, dvEque de Digne sous Napoleon.
L'e•;que des Miserables est ronantique. 11 pose du mioins la
qustiion de savoir en quelle mesure tin evque de ce temps,
mlode'le du troupeau, doit pratiquer !'Evangile ia ta lettre. II peut
exister un pharisalsme de la simplicitd, un retour a la lettre qui
trahirait I'esprit. L'abbd Boyreau, cure de Notre-Daine-du-Rosaire,
me racontait jadis I'anecdote que voici. Lorsqu'il fonda le Rosaire,
i! voulait, lui si bourgeois d'dducation, donner I'exemple de la
vie pauvre. Et ii ddpensa beaucoup d'argent pour faire faire une
vaisselle de bois i la mode de saint Frangois, alors qu'il avait
dans son heritage des assiettes bourgeoises qti ne lui auraient
rien coutd. Oi passe la ligne difficile entre la vraie et la fausse
simplicite ? Et comment un prince de l'Eglise, au XXe siecle,
pet-il (devant Dieu et surtout devant les hommes) suivre
l'exemple de Celui qui, me disait sans cesse M. Pouget, A n'avait
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pas une pierre pour reposer sa tete *. Et M. Pouget me disait
encore : MAoi, si j'etais evtque, j'enverrais au musee de la ville
ions ces falbalas et je mettrais ma fiertde a vivre connme un
travailleurz.
Ce probfene delicat m'a fait lire avec un grand interet le livre
iue notre ami Georges Huber vient de publier sur le cardinal
Lercaro sous le titre : Le Cardinal reooit toujours (Editions Le
Centurion).
le rme souviendrai longiemps d'un entretien avec M. Huber
pendant le Conclave. Perdus tous les deux au sein de la foule
romaine, epiant la sfumata dans un pur crdpuscule, nous regardions tourner, au-dessus du d6me de Saint-Pierre. des volutes
vivantes composees par des milliers d'oiseaux noirs, qui traCaient
stir le ciel en train de s'evanouir un nimbe dnigmatique. Le peuple
Youtssait des cris d'admiration devant ce presage eirange. Et
Georges Huber me parlait du cardinal Lercaro dont il avait le
cceur tout rempli. II me le ddcrivait par touches exactes : ce
cardinai pratique et mystique, hun.ain. celeste, fort. souriant,
!:handonnd, nourri de contemplation, attentif atix courants de
F,;poque. et donnant deja prise a la dlgende par ses inventions
dl'iaour et surtout de simplicitd. Je songeais d cette remnarque
de Pald Valery, disant a la duchesse de la Rochefoucauld que le
d(ot propre de I'Italien est d'entrer d'emblde dans un suret. dans
line situation on dans une mnte par un moulemnent de familiarit :
ce que le Frantcais. tfit-il tun saint conine le Curd d'Ars, ne
possede pas, mnine avec Dieu. Le cardina! Lercaro, qui vit

rpauvreinent dans son archeviche, a recucilli itsa table des Otudiants et des apprentis, qui tous ont derriere eux des histoires
doidoureuses. 11 leur donne le pain. la gaiete, le conseil. II les
couvre dans ftcurs fautes ; il les ddque; les ecoute : ii les
Tmarie... it se les attache ia amains. Ces etuIdiants, apprentis et
ouiriers que vous voyez a mar table sont aussi mes bienfaiteurs.
Its mainmtiennent mon contact avec la jeunesse et la vie. Its

(vivre
;ortent les besoins du temps prdsent. Its mn'empechent de
dans le passe, de contracter de I'arteriosclerose >. Lors dirdecks
de sa mere, le cardinal a fait figurer ses ieunes sur 1o faire-part.
Ils sont sa famnille. La pritre du soir se fait dans tune salle de
'archev'dch, deven.,e chambre i coucher. Le cardinal les benit
et il se retire pour son travail.
Que d'hommes diffdrents dans ce prdrre au regard par et
calme, avec uin coulement pacifique de bontd, et surtout rne
capacitd de se pencher attentivement sur chaque cas singulier !
11 y a chez Lercaro un ancien aumonier d'dtudiants, un ancien
professeur de patristique et d'Ecriture sainte et le maitre dut si
mcthodique cardinal Siri, un professeur d'UniversitP (et je crois
qu'il fait encore un cours de religion dans l'Universitd de sa
ville). II v a un initiateur dans les voies de l'oraison, conciliant
Iesprit marial de Grignion de Montfort et la discipline de saint
Ignace. J'ai lu, la plume i la main, le livre synthetique qu'il a
consacrn aux mithodes d'oraison et qui est le seul de ses ouvrages
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ib avoir paru en frangais. C'est dans cette heure d'oraison qu'il
puise cette source calme et pure et pacifiante, cette disponibilitr
i tous les appels : car elle le ddtache diu cred et le rend des lors
sensible au Createur, qu'il discerne i travers les iille etvenemln!s
du jour. II y a aussi dans le cardinal un sage rdformateur de la
liturgie, de la pastorale, notamnment du brdviaire qu'il vrei
allger pour qu'il pendtre davantage. II v a tia inventeur apostolique en dveil, prdt aux initiatives de la clharite moderne, comnne
le Carnaval des enfants, coimne le village des jeunes foyers.
II y a tn penseur hardi, conmme on a pu le voir dans son intervention recente sur le probleme de la tolerance. II v a Fami
de Georges La Pira, le maire vmangelique de Florence. II habile
le prcsent, parachutd de I'avenir. Prince ? II se dLfie de ce mor,
bien qu'il soit, lui, prince d'amiour. II dit de lui-:nine : < Je ne
suis pas an prince. Je suis lun paiuvre qui eutr faire an pen d
bien >. Moderne definition du prince...
Que ces notes de lecture vols soient •n appel pour lire le
livre de Georges Huber ! Je ne veux pas vous enlever la joic des
surprises. Huber est un patient ouvrier de vitrail, utn montagaiard,
plein d'humour et d'amouIr, le Giotto de ce cardinal franciscain.
Pour decrire ces caracteres imperturbables, si ingenus dans leur
demrarche imprivisible, il faut uine sorte de candetr ; Huber
n'en manque pas. A vrai dire, tout nest pas imitable littiraleinent
chez le cardinal Lercaro ; tout n'est pas surtout transposable en
France sans adaptation. Commne le cardinal Saliege (qui devint
son ami dans les derniers termps), le cardinal Lercaro setuble
sruscit pour secouer nos habitudes, pour nous poser des problnees, pour faire choc. On pett concevoir d'autres types td'evque
et de cardinal. Mais le fond de la charitd est d'accepter sa difference d'avec les autres, de 1'enrichir d'aniour divin autant qtu'ol
le peut, puis d'accepter, de benir et meme de supporter la
dififrence des autres ; enfin, de faire converger toutes ses voies
selon le vceu de 1'Esprit, si varid et si un. Le cardinal Lercaro,
plhs encore qu'un exemple, est pour nous lune Iuni&re. I1 v a
plusieurs demeures dans la maison du Pire, plusieurs nanieres
de porter la robe rouge du sang repandu par charitd. Et. par

exemple (que Georges Huber me le pardonne !),it mi'arrive
parfois de concevoir ce Cardinal qui ne recevrait presque jamais,
qti. conune le vieiux saint lean dans la solitude d'Ephese, arec
quelques disciples tres instruits. travaillerait at former les
<apotres des derniers temps en repensantl'Eglise de demain
et de toujoiurs.

HEROiCITE DES VERTUS Wi'E.fS\BE.TH SETON.
Rome, Vatican, 18 decembre 1959.
Le vendredi 18 decemibre 1959, dans la salltc Cidmeintin,. alu
Varican, avait lieu la proclamalion de I'hdroicitc des v'ertis de
de Valachic. frrie Iai capmuciin.
Jrtmi de
la .Mere Seton et de Frre
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Dans la salle se trouvaient reunis les cardinaux Gaeano Cico.
gnani, Prefet de la Congregation des Rites : Eugene Tisserant,
Ponent dans la cause du Vendrable Jerdmie de Valachie : Clement
\licara. vicaire de Sa Saintetd et Ponent dans la cause de la
Venerable Seton : Francois Spellman, archevdque de New-York ;
Louis-Joseph Miinch, dveque de Fargo, et Albert-Gregoire Meyer,
archeveque de Chicago, ces deux derniers recemment crdes
cardinaux. En outre, le Sacre College dtait reprisentd par les
cardinaux Valerio Valeri, Prdfet des Religieux ; Amleto Giovanni
Cicognani, Secretaire de l'Orientale, et Alfredo Ottariani. ProSecretaire du Saint-Office.
A leurs c6tes se tenaient une vingtaine d'archevrques et
tevques, tine bonne quarantaine de prdlats, les deux postulareurs des causes de ce jour, le Reverend Pare Bernardin de
Sienne. Capucin. et le Lazariste M. Louis Bisoglio, Procureur
pres le Saint-Siege.
Dans l'assistance,en dehors des membres de la famille capucine, coirduits par leur ministre general, le Frere Clement de
Miltwaukee, on royair le T.H.P. William M. Slattery, Superieur
Oeneral de la Mission, qu'entouraient M. John Ziummerman,
.- ssisrant general, et les Visiteurs lazaristes de Rome et de Naples,
er plusieurs confreres du Leonien, de la Maison internationaleet
de plusieurs autres maisons. Notons la presence de M. John
P. Mc Gowan. le vice-postulateur de la cause de Mere Seton.
Recemment nomn_ et en residence it Philadelphie, il remplace
le si ddvoue confrere M. Salvatore Burgio, decdde il v a bientot
quarre mois, le 28 aoiit 1959, apres tant d'annees de devouement
er de demarches pour cette cause qui marque aujourd'hui ine
si consolante etape.
En tite des nombreuses cornettes se trouvaient la T.H. MAre
Francine Lepicard et Sceur Mary Basil, Conseillire gdnerale.
Venues des Etats-Unis, etaient aussi presentes les Superietires
cn;lerales des cinq branches setoniennes des Bonnets noirs (black
capsl : Capots noirs. A c6te des deux Visitatrices des Filles de
ra C!afrit aux Etars-Unis : Steur Isabel Toohey (Saint-Joseph,
Emmniihsurg) et Steur Catherine Sullivan (Marillac, Normandy),
St Vincent-on-Hudson, cNwLe eizaient donc Mere Ilarv (Mount
Yorki, Mere Stella Maria (M\ount St Vincent, a Halifax, NoutielleEcosse, Canada). Mere Ellen Marie (St Elizabeth, itConvent, New
Jer'sey). .Mere M.-Claudia (Selon Hill, ia Greensburg, Pa) Mere
Mary St Omer (Mount St Joseph, Cincinnati, Ohio).
RenforCantI'assisanc ede leur iombre, on voyait au complet
le College americain d'Aimrique du Nord avec pres de trois
certs dleves - el leur recteur, Mgr O'Connor. De plus, c'etait les
qiuelque deux cents invites, venus ces jours-ci des Etats-lUis
pour !'imposition dut chapeau cardinalice des deux nouvcauxt
princes de I'Eglise.
Parmi eux. on remarquait specialement I'a'nbassadeur des
Etats-Unis pres la Republique Italienne et plusieurs nmembres
de son personnel, etc.

- 283 Au total, pres de huit cents invites, accourus pour rendre
hommnage au frere capucin et & cette fleur de saintete qu'aux
debuts du XIXe sidcle nous presente 'Eglise des Etats-Unis...
Mgr Enrico Dante donna lecture des Decrets de la Congregation des Rites. Pour celui de la ,Mre Seton, les Annalcs en
presentent une traduction frangaise. Cet dloge officiel, dtabli
par la Congregation des Rites, vient s'ajouter a quelques pages
sur Mere Seton qu'ont deja inserees les Annales (t. 65 (1900),
246-250, 390412 ; t. 100 (1935), 16-24, 408443 ; t. 104 (1939), 751-755 ;
t. 105 (1940), 301-304, 452-455 ; t. 112-113 (1947-1948), 328-329 ; t. 114115 (1950), 57-58, 134-143 ; t. 116 (1951), 238-239, 246-251 ; t. 118 (1953),
436-461 ; t. 119-20 (1954), 179-183.
Pour la cause du capucin Jeremie de Valachie, en decembre
1959, les Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (vol.
75, pp. 306-309) ont donnd les textes de la Congregation des Rites,
imprim6s ailleurs aux frais de la Postulation, et lus, dans cette
seance du 18 decembre 1959.
II suffit de savoir que ce futur frere capucin naquit en Roumanie, A Zaxo, en Valachie, le 29 juin 1556 (done vingt-cinq
.ns avant saint Vincent de Paul). Jean fut 1'ain6 des sept enfants
de Stoika Costis et de Marguerite Barbat, modeste famille paysanne. Au cours de sa vingtieme ann6e, Jean partit pour l'!talie,
travaillant et peinant en cours de route. Parvenu a Bari, ii y
demeure une ann6e avant de se rendre a Naples. C'est 1a quz,
le 7 mai 1578, sous le nom de eredmie, ii fut admis chez les
Capucins, au titre de frere. En lui brillerent sans retard et avec
constance, les vertus d'un fervent religieux. C'est ce que reconnurent et ses superieurs, non moins que le sens avise du bon
peuple napolitain, des avant la mort de ce frere survenue le
5 mars 1625. Sans retard, le 27 septembre 1627, sa cause de b6atification fut introduite. Mais, par suite de diverses circonstances,
cette cause, comme nombre d'autres, marqua le pas, ainsi que
le souligne suffisamment le simple rappel des actes officiels,
etapes dans la proc6dure de la Congregation des Rites. D6cret
de non culte, en 1681. Six ans plus tard, le 26 septembre 1687,
Innocent X annonce la Congregation ordinaire. On attend pres
de 200 ans et le 12 fTvrier 1952 eut lieu la Congregation anteprdparatoire ; le 13 novembre 1956, la preparatoire, et enfin, en ce
li decembre 1959, la Congregation generale... et I'heroicit6 des
vertus, proclamee, comme pour Mere Seton, devant le pape
Jean XXIII.
Pour la cause setonienne, voici la traduction francaise de la
piece lue officiellement dans la solennit6 de cette seance tant
attendue.
DtCRET SUR L'HEROiCITE DES VERTI'S

Cause de Beatification et de Canonisation de la Vl'ndrable Servante de Dieu Elizabeth Anne Bayley, vetue Seton, fondatrice
de la Congregation des Sceurs de Saii;-JosephI aux EtatsUInis d'Amerique du Nord.
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- Sur le doute : Dans cette cause de beatification. peut-on
affirmer qu'ont brille a un degr4 heruique. et les vertus theologales de Foi, Esperance et Charitd, et les verrus cardinales de
Prudence, Justice, Temperance, Force, et les vertus annexes?
De meme qu'au Ciel brille toujours la magnificence des
astres, de meme qu'ici-bas la terre resplendit sans cesse sous des
fleurs, ainsi la Sainte Eglise Catholique, notre mere. ne manque
iamais de la splendeur de ses saintes ames , de toute nation,
race, peuple et langue (Apocalypse, vii, 9).
Aujourd'hui done, les chritiens qu'abrite le drapeau etoile
de la Republique des Etats-Unis d'Amerique vibrent sous la vive
etplrance de voir sous peu monter dans le Ciel de l'Egiise et
rcsplendir unc brillante etoile : une femme originaire de leur
pays.
A propos d'Elizabeth Anne Baylev, veuve Seton. recemment,
la Sacr6e Congregation des Rites a examin6 si. en cette vie. ont
brill. et a un degr6 h6roique, les susdites vertus theologales et
cardinales.
Biographie de .Itire Seton.
Nde a New--York le 28 aout 1774, Elizabeth etait fille de
Richard. remarquable m6decin, et de Catherine Charlton. tous
deux membres de la religion anglicane dite episcopalienne. C'est
a l'aglise communement appelee Trinity Church qu'elle recut ainsi qu'il parait assure - et le sacrement de la regeneration
baptismale, et les noms d'Elizabeth Anne. A peine agee de trois
ans. I'enfant perdit sa mere et s'attacha des lors avec plus
d'affection a son pere qui n'omit rien de ce qui pouvait orner
I'enfant des plus s6rieuses vertus et qualites. Docilite, granJeur
d'ame et vivacit6 d'esprit marquerent l'enfant sans retard.
Elizabeth Anne, dans le savoir et les arts. grandit aussi dans la
foi episcopalienne : chaque jour se developpa sa piete en\ers
Dieu -

et, parmi ses compagnes, elle !'emporta sans peinc par

ses qualites religieuses et humaines. Son amour du prochain lui
meritait deja le surnom et 1'eloge familier de Soeur de CIhritd.
Ayant a peine atteint sa vingtieme annee, elle epousait un
commercant. Guillaume Magee Seton, qu'elle entoura toulours
d'une profonde affection. De leur union naquirent cinq enfants
que leur pieuse mere, des avant leur naissance, consacra au
Seigneur. Des leurs plus tendres annees, elle s'efforqa d'inculquer
et d'entretetir soigneusement en leurs jeunes ames le veriiable
sens religieux. Dans cette perspective et poussee par un ires
noble amour pour ses chers petits. la Servante de Dieu n'hdsitait pas a assurer qu'elle preferait les voir morts que souilles
du peche.
Parmi ces heureuses dispositions de vertus familiales. le
malheur fondit a l'improxiste. En effet, sur la fin de 1803. en
Italie, a Pise oi ils s'etaient rendus dans l'espoir de rdcup-cer
une santm compromise, Guillaume Seton fut emporte par la
mort. Ce deuil humainement irreparable devint, par la not'aNe
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misericorde divine, le plus grand bien pour 1'ame d'Elizabeth.
Son coeur, ecrase par la perte de ce cher mari, regut comme un
baume le tresor des verites de la doct-ine catholique. En effet,
Elizabeth fut alors adoptee par la [amille des Filicchi, originaires de Gubbio, et depuis nombre d'ann6es en relations
d'affaires avec Guillaume Seton. Dans cette famille pleinement
chretienne. Elizabeth ressentit alors les premiers appels de la
grace pour sa conversion B la foi catholique, qu'elle se prit k
examiner plus serieusement.
A peine rentree aux Etats-Unis, des le 3 juin 1804, la Sernante
de Dieu se disposa a renoncer a la religion episcopalienne. Pour
ce faire, sa grande ame n'h6sita pas a surmonter avec fermet6
les attaques et objections de ses proches et amis.
Cette periode de difficultes fut une preparation et comme
un noviciat pour sa conversion et ses oeuvres religieuses.
Dieu, toujours dispose a se prdsenter a ceux qui le cherchent,
allait au-devant de sa servante qui, de tout cceur et de tout
I'effort de son ame, cherchait ce Seigneur qui, magnifiquement,
I'illuminait deja de ses lumieres.
Aussi, le jour des Cendres, 14 mars 1805, a New-York, Elizabeth fit solennelle profession de la foi catholique. Des lors. sans
retard, elle prit grand soin, dans les meilleures dispositions
d'Ame, de profiter de la reception du sacrement de penitence.
Le 25 de ce meme mois de mars 1805. poussde par un ardent
amour de Dieu. elle recut sa premiere communion et, le dimanche
apres Paques de I'annee suivante, elle requt le sacrement de
confirmation.
Annees de vie catholique.
Dcvant cc changement de vie, et sa profession de foi catholique. il reste difficilement crovable de constater les nombrcuses,
lis vives et penibles avanies qu'el!e endura de la part de ses
proches et de ses amis. Non seulement ils la meprisaient, mais
!a priverent de leur frequentation. Devant ces attitudes, avec
force et egalite d'ame. Elizabeth endura tout cela. Afin de pourvoir a ses besoins materiels et a 1'entretien des siens, Elizabeth
ouvrit une modeste ecole et institution d'enfants. Et ceux-la
memes qui constataient avec peine la conversion catholique
d'Elizabeth joignirent tous leurs efforts pour ecarter les quelques
cleves de cette modeste pension. Devant cette Apre opposition,
la Servante de Dieu fut contrainte de fermer cette institution.
Mais bientot, devant une si admirable force d'ame. Dieu
recompensa cette cnergic dans l'adversite. En effet, d&s IS08,
M. Valentin Dubourg, Superieur du College catholique de Ba'timore. demanda a Mine Seton de venir diriger 1'Institution cd
icuncs filles qu'il se proposait d'ouvrir. Quittant done New-York
qui I'avait xu naitre, Mine Seton se rendit a Baltimore en
compagnie de ses filles. Elle contia ses garcons au College catholique de Geotrgetown oi ils poursuivirent heureusement le cours
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de leurs etudes classiques. A Baltimore, a 1'cole dirigee par
Mme Seton, les eleves accoururent nombreuses recevoir la
formation aux vertus civiles et religieuses.
L'Etablissement i Emmitsburg (1812).
Peu apres, cette fondation put sc doubler d'une ecole pour
la formation ct I'instruction d'enfants pauvres. Sans retard,
quelques jeunes filles - d6sireuses d'embrasser la generosite de
la vie religieuse, se mirent sous la conduite et la direction
spirituelle de Mme Seton. Celle-ci, devant ce groupement de
bonnes volontes, pressentit aussitbt le divin appel a la vie
religieuse. Sans retard, le 2 juin 1809, sous la livree d'un saint
habit, elle emit ses voeux de religion en presence de Mgr Carroll.
arche\-cque de Baltimore : se mettant, ainsi que ses Scours. sous
la protection de saint Joseph pour qui elle conservait une
tres speciale devotion. De cette Communaute, la fin principale
etait d'elever et tduquer les pauvres orphelins. Un digne bienfaiteur, M. D. Cooper, entoura cette nouvelle fondation d'une
nette bienveillance. En sa faveur, il lui fit cadeau d'une demeure
et d'une agreable propri6td sises a Emmitsburg (Maryland).
Dans cet endroit, neuf ans durant, Elizabeth vecut et se
depensa avec sa jeune Communaut6. Elle lui menagca un
solide fondement : l'esprit et les Rigles des Soeurs de la Charite
de Saint-Vincent de Paul. En 1812, I'archev6que de Baltimore
approuva les Reglements de la nouvelle Congregation: Mere
Seton fut elue Superieure gdnerale et. jusqu'A la fin de sa vie,
exerga cette charge. Enfin, le 4 janvier 1821, a l'age d'environ
47 ans, la Servante de Dieu. atteinte par la maladie, remplie de
mdrites et de \ertus, s'endormit pieusement dans le Seigneur.
Les fondations de Mere Seton.
La modeste semence, lancie par la Servante de Dieu. s'cst,
par la suite, amplement developpde. Ainsi, dans les cites des
Etats-Unis d'Amdrique du Nord, au Canada et dans les territuires
de missions, les Soeurs setoniennes de la Charit6 Saint-Joseph
comprennent pres de neuf mille membres, group6es en six
Congregations et quelque sept cents maisons.
La renommee de saintete de la fondatrice, reconnue de son
vivant, grandit avec le temps et fut confirmee par des signes
celestes.
C'est pourquoi il fut envisage d'introduire cette cause pour
la conduire aux honneurs des bienheureux. Des lors, dis que cela
fut possible, en 1907-1911, l'archev&chd de Baltimore commenca
le proces reserv6 a l'Ordinaire : il fut alors presente a la SacriCongregation des Rites. Les 6crits de la Servante de Dieu furint
examines, et cette Congregation, le 15 janvier 1936, d&creta que
rien ne s'opposait h ce qu'on proceddt plus outre.
Aussi, le 28 fevrier 1946, Sa Saintete Pie XII, de vend;,r•
memoire, signa le Decret de la Commission de l'introduction dc
!a Cause. Le 16 juillet 1941, en conformit6 avec les Decr-':-
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d'Crbain VIII, on constate que les marques et tdmoignages de
culte n'avaient pas et- rendus i la Servante de Dieu. Comme on
ne pouvait alors interroger des temoins qui auraient connu la
Servante de Dieu, I'examen de cette cause fut confie aux soins
de la Section historique de la Congr6gation des Rites. Celle-ci,
s'appuyant sur documents et t6moignages, 6crits, assembl6s de
toute part, et d'une valeur et authenticit5 dirment tlablies, mit
sur pied une ample position, aprbs avoir scrupulcusement suivi
les normes exigees dans Ics causes historiques. Le rapport fut
transmis au Promoteur g6neral de la Foi, afin que, suivant les
regles du Droit, I'on put discuter sur I'heroicite des vertus de
la Servante de Dieu.
Tout ce qu'exigeait le droit avant 6td observ6. Ic 6 octobre
1959, en pr6sence du Reverendissime cardinal Clement Micara,
eveque de Velletri, Ponent ou rapporteur de cette cause, on
assembla la Congregation anteprdparatoire. Le 24 novembre de
cette meme ann~e, suivit la preparatoire,et en.in, le 15 dCcembre,
en pr6sence du Saint-Pere, le pape Jean XXIII, se tint la Congregation gnd6rale. Alors, le R&evrendissime Cardinal Ponent proposa
la discussion : o Dans cette cause de bdatification, peut-on assurer
que les vertus theologales de Foi, d'Esperance et de Charit6 et
les vertus cardinales de Prudence. Justice. Temperance. Force
el leurs annexes ont 6tW pratiqudes a un degre heroique ?,.
Les Revrendissimes Cardinaux prdsents, les Officicrs. Prdlats
et Consulteurs emirent chacun leur avis. Le Saint-Pere, devant
une si importante affaire, s'abstint de porter sans retard un
jugcment et en renvoya le prononc6 jusqu'a ce jour 18 decembre,
recommandant i tous dans ce but de prier et supplier le Seigneur,
pere des Lumieres.
C'est pourquoi, outre les deux R6i-rc-ndissimes Cardinaux
Cajetan Micara, Prefet des Rites, ct Clement Micara, Ponent ou
rapporteur de cette cause, le Pape manda le R.P. Ferdinand Antonclli, Promoteur gendral de la Foi, et moi, soussignd, Pro-Secretairc. Puis, apres avoir auparavant cl6ibrd le Saint Sacrifice
cucharistique, ii d6cr6ta : e II est assure clue, pour le cas ici
envisag6 et dans le but examine, soit les vertus thlologales de
Foi, Esperance et Charite, soit les vertus cardinales de Prudence,
Justice, Temperance, Force et leurs annexes ont ete hdroYquement
pratiquees par la V6nerable Servante de Dieu, nde Elisabeth Anne
Bayley, d6c6ede veuve Seton ,.
Le Pape termina en prescrivant de dresser canoniquement le
Dccrct accoutum6 et de 1'ins6rer aux Actes de cette Sacrde
C,-ngrdgation des Rites.

Donn6 A Rome le 18 decembre de I'an du Seigneur 1959.
I.
Gaetano, Cardinal CIcXc\I.
Prefet de la Conrgriatiori des Rites.
Enrico D\rr.,

Pro-Secretaire de la Contretgarlion des Rites.
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Apres la lecture latine de ce Decret officiel, le Postulateurde
la cause de Mere Seton et tout ensemble Procureur general de
la Congregation de la .Mission prEs le Saint-Siege, M. Louis
Bisoglio, s'avanqa devant le tr6ne papal.
II avait a ses c6rds le R.P. Bernardin de Sienne, des Freres
Mineurs Capucins, et lut d'une voix claire et emue, I'adresse suivante de reconnaissant hommage au Souverain Pontife. Elle fut
ecoutee avec une visible satisfaction.
Tres Saint Pere,
Dieu, qui suscite et orne de ses dons la serie des Saints pour
la gloire de 1'Eglise et le bien de l'humanite et les glorifie
comme et quand il le veut, a dispose que Votre Saintete. a
l'aube de Son Pontificat, que nous souhaitors long et fecond,
procede a la glorification de deux ames de choix. Nous venons
d'entendre la lecture du Decret de I'heroicite de leurs vertus:
Ics Venerables Elisabeth Seton, authentique Americaine, et JeMrmie de Valachie, fils de la Roumanie, frere lai de 1'ordre illustre
des Capucins. Des lors, Saint-Pere, l'Eglise entiere, si largement
representee devant votre trone par ses divers peuples d'Orient
et d'Occident, vous en temoigne toute sa gratitude.
Le premier et le plus grand miracle de tout Saint est precisement d'avoir atteint les plus hautes cimes de cette Saintete,
par sa constante fidelite a a grace divine. Comme eux tous. les
deux Vcnerables de ce jour ont operd ce miracle.
Vertus et qualitis de MWre Seron.
La venerable Elisabeth Scton, astre nouveau qui monte sur
'horizon de l'Eglise catholique. arriv\e au premier niveau de
sa glorification. reflete une profondeur et perfection de la surnaturelle beaute qui ravit et enthousiasme. C'est une merveilleuse
figure de femme et de sainte qui a su faire surnaturellement
fructifier les riches valeurs humaines que Dieu lui avait concedlees.
Toute la majeure partie de sa vie, qu'elle passa dans le protestantisme, nous la trouvons continuellement assoiff&e e vrit et
cies ascensions spirituelles toujours plus elevees. Noblesse de sa
ieunesse qui, parmi de nombreuses souffrances, garda toujours
chez elle ses charmes ensorceleurs. Noblesse de sa vie matrimoniale qui, par tout un ensemble de vertus, la rendit gardienne
et epouse animc de delicate charite, h I'endroit de son roari
que tourmentait une longue maladie.
Elle eprouva et sentit toute la grandeur et beauti de sa
dignite maternelle : dans ce sens elle depensa les soins les plus
vigilants pour la meilleure formation morale, religieuse et intCllectuelle de ses cinq fils.
Elle sanctifia l'etat de veuvage, le consacrant de faqon irre\xcable au Seigneur Jesus et a sa cause, s'adonnant entieremcnt
au service du prochain pour conduire les ames i la v6rit6.
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Devenue flle de I'Eglise catholique, ce fut alors une veritable
randonn6e sur les plus sublimes sommets de I'amour de Dieu.
Pour obtenir la suavit6 d'une exceptionnelle union avec le
Seigneur, elle s'langa, comme un g6ant, sur cette route.
Dans son ame, s'harmonisaient admirablement les formes
les plus oppos6es de la saintete. Sa vie fut par-dessus tout
interieure, mais, dans ce m6me temps, elle s'adonnait entierement aux oeuvres exterieures du bien : vie de priere profonde
et d'incessante action; vie de pensees s'elevant a des hauteurs
peu communes et tout ensemble livrde totalement au travail et
aux multiples fatigues mat6rielles qui accablent. Fondatrice,
6ducatrice, excellent esprit d'organisation et tout ensemble remarquable mdnagere : femme moralement forte. mais de santt
d6bile: caractiere viril, mais sensibilite et affection parfaite.
tout coeur pour les enfants, les bienfaiteurs et les maiheureux.
On ne peut qu'admirer en constatant d'une part I'action mvsterieuse de l'Esprit sanctificateur multipliant ses appels suavcs
et energiques & la fois, ses impulsions et ses touches divines, et
d'autre part la prompte. gentreuse et joyeuse correspondance
que manifeste notre Venerable.
La V6enrable Seton, authentique Amricaine. nous manifeste
le \vritable visage des enfants de cette grande nation que nous
serions portds a apprecier et juger sur Ics immenses richesses
et sur la primaute de la vie economique, industrielle et scientifique. Elisabeth Seton nous decouvre I'aspect veritable de cette
Eglise catholique d'Amdrique, veritable Samaritaine dans les
besoins de nombre de nations, mere de cceurs et de saints d'une
profonde vie interieure.
Aussi, dans sa quarante-septieme annee quand, dans les feux
d'un paisible et serein coucher de soleil. son zime s'envola vcrs
son epoux c6leste, Mbre Seton laissait apres elle une poieritt
sainte.
Fondations de Mere Seton
les six branches de la Congregarion de Saint-laseph.
Le 2 juin 1809, avec une modeste poignee de quelques jeuncs
tilles ferventes, prenait naissance la Congrdgation des Scours de
la Charit6 de Saint-Joseph. Ce modcste grain de sene'v dcvait
devcnir un grand arbre. En effet, six Congregations religieuses de
Scours sont sorties de la fondation de la Ventrable Mere Seton
et la reconnaissent comme leur mere:
t° Les Soeurs de la Charit6 de Saint-Joseph d'Eminitsburg
son terme le
(dans le Maryland), les filles ainees, qui ont mende
plan jadis conqu par la venerable fondatrice. Seule. en effet, la
mort de la Mere entrava la realisation de cette fusion souhaitde
a\ec les Filles de saint Vincent de Paul et de sainte Louise de
Marillac. En 1851, enfin, eut lieu cette < union , : elles prirent
alors I'habit, les Constitutions et l'esprit des Filles de la Charite.
Elles sont devenues les Sceurs de Saint-Vincent de Paul qui, aux
Etats-Unis, comptent deux mille cinq cents membres grouptes
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cn deux provinces et rcparties en cent quatre-vingt-dix Maisons.
Les Soeurs d'Emmitsburg gardent le tombeau de la VWnerable
et commencerent la cause de b6atification et de canonisation.
Elles sont ici notammnent represent6es par leur Superieure
tenerale et les deux Visitatrices am6ricaines.
2° Les Sceurs de la Charite de New-York.
3" Les Sceurs de la Charit6 de Cincinnati qui. a Rome. diricent le bienfaisant Institut de la Villa Nazareth, fondt par Son
Eminence Reverendissime, votre Secr6taire d'Etat.
4" Les Sceurs de la Charit6 d'Halifax.
5" Les Sceurs de la Charite de New-Jersey.
6 ' Les Sceurs de la Charite de Greensburg.
Ces six Congrdgations. toutes repr6sent6es ici par leurs Supeiieures genrales, forment une l6gion d'environ neuf mille membres et constituent la magnifique famille de la Venerable Mere
Elisabeth Seton. II rn'est doux d'dvoquer ici le mot que, du Ciel,
la Mere Seton peut adresser a ses filles : Vous etes mia joic
ct

lmacouronne !

Eloge du frere capucin Jeremie de Valachie (1556-1625).
Dc par ailleurs, joie e couronne de I'Ordre Scraphique des
Capucins, ce V'ne6rable Jeremie de Valachie, dont les .vrtuset
les merites nous r6unissent aujourd'hui.
II reste le fils de cette noble nation roumaine qui a touiours
senti torts les liens qui l'unissent a Rome et I'attachent a la
chaire de saint Pierre. Vivant parmi des freres s6pares et voulant
tout prix mettre en suiet6 la puret6 de sa foi, J6remie se
dicida, i I'Age de 18 ans, de .agner Rome a pieds. Dans l'absolue
paiuvrete, comme Franqois d'Assise, sans souci des intemperies
ce des moqueries, il partit, tant6t mendiant, tant6t ouvrier
ou manceuvre magon, selon qu'il en etait pri6, toujours
cgricole
uoutenu par la vision enchanteresse du < troph&e de Pierre, a
qui Jesus avait assure : a Tu es Pierre et sur cette pierre je
bitirai mon Eglise ,.
Pa-venu a Naples, ou ii sdjcurna quelque temps, attire par

:austerit6 de vie des Freres Capucins, Jeremie revetit I'hiait
ct embrassa avec ferveur la Regle dont, quarante-sept ans
durant, il vecut pleinement. Ce fut une existence cach6e dans le
Christ, &tablie sur le roc solide de I'humilit6, ob6issance, penitence et renoncement total. Sur ces fondements moraux, il c!cva
i'cdifice de la perfection 6vangelique et franciscaine. Avec la
benediction de ses Superieurs, ii se donna enti&rement aux
pauvres, aux malades : en eux, il vovait et trouvait le Christ
souffrant. Ceux qu'atteignait une rebutante intirmitd demeurent
ses preferes et ses bien aim6s : il n'hsite pas a manger dans leur
c'iuelle, a dormir a meme le sol, a c6t de leurs grabats. Sa
derniere volonte fut un acte sublime de charit6 : extnnuc et
.,ns forces, sous une pluie battante, torrentielle, il porte aide et

-

293 -

reconfort a un pauvre infirme. C'est vraiment la charitd au
degr6 heroique, avec tout le cortege de ses vertus filiales.
Et exaltavit humiles ! L'exaltation des modestes ! L'humble
Frere Capucin attire a lui non seulement le peuple napolitain
qui le proclame saint et recourt a lui comme A un thaumaturge,
mais encore I'archev6que, le clerg6 et les grands de la cite
napolitaine qui le vdnerent et sollicitent ses conseils.
Le v~nerable Jdr6mie, trois si&cles apres sa mort, voit reconnue, en ce jour, I'hdroicit6 de ses vertus. De la sorte, la Providence
fait trouver en cet hdroique Frere Capucin un modele et un
intercesseur pour la multitude sans nombre de nos freres qui,
meme de nos jours, ont d6 abandonner leur pays natal pour
sauver leur foi.
La leqon des derux nouveaux Venerables :
deux piles du Pont de l'Union.
La Vendrable Mere Elisabeth Seton et le V'nerable J6rdmie
son: de nouvelles piles de ce pont providentiel \ers la Maison
du Pere pour nos freres s6parts du monde entier que Votre
Saintete, avec tant de charite, ne cesse d'inviter a faire retour
a la bergerie du Christ, dans les bras du Pere commun.
Saint-Pere, la noble nation de Roumanie et I'Ordre Capucin,
si riche en saints, vous rendent grfce d'avoir place sur le
chandelier un de leurs fils tant aim6.
L'Eglise d'Am6rique, si dignement et exceptionnellement reprdsenite par I'Eminentissime Cardinal-Archev-que de New-York et
par deux nouveaux princes de i'Eglise, par la couronne si imposante des archeveques, Cvequcs, supdrieurs d'ordres et de congrcgations religieuses, - par le Collge pontifica! d'Amdrique du
Nord, - toute cette noble nation amcricaine, aujouid'hui ici
representee par Son Excellence M. I'Ambassadeur prbs 1'Italie,
s'enorgueillit du triomphe de leur illustre compatriote, la VWnrable Mere Elisabeth Seton, et vous remercie de l'avoir aujourd'hui present6e au monde entier, comme un modele de vertus
ihroiques.
De particuliere fagon vous rendent graces, Saint-Pere, les six
Congrtgations religieuses qui, en Mere Seton, venerent leur
nm're, maitresse et fondatrice : elles sont toutes dans la jubilation.
Tous enfin font monter vers Dieu de ferventes supplications
pur qu'il vous menage, Saint-Pere, de pouvoir imposer sur la
t•ic de nos deux nouveaux V6nerables de ce jour d'autres
couionnes encore plus glorieuses.
*
A cette adresse de M. Bisoglio, Procureur gendral des Laza:i'es pros le Saint-Siege, le Pape Jean XXIII r;pond par l'allo(':ion suivante oit il exalte fa figure des deux VInerables Servii•'irs de Dieu, gloire de 1'Eglise catholique, eternellement jeune
,- ftconde dans ses hiros el ses saints.
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Venerables freres, chers fils,
Dans sa simplicite. la ceremonie de ce jour nous fournit un
motif de profonde joie. De cette salle du Vatican va se repandre
en larges ondes, sur le monde entier, cette attention et ce respect
que r6clame un des themes fondamentaux de I'ascese chretienne:
la saintet6. C'est 1 une des quatre notes caracteristiques de
I'Eglise du Seigneur.
Des circonstances de nature varide nous fourniraient de multiples applications. opportunes et touchantes, mais nous pouxons
nous limiter ici a quelques considerations.
Certes, par leurs deux noms, ces nations qui ont produit de
tels heros de la foi. sont bien differentes dans leurs conditions
sociales, leur age, leur passe historique. Aujourd'hui, ces deux
pays se trouvent providentiellement rapproch6s.
Le passe de la RoLunanie et des Etats-Unis d'Amdirique.

Nous voulons parler ici de la Roumanie, patrie du Frere
IJr6mie de Valachie, et des Etats-Unis d'Amirique qui nous ont
donn6 Elisabeth Seton. D'un cote, un pays dc I'Europe au passe
antique : cette Roumanie dont le nom seul 6voque ses liens avec
Rome. la mere commune de ses nations. De I'autre, cette nation
du nouveau monde, non plus mysterieux ni fabuleux comme jadis,
a 'epoque de cette femme genereuse dont nous avons entendu
1'eloge, mais qui a depass6 cette periode, s'est rapproche de nous
et paracheve son role, son service national et supranational.
Nous nous trouvons aux lendemains de la celebration de
ce Consistoire dans lequel, avec des paroles empreintes de tristesse, nous 6voquions et avions devant les veux et le cceur ces
pays ofi, comme en Roumanie, les catholiques se trouvent actuellement aux prises avec les temps d'6preuve permis par la Providence. Aujourd'hui, de son tombeau, I'humble fils de saint Francois se lýve comme pour nous avertir de presser nos pas. de
prier avec confiance et de nous donner g6ndreusement au service
et A la cause du bien.
Aujourd'hui, aux approches de Noel, chers fils et cheres filles,
nous sommes heureux de deposer, de nos mains comme des
v6tres, dans la creche de l'Enfant-Jesus, deux fleurs. Elles sont
I'honneur et la gloire de notre peuple ; elles attestent la promesse
renouvelee de nous enrichir chacun de cette lecon caracteristique
qui vient de nous 6tre pr6sent6e : nous voulons dire la simplicite
et la charitd.
Le frdre convers capucin ldremie de Valachie (1556-1625).

1. L'humble frere lai avait jadis demande un jour a sa chore
maman ce qu'il devait faire pour etre assur6 de son salut
dternel. Cette brave femme avait montre a son enfant la lumicre
allum6e sur la montagne : a savoir I'Eglise sainte du Seigneur.
Et I'adolescent, dans une hardiesse sup6rieure a son age, h son
education, s'dtait mis en voyage, et n'avait trouve la paix qu'apres

-

295 -

avoir rencontre sa seconde famille, dans ce jardin choisi de
l'Eglise catholique, I'Ordre franciscain, et qui lui donne un
homme nouveau, un habit saint, une regle qui s'inspire de cette
sublime norme de vie que demeure I'Evangile. Quarante-sept
ans, Jeremie se livre a son humble service : toujours joveux.
prompt et genereux. Sous les veux candides du frere capucin.
on admirait le reflet de ces plaines illimit6cs de sa patrie terrestre.
a laquelle il songeait dans sa filiale tendresse. Pourtant. ii n'etait
pas un etranger dans cette terre d'talie. Le bon peuple napolitain, exquis dans ses jugements et enthousiaste dans ses sympathies, aima toujours, soit durant sa vie, soit apres sa mort. cfils d'adoption.
Tout le secret de la sanctification de cette ame rtsidait
dans la simplicite de ses pcnsees. de ses iugements, de son
travail. Sans cesse il vivait en oresence du Scigneur : totalement.
accueillir les inspirations
ii se conliait a Lui et restait dispose6
venues den haut et les determinations de l'obeissance. Quelle
encourageante lecon pour nous tous !
Cette simplicit6 et cet habit conviennent i tous ceux qui.
s'approchant de Bethleem, veulent conserver la suiret6 de SL
trouver vraiment chez eux, pris de la Sainte Famille : demeurant
alors certains de saisir les paroles de Marie et de Joseph et
d'interprrter le divin silence de I'Enfant Jesus.
Elisabeth Seton (1774-1821) : sa charite, son dvoulnment.
2. Elisabeth Seton, dans Ic d6roulement de sa vie. nous
presente le theme de cette chante evangelique qui a nettement
brillk, bien avant sa conversion, dans la fidelite a ses devoirs de
fcmme d'interieur : epouse devouee et fidele, sage educatrice de
ses enfants, courageusement fidele, dans les bons comme dans
les mauvais jours, a I'ensemble des devoirs domestiques. Dans
certe lumiere resplendissante, elle nous apparait vraiment digne
dadmiration.
atteignit et
Mais quand le dard enllammi de la charitt
transperga son coeur, alors elle ne connut plus d'autre nesure
qut la parfaite imitation de Celui qui, pour notre amour, s'incarna
et mourut sur la Croix !
Les quelque 10000 Soeurs de la Charit6 de Saint-Joseph.
fondees par Mere Seton, dans la diversite de leurs ramifications,
portent et exaltent la meme lampe ardente au service de Dieu
eC des ames. Leur enthousiasme est une promesse de plus
amples, de plus saintes et de plus apostoliques irradiations.
Toutefois, dans Ia vie d'Elisabeth Seton, mrme les points
se•ondaires sont une invitation a l1'tude et a la pratique de la
chjrite. Ainsi, a titre de respect et d'admiratiun pour le cher
di -cese de Livourne, il nous plait d'evoquer ici le nom de la
no,'e famille Filicchi, accueillant, conseillant et roconfortant les
Sct.on qui, a la descente du bateau, dtaient venus chercher la
sai:tt pour le chef de famille. Leurs h6tes procurerent alors aux
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arrivants une preuve de discretion, de prudence et, par-dessus
tout, une marque de cette hospitalit6 et amitid toujours dignes
d'imitation.
Actuelles et permanentes leFons des nouveaux Venerables.
Par le divin message d'amour, dont les manifestations sont
multiformes et ne supportent aucune restriction pour qui que
ce soit et devant les difficults les plus ardues, veuille le Seigneur
Jesus prCparer la mont6e de nouvelles g6ndrations toujours
fideles aux obligations quc comporte la vocation chretienne.
Dans les derniers mois de cette ann6e 1959 qui touche 5
sa fin, une de nos constatations les plus douces fut ce contact
avec les fils d'Amerique du Nord, accourus h Rome pour y
cclebrer le centenaire de leur S6minaire pontifical. Depuis
quelques anndes transferde au Janicule, cette magnifique baitisse
prdsente sa faqade et ses vastcs baies tournees vers la colline
vaticane, la basilique Saint-Pierre et le palais apostolique.
Les entretiens avec les chefs vindrablcs de ces diocses americains, la connaissance de nombrcux pretres. partis de Rome et
formCs aux fonctions pastorales et au service des ames en leur
pavs : la joie scrcine de ces jeunes s6minaristes aspirant aores le
ministere spirituel qui les attend chez eux et les amene ici
pour leur formation ; enin la rencontre de ccs autres fils
d'Amrique qu'il nous arrive de recevoir quasi chaque iour,
dans notre demeure, tout a concouru a remplir notre cwcur de
la plus sincere admiration devant cc qui s'accomplit en Amerique
pour 1'honneur et le service de Dieu dans la Sainte Eglise. Tout
a elargi notre horizon aux plus belles esperances pour le triomphe
ct le royaume du Christ, selon la priere dominicale: , Scigneur,
que votre regne arrive ! .
Parmi la plus ardcnte suite de ces emotions les plus imprevues
et les plus heureuses de ces rencontres, voici que s'cst prdsentee
a notre esprit la noble et caracteristique figure d'Eisabeth Seton
que nous avons 6prouvee salutaire dans les solennelles reunions
de ces jours-ci, telle une premiere fleur de saintet6 de l'Amerique
du Nord, tout comme sainte Rose de Lima le fut, en son temps,
pour l'Ambrique du Sud.
Vraiment, cette tres heureuse prevision de la prochaine glorification d'Elisabeth Seton nous dilate le coeur et le remplit d'une
singuliere allegresse. De grandes nations, tels les Etats-Unis
d'Amerique, aspirent a cette lumiere superieure de ia saintet6
qui demeure, comme la pietd, utile a tout : elle lance en effet des
rayons sur les divers et multiples aspects d'ordre spirituel et
social : ils sont communs a l'Eglise catholique, mais ils gardent
des reflets vifs et brillants pour chaque nation.
Simplicilt et charite dans fe monde moderne.
Sinplicite et charite. La premiere vertu caracterise la ph.-.ionomie tres attrayante de l'humble frere lai Franqois JMr6mie de
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Valachie. Le triomphe de la charitd reste la grande ceuvre
d'Elisabeth Seton. De ces deux vertus, le monde moderne a
besoin. II demeure insatisfait par tout un ensemble de complications et de confusions. II ressent la fitvre de 1'cgoisme qui reste
la contradiction d'une vie sereine et charage de fruits, vie de
fraternit6 humaine et chr6tienne.
Fasse le Seigneur que l'heureux debut dans ces efforts qui
tendent a la glorification de deux ames de choix. accroisse la
ferveur spirituelle de la vie religieuse en notre monde actuel.
Sancti tui Domine nos ubique laetificent ! Oui. Seigneur.
que tes Saints apportent la joie partout. Que nous encouraant
leurs bons exemples. Que nous fortifie, Seigneur, ta benediction !
L'AVNEE TRICENTENAIRE DE SAINT VI'CE\T
ET DE SAINTE LOUISE.
SON OUVERTURE OFFICIELLE (20

I:CEtMBRE 1959).

Fix6e au 20 d6cembre, I'ouverture officielle de I'annee tricentenaire a dte marquee, a Paris, notamment, par une grand'mes'sLpontificale qui fut radiodiffusee sur les antennes et le programme
national de France III. Mgr Julien Le Couedic, 6veque de Troyes,
fut I'officiant de ce jour. Devant la chAsse et les reliques de saint
Vincent se trouverent r6unies les deux Maisons-Mbres et quel
ques reprisentants des (Euvres Vincentiennes (Dames de la
Charite, Fils de la Charit6, etc.). Alternant avec les chants de
1'assistance entiere, les clercs de la Mission assurerent I'execu
tion du propre gregorien. Dans le programme strictement chronomrtrd, le P. Avril, dominicain, commentateur de la Radio
donna a l'Evangile a sa causerie radiodiffusee : ( Apres trois
siecles, saint Vincent de Paul est toujours actuel ,.M6dite et soigneusement dcrit, ce x panegyrique par-dessus les toits , reste une
page dense et suggestive. II doit prendre place dans la serit
toujours ouverte des eloges Vincentiens et surtout des lecons
que les Annales sont charg6es de conserver et de pr6senter.
La saintetd de Monsieur Vincent ne ravonne pas setlement sur
son sikcle ; comme des ondes qui vont toujours s'dlargissanm,
elle n'a cesse depuis 300 ans de divelopper son action et edle
remplit encore le monde. Non seulement par sa descendance
directe : les 6 000 membres de la Congrigatio;i de la Mission et
Ies 46000 Files de la Charite qui ont dtendu at toute la terre les
impulsions de son coeur d'ap6tre ; mais encore par toutes les
organisation de charitd de l'Eglise universelle, dont Ldon XIII
la institud le patron, parce que toutes, a-t-il dit, d&coulent plus
on moins directement de lid.
Si done nous inaugurons aujourd'hui, dans cette chapelle oil
son corps repose au-dessus du maitre autzl. la cdlibration de
I'Tneme tricentenaire de sa mort - de sa nort au mnonde et de
soriaissance au ciel - ce n'est pas un simple souvenir que nots
ranpelons, c'est une prdsence vivante que nous entendons magnifiec. c'est une grdce dont nous bendficions encore actuellemient,
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pour iaquelle nous essayons d'acquitter envers Dieu, bien faiblement. notre dette de reconnaissance.
le lie saurais pretendre, dans les quelques minutes dont le
aispose, tenter meme une seche enumeration des ceuvres que
sIscita sa charite inventive, er dans lesquelles ii deversa, sans
I cpuiser jamais. le devouement d'une dme qu'aucune sowffrance
irtlai.ssa insensible. Je voudrais seulement souligner ce que ses
:'?iiiatives en ious les domaines eurent de moderne, au neilleur
Sens du mot, c'est-a-dire. au fond, de si parfaitement adapti a
leur objet qu'elles en gardent une permanente jeunesse et qu'aujourd'hui encore elles repondent merveilleusement i nos besoins.
.ous devons d'abord i saint Vincent de Paul une renovarion profonde des cadres de I'Eglise : pritres, religieux et relieieuses ont etd re-animes par lui d'un souffle 6vangelique qui,
i faut bien le dire, s'etait considdrablement affaibli.
Sans doute ne fut-il pas le premier i s'aviser de l'ear latmenr.ble dans lequel etait tombe le clerge de France a la suite des
i.uerres de religion, ni le seul a entreprendre sa reforme : le
cardinal de Berulle, l'abbe Bourdoise, M. Olier, d'autres encore,
travaillerent avec liii i cette iouvre grande et difficile, selon l'esprit et les decrets du Concile de Trente.
Cependant on peut dire que l'intervention de saint Vincent
lur decisive, et pourquoi? Parce qu'elle fur d'abord modeste et
pratique. Se mettant en face de la rdalitr, il ne preendit pas
" substituer une construction toute faite de son esprit, mais
s attaqua au desordre le plus grave et s'efforga de reinedier au
mal le plus urgent.
On entrait dans 1'etat ecclesiastique sans vocation et sans
prcparation : il institua des retraites preparatoiresi la reception
des ordres. C'etait peu, mais toute la reforme passa par cette
breche : la fondation des grands seminaires vint ensuite et I'orga'ication des conferences - les fameux mardis de saint Lazare •.is:inees a compldter I'instruction et i entretenir 1'esprit aposro!ique des pretres qui reprenaient peu a peu conscience de leur
mission. Ce fulune veritable resurrection et I'on peut dire que
rout ce qui a ett tcnte depuis pour maintenir ou remettre le
clerge de France en prise directe avec les problmes d'evangdlisation et de pastorale qui se sont poses a lui, tout, y compris
la jeune Mission de France, a sa source dans le zvle sacerdotal
de Monsieur Vincent.
C'est selon la mteme demarche que nous le voyons progresser
dans un domaine parallele, celi de la vie religieuse feminine.
Selon la mneme demarche, c'est-a-dire que ce sont les besoins qui
comnu•andent. Maladie, ddnueinent, ignorance, famine, la misbre
dui pauvre peuple, tant materielle que spirituelle, etait effrovable
en ce siecle qu'on appelle ( grand >. Saint Vincent essava d'abord
d'- suhvenir par des Confrveries de charitd, composees de dames
ta monde et parfois du plus grand monde, dont le divouewLert
d'ailleurs et la generositd furent sourent admirables. Mai, ii
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fallait de veritables a servantes des pauvres *, liberees de toutes
les servitudes mondaines pour pouvoir se consacrer au seul service du Christ en ses membres douloureux. Nous sonmmes habitues aujourd'hui aux a Sceurs de Charite u, c'est meime sous cet
aspect que la vie religieuse est le plus fnmiliBre ia nos contemporains. Mais sail-on qu'au xvlle siecle c'etait une revolution, ou
plus exactement peut-Otre, une crdation ? On ne concevait en
cdfet les religieuses que cloitrees et saint Francois de Sales liint•mne avait echoue dans sa tentative d'envoyer ses Visitandines
visiter - comme leur nom l'indique - les pauvres et les nmalades
dans leurs taudis.
Saint Vincent, uli, ne renonqa pas : ii ne relnoalait jamais.
Avec l'aide d'une femme admirable, qui mourut la meine annie
que lui et & qui par consequent, est consacrie, en lmeme temps
qu'a son saint directeur, cette annie tricentenaire avec I'aide de
sainte Louise de Marillac. dont les restes sont veneres ici pres,
rue du Bac, dans la chapelle des Filles de la Charite, ii vint a
bout de sa fondation, qui connut le prodigieux developpement
que t'on sait.
Et cette fois encore, nous devons faire honneur i saint Vincent de Paul de toutes les formes de vie religieuse moderne (y
coinpris les instituts seculiers qui fleurissent en notre temps)
oih nous voyons des femmes se voier, avec une libert6 inconnue
des anciens dges. i toutes les ceuvres de misdricorde spirituelle
et corporelle.
J'ai insiste sur ces deux points, de la reforme du clerge et
de la fondation des Filles de la Charitd, parce qu'ils me semblent
plls caracteristiques du genie religieux de saint Vincent que
bcaucoup d'ceuvres de bienfaisance, comme celle des enfants
tiouves par exemple, ou celle des malheureux galeriens, qui ont
etj popularisis par I'imagerie, et qui ne sont que des applications particulibres du zele devorant de sa charitd.
Dans cer ordre d'ailleurs des realisations pratiques, puisqit'elles sont innombrables et qu'il me faut choisir. je voudrais
jsigaler de prdference celles qui minritent le plus visiblement le
qualificatif de <<moderne i l lumiire duquel j'ai voulu rasscenbler ces breves rdflexions. Ce sont celles oi eclate son sens
extraordinaire de l'organisation: car s'il y a un mot qui est biet
d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est celui-la.
Eh bien! saint Vincent de Paul fut un organisateur de premier ordre. Une institution conmne celle de I'Assistance publique
potrrait -

et devrait -

en toutes ses branches, se reclamer

dc !ui.
Mais je pense surtout ar travail qt'il accoinplit (et qui, chose
curieuse, est momis connm que beaucoup dl'atres de ses entrerises, alors qu'il absorba une grande partie de son temps et de
s•• forces) pour venir en aide aux provipncs ravagees par la
rre
r; on recemmnent libdr&es.
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Nots nous imaginons que les guerres modernes sont plus
terribles que les anciennes, parce que les moyens de destruction
sont plus puisants. Mais les ravages perpetrds pendant des annees
et des annees par des armees de mercenaires - qu'elles fussent
en principe amies ou ennemiies n'importait guere car elles ne se
distinguaient pas beaucoup des brigands - ces ravages avaient
quelque chose de plus affreux que ceux qui sont causes par les
procedes mecaniques de la guerre moderne, parce qu'ils etaient
le dechainement d'une cruaute plus humaine, a moins qu'il ne
faille dire plus bestiale. Et si I'on reflechit qu'a la guerre s'ajordtaient immanquablement les deux autres fldaux de la famine et
de la pestilence, on peut imaginer, mime sans recourir aux
details dpouvantables dont foisonnent les relations historiques,
dans quel etat se trouvaient la Lorraine, puis la Picardie et la
Champagne, apr&s qu'eurent passd et repassd sur elles les armies
allemandes, frangaises, sugdoises, hongroises, croates, espagnoles,
flamandes, de la guerre de Trente ans.
Or, c'est Monsieur Vincent qui seul, avec les cadres qu'il a
formys, ses Dames de la Charitd, ses missionnaires, ses Soeurs
des Pauvres. collecte les fonds, les fait transporter et distribuer
(un seul frere. Mathieu Regnard, appeld frere Renard a cause de
sa ddbrouillardise fit 54 fois le voyage de Lorraine au p&ril de
sa vie). Depuis son quartier gendral de Saint-Lazare, Monsieur
Vincent cree des postes de secours oi l'on hdberge, nourrit,
habille, soigne, des milliers de rescapds, et c'est lui encore qui,
la paix revenue, assure la reprise economique par l'enmoi de
denrees, de semences et d'outillage.
Cet effort inoui dura dix ans pour la settle Lorraine et presque
autant pour la Picardie et la Champagne, sans parler de 'llede-France et particulibrement de la banlieue de Paris qui etaient
presque aussi mal en point, apres les miseres de la Fronde. que
les provinces du Nord et de I'Est apres les guerres dtrangeres.
Monsieur Vincent apparait done non seulement comme I'ancetre du Secours catholique, qui assurdment l'invoque comme
son principale protecteur et patron, mais il assuma les taches
qui rel'veraient aujourd'hui de plusieurs ministeres et il merita
bien d'etre salud - c'est le gouverneur de Saint-Quentin qui lui
decerne ce titre dans une lettre officielle - comme a le P re de
la Patrie ».

Pourquoi, demanderai-je en terminant, saint Vincent de Paul
apparait-il si moderne en meme temps qu'il sut correspondre si
exactement aux besoins de son temps? N'en doutons paw. la
reponse est qu'il se mit, de toutes les forces de son corps et de
son ~ine, au service de la charitd, et que a la charitd -, nous dit
saint Paul, < ne passe jamais > (I Cor. XIII, 8). Comme le Christ
lui-nemne, elle est d'hier, elle est d'aujourd'hui, elle demewrera
toujours (Hebr. XIII, 8), parce qu'elle est I'Amour.
Mais entendons bien la lecon de Monsieur Vincent, qui nous
prtservera de beaucoup d'illusions : < Aimons Dieu, disait-il, mais
moe ce soit aux ddpens de nos bras, que ce soit a la sueur de
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nos visages n, et dans son agonie il articulait encore eunre deux
'pasmes : a La main doit etre conforme au cceur, et la charite,
agissante ,.N'est-ce pas aussi le message de saint Jean : a Petits
enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en
Serite (I Jean, III, 18)?
C'est en definitive le grand commandement du Christ. Celui
qui le mettra en pratique, i la mesure des moyens et des grdces
qui lui auront etd ddpartis, mime s'il n'accomplit pas, comme
saint Vincent de Paul, des ceuvres qui illumineront des siecles,
pourra du mooins, au moment de sa mort, murmurer conmne it
Ic fit d'une voix presque joyeuse, et ce fut son dernier not:
J'ai confiance. Confido.
T
Le soir, apres le chant des Vepres et avant le salut oi cceurs
et voix s'unissent dignement dans la louange et la priere,
Mgr Le Couedic prononqa 1'eloge de saint Vincent. Parole l&gapte et chaude. action oratoire vibrante, gestes harmonieux,
tout relevait cette page confide par l'auteur a I'Echo de la Maison
.ere. Cette meditation personnelle, ce tableau, mrme fige dans
i'imprim6, parlent a tous les lecteurs, comme il a enchant6 ses
auditeurs.
A propos du sens de I'histoire.
Des humoristes recents (entre autres Martin-Chauffier) pensent que nous utilisons an peu trop ce que nous aimons appeler
le sens de l'Histoire, les tournants de I'Histoire, les heures-clefs,
et qu'en tout cas on serait mal venu de parler encore de la sorte
devant les evenement dont nous sommes les contemporains.
Ce serait abuser, disent-ils, de coincidences souvent fortuiies -t
cnfler la voix jusqu'au ton epique pour dire cette verite tres
simlple que I'avenir, quel qu'il soit, est gros du present.
Tout de intine, ii y a des piriodes oiu la figure des choses
ct le dessein humain hli-mme se disarticulent et se refont
coltrairement a leur propre logique interne et de telle maniare
q;'il est presque impossible de ne pas y voir une coupure et Itne
transposition sur un autre plan.
Les temps modernes.
Tclle nous parait etre cette dtape dont il est d'ailleurs difficile de preciser I'origine et la fin car elle ne fut pus unifornvi•ewt la innme an indine re
rythne et a la meme heure en litli,
ir France, en Allemagne et en Angleterre et qu'on pourrait
appeler F'annonce des temps modernes.
C'est tout i la fois ia brusque interruption dans les nmilieux:
i-tiivcrsitaires et dans nos classes dirigeantes non seulement des
leitres anciennes mlais, par elles, d'une philosophie de I'existec,-e
cr dle la vie qui est en contradiction avec celle dont I'hoiimin
..vait vecu depuis dix siecles. C'est, avec cette crise sourde pri,octauce par I'Humanisme, celle du Protestantisme qui arrac'e
SI F1'Elise
catholique son privil~ge d'universalitd comme aussi ':
critere jtsqu'alors incontestd de l'infaillible vdritd.
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L'dge ecclesial, suivant
l'expression si juste de la langue
a'aujourd'hui, est termine. Les esprits cultives I'ont senti bien
avant de s'emanciper grossierement ou subtilement des regles
d'autrefois. Dieu n'est plus objet de contemplation sereine et
I'houmme n'est plus tendu vers Lui par tout son tdre. La religion
devient pour beaucoup un pur moralisme dont Machiavel et
Hobbes se degagent audacieusement.
L'Humanisme dev6t et meme nnystique
q
'enmpecheront pas
ce glissement i la fois insensible et irresistible que le x\'m e sidcle
developpera ensuite jusqu'a son extreme consequence.
Qu'ils s'appellent Descartes ou qu'ils s'appellent Rousseau
clquelle que soit la difference de leur mentalite religieuse, les
philosophes cherchent en dehors de la pedagogie ancienne les
normes de la certitude et, faut-il I'ajouter, il arriva a bien des
theologiens qui n'ont pas tous et ii s'en faut la trempe
intellectuelle de Boswuet d'etre impressionnes par ces systemes
de table rase ou de sentimentalisme sans principe et sans profondeur.
Le critere de la vie.
Si I'on a le droit de parler de rupture, il semble vraiment
que ce soit le moment. L'dpoque moderne est conmnencee qui
met dejii en suspicion l'intelligence elle-mnme, , l'instrument
judicatoire , comme disait Montaigne, qui accrriitera a nouveau I'ironique interrogation de Pilate :
Quid est veritas ? on
qui repondra que la verite est - un phare aux feux changeants ,
Lne autre valeur va lenrement se substituer a celles qui s'en
'ont et qui ont cesse d'etre universelles et universellement
admises. Au critere de la verite va succeder et s'imposer le critrrc de la vie. Les gra.;ds penseurs von. sans doute continuer a
eclairer la route mais de trop haut pour que les passants s'en
cpecoivent. Ce sont les grands actifs qui vont dtre definitive?rcmln les maitres de I'heure.
One I'on ne m'accuse pas trop de cc long prologue. II etait
necc•ssaire pour que vous degagiez de I'imbroglio dui temps
i'hwnme dont nous allons cemmencer a celebrer le troisimme
cteiteaire et que sans hesitation vous avez deja nonumne : saint
Vi.rc'ent de Paul.
Le cheminemcnt de saint Vincent de Paul.
Vous n'aurons pas la pretention de reprendre sa vie dans le
det•i
ii de refaire l'exdgese des dates, c'est 'affaire de ses
bio)raphes, mais de montrer comnment Dieu, i trav'ers quelqti', individualites de premier plan comme ft la sie'nne, dirige
ivraient I'Histoire et raccorde souvent dans la soiree les fils que
nonm (aVons coupes au petit jour.
Vincent est un paysan des Landes et ce premier trait est des
Iabird extriemenet significatif.
ft est ne en 1581 et it a passd ses premieres atm:es dans ine
de , cs faiilles frangaises qui savaient ce que coitait le pain de
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fait, on inconsideriment ou pour justifier volontairenent des
prejuges, ii est trbs certain que la vie des ruraux dtait alors fort
dure, accablde de surcroit par la taille et les impositions de
toute sorte.
Pour voir clair, il faut pratiquement et i Il'avance experimenter. Ce sera le destin de Vincent. Cet enfant, cet adolescent
a subi a peu pres toutes les epreuves que la Providence lid permettra plus tard de gudrir. II a connu les privations et la misdre
du petit peuple, les tiraillements de I'dtudiant boursier, la servitude, peut-dtre, des gal&res turques et la condition precaire et
terriblement aventurde des cures de campagne au sortir des
guerres de religion.
S'il avait etd noble ou grand bourgeois et qu'il lui fit advenu
d'irre d'Eglise. ii lui ett et impossible de se digager complYtement et, comme le disent les Anglais, de realiser son temps.
II eut det,
malgrc lui, prisonnier des modes de pensie de sa
caste et. eiit-il vu parfaitement clair, ii n'aurait pu &tre sans
quelque attenuation un veritable reformateur. II lui eit fallu
discuter, tater I'opinion de ses pairs, recdler parfois savamment
et par suite ne pas donner a ses ceuvres de choix la structure
complete qu'elles exigeaient.
Saint Francois de Sales a connu toutes les complexites de
ce probl~me. II a pu parler excellemment la langue de son temps
et se familiariser par la avec les intellectuels et les gens du
monde mais ii n'a pas pu fonder un ordre, ainsi qu'il I'eet
souhaiti, qui entrat i plein dans la vie des pauvres gens, qui les
visitat, qui lear decouvrit, en sortant de ses grilles et de son
clocher, les richesses de l'action et de la charite chretienne et
missionnaire.
Ce gentilhomme qui n'avait pas d'autre suzerain que le Roi
du Ciel et qui l'a dit avec une exquise courtoisie aux rois de la
terre, etait neanmoins prisonnier de traditions sdculaires.
En veritd, on ne peut s'engager i
entierement ddgagd au prealable.

fond que lorsqu'on est

Vincent de Paul a eu, ldi, ce mystdrieux et dclatant privilege.
II n'apparrenait pas de naissance ia ces classes dirigeantes
d'alors qui, sdres de leur sdcurite et convaincues que l'ordre
dtabli ne pouvait 6tre que le meilleur, cherchaient a le justifier
et i le considerer par des raisonnements et par d'dclatants plaidoyers, sans s'apercevoir que la raison raisonnante avait perdu
de son prestige et que, en fait, elle ne mordait plus sur la vie.
Le saint, au contraire, qui se formait dans ce pdtre et dans
ce jeune pretre dtait obligd comme ses compagnons villageois
de modeler sa vie en ouvrant jour par jour i la pioche son rude
sillon dans la vieille terre frangaise. Assurement a se pousser et
a se placer mais il etait trop avisd pour rever de trop grands
emplois et trop pros du petit peuple pour songer a s'en sdparer.
Pourquoi ne pas le conclure? Avec ses qualites natives de
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sagesse et de mesure et avec son sens de l'cpoque, it dtait ddej&
I'Homme predestine.
Vincent, I'homme concret et realiste.
Ce n'est pas cependant qu'il eut rompu avec les preoccupations intellectuelles de son temps et qu'il n'ait frequente les
grands seigneurs des lettres profanes et sacrees. Le cardinal de
Berullc, avec qui l'humanisme chretien semble avoir atteint son
apogee dans la langue et dans I'elan de la pensee, le connait et
i'utilise et, plus encore, cormme chacun sait, saint Francois de
Sales.
Du reste, ce jeune pretre a etudid tres serieusemient la thdologie ia Toulouse et it a acquis une fermele doctrinale qui ne sera
jamais prise en defaut, mais, d'instinct et par reflexion, ii a
compris et il comprendra qu'il 'est pas fait pour les discussions
avec ce jansinisme subtil, lequel bient6t empoisonnera son siecle,
ni pour les grands grands sermons d'apparat ecoutes ou subis
par les gens de la socite~,
mais qu'il est laille pour Faction. It
en a acquis la certitude quand ii visitait les prisonniers et
esclates des Turcs, et c'est pourquoi il s'engage sans plus hesiter
dans cette ewavre de predilection des saints : le soin des malades
et des pauvres.
11 le sait, d'ailleurs. parce qu'il I'a eprouve dans sa chair:
i; es' lia an cCeur de la vie, dans cette coluhe de miserables qui
n'our pas les moyens de vivre par eux-mnmes et qui sont insensiblhi
• tout raisoinernent et it tout argument, fit-ce celui de
!'evidence. Jamais, peut-6tre, aucrt saint ne scrutera mieux que
isaiw Vincent de Paul le monde concret, le inonde des besoins
et des appitits immindiats, et combien celii-ci est fatalement
fcrmin aux verites abstraites. II ne l'est ni par mauvaise volontd
ni par impuissance. II I'est parce que, pour pouvoir, mdme physitquleent, ecouter un orateur et suivre sa pensde, it faut n'avoir
pas. lorganisme tirailld par rune faim inassouvie qui bloque sur
elc route les facultes de I'auditeur. II semble qu'alors on entendrait plus Dieu, mime s'il parlait sous une forme sensible !
Vous sommes un tout : corps et dime, et la generation de
DLe'cartes trichait avec cette formule.
On ne peut aller a notre dine que par noire corps. On ne
pen: aller surtout a notre cacur et le faire palpiter que si ddji it
bat it son aise dans un organisme normalement dquilibrd.
Et la grdce a voulu suivre ce canal, elle qui ne detruit pas
la znature, mais elle la complete.
Aussi bien, la vraie grandeur du message chriticn, ce n'est
fpa qu'il soit priche, mais, conmne le precise saint Paul, qu'il
soi: v entendu n, et ii n'est que trop vrai de I'ajouter : , Ventre
aifa.id n'a pas d'oreille >.
Saint Vincent a dtd un prddicateur et un theologien rdaliste.
II ,I d'abord apaisd la faim du corps pour ouvrir I'autre, celle
de !esprit et de tout I'6tre. Et, non settlement it a fait ceuvre
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de charite. ce qui doit itre le prelude et la fin de tous nos efforts,
mais, suivant le mot prestigieux de saint Paul (Eph. 4 15):
S1 a fait la verit6 dans la charit6 *.
II faut le noter, en effet, la charite ouvre la porte i Ia veriti,
mais, quand elle nest pas une simple philanthropie et qu'elle se
confond avec I'Amour de Dieu, elle est elle-mgme, dans tn sens
analogue mais profondement reel, la v6rit6, cette vdritd substantielle par laquelle Dieu a voulu se definir. a Deus caritas est .
Et, de la mmne maniere, en changeant seulement de plan,
saint Vincent a peneitr Ie cceur des riches et I'dme sacerdotale
elle-nmeme, sans y penser formellement, ce qui est le propre des
grands inspires de Dieu, ou du moins sans I'avoir calcule.
II a decouvert aux grands de son dpoque ce monde de la
misere qui entourait leurs h6tels et leurs palais et qu'ils ne
soupgonnaient pas. It les v a fait descendre pour qu'ils comFrissent enfin le mot de Notre-Seigneur : a J'ai pitid de la foule >.
Le message dvangdlique des Bdatitudes, presente en d'admirables
sermons, petr, helas ! ne nous seduire que par sa logique et sa
cohesion intime, et ne susciter sur nos lvres que ce cri : - Ah !
que c'est beau ! *, er, en sortant de l'dglise, nous croyons I'avoir
assimile, quand, devant un mendiant qui nous tend la main, nous
murnmurons a I'oreille d'un ami: a Ah ! regardez-le, regardez ces
yeux, quel magnifique Ribera ! .
II a, lii, Vincent, jetd ces grandes dames hors de leur salon,
dans la rue, dans les taudis, dans les h6pitaux, au seuil des sanctuaires oil les enfants abandonnis etaient deposds sur la neige
glacde.
II a ouvert leur ceur, et, avec les premieres Sceurs de Charite, il leur a fait prendre en pitie ces pauvres petits. Et. qui
done a mieux fait penetrer I'infaillible veritt que ce pretre qui
se moquait pourtant de l'eloquence et qui a pu l'exprimer dans
ce dilenim e derive tout droit de celui de son Maitre IJsus-Christ :
SIls vivront si vous continuez d'en prendre un charitable soin,
et, au contraire, ils mourront et periront infailliblement si vous
les abandonnez D.

Le sens, le souci du pretre.
J'ajoute que le grand saint savait bien, en outre, que le vrai
remede i tous les maux, comme l'avait pricisd le Concile de
Trente, etait de former de futurs prdtres dans les seminaires. de
les atteindre, faute de mieux, au seuil mdme de leur ordination,
et de veiller sur leurs persevdrance au cours de retraites et dans
des entretiens familiers, sans dispute scolastique, et, comme
disait Monsieur Vincent, a sans fanfare *, dans le seul but de
leur donner I'amour de Jesus-Christ.
Cet homme qui n'a rien dcrit, qui n'a voulu se mlerc a
aucune polimique ; ce tdcheron qui se contentait d'ecrire des
lettres si pressantes a ses fits missionnaires et i la Supdrierure
de ses Filles de la Charite, Mile Le Gras ; ce barbichet au front
vite sillonnd de rides et aux yeux constamment ouverts, a commencd vraiment I'dvangdlisation de nos campagnes. Qui plus est,
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tout en etant prdcepteur des fits d'un grand seigneur, il a arraclhr
e foiiet aux gardes-chiournes qui fouettaient en cadence les
epaules nues des galdriens ; ii a touich le cceur de Marguerite
de Valois, la reine Margot, et ce nest pas peu dire ; ii a (td,
pendant des annees, le conseiller ecclesiastique dcoute de la reine
regente et il a empechi que le sacerdoce et l'episcopat ne lonrbassent dans des mains inrpuissaites ou indecentes. et il a
ranimd l fla
lamme dans les cceurs de jeunes pretres trop pressJs
de conquirir des prdbendes.
e
Dans cette galerie du \'II siecle. que Philippe de Chantpaigne avait coimmencee et que Rigaud a peupidc des portraits
des grands commis de la monarchie, de ses diplomates et de ses
juristes, en mime temps que de ses grands ;ev'ques, o nte voi*
pas le sien, sauf en fouillant les arriere-plans.
Et, voici que maintenant, alors que les voix sans rivales s.'
sont eteintes, la sienne a pris de I'ampleur coinne cell ede ce
saint Curd d'Ars que, cette annde, nous avons tous ecoutee avec
autant de ferveur que d'admiration.
Vincent de Paul, l'honnme d'action qui a remplacd tant de
bareletrs de mots creux et inefficaces, nous apparait i la prone
du navire qui cherche sa voie comme le precurseur vrai des
temps modernes.
Et, peut-dtre, parce que ces derniers mots out infiniment de
resonance, nous permettra-t-on de les commnenter avant de clore
ce discours.
Ce qui caractdrise Faction et. pour mieux dire, la Charite
de saint Vincent de Paul, c'est qu'elle a dtd d'abord realiste.
Le grand saint ne s'est pas contentd de chercher les idmn-s
coinne si elles dtaient au-dela des corps et que ceux-ci ne fussent
articulds avec celle-ld que par un lien artificiel. II a soigne les
corps et les dmes. Sans vouloir donner a son silcle petri de
cartisianisme une leIon de philosophie, it lui a tout de mnmee
enseignd cette vdritd eldmentaire qui fait le fond de la psychologic du christianisne, et c'est a savoir que le corps et i'tire
ne font qu'un et qu'il fatt aller a Idinme par le clheminemeli
des sens.
II n'a pas prechd aux infortunds, pour les consoler oun 'ustifi.e leur misere, que le corps etait une loque, mais qu'au
contraire c'dtait I'instrument conjoint de I'nme et que. coimme
I'a dit saint Irdnde, c'est I'homme tout entier o qiui est la gloire
de Dieu D.
Ce realisme, il I'a introduit dans le monde comme une lame
d'acier. Autrement dit, ii n'a pas pris son parti d'une societd
qui rangeait ddlibdrdment les pauvres dans une classe social.:'ans en proclamer pour autant, comme l'avait fait Bossuet. I'minett•, dignitr. 11 a combattu, en dvitant de monter a la tribune,
cetre plaie sociale en I'appelant de son vrai nom.
Vincent : le m6thodique, I'organisateur.
Et parce qu'il savait que c'est, en general, perdre son temps
que d'en appeler sur ce point aux arguments, ii a agi m6thodi-
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qucment, ce qui est encore le propre du rdaliste. Nous dirions,
*.utis notre langue. qu'au lieu de donner de l'urgent i l'avelur,e,
i' a organise la charitd.
Ses filles, qui furent et qui sont d'admirables religieuses, soen
t.iles soigner les indigents ii domicile.
Les Dames de Charite, il les a embrigaddes ; il leur a ,nts
nit linge dans les mains apres en avoir trouve. 11 les a placces
;i I'Hopilal, aupres des pauvres. 11 leur a fait faire les lits de
Scutx-ci apres avoir sorri honunes et femmes d'une promniscuitl
odieuse.
Et, parce que. <, sans enjamber sur la Providence ,, mais -n
iravaillant chaque matin avec elle dans line oraison toute tendue
vers I'Amiour, il etait devenut I'homnne indispensable, sa chariNe
fut tout naiurelleimnit universelle. Quand la Champagne et ia
Iicardie furelt la proie des Imperiaux et des Espagnols ai cours
tie la Gterre de Trente Ans, ses .llissionnaires purent aller stir
lc ithaire mzmen
d'es combats et apporter du pain i cetux qui,
ciffiams. atteindiieti la mort. Ii etait li pendant la Fronde. H
.rair:
ladag:scccr.
.
avec ses premiers et hardis pionniers.Jamais
"er·~ :ne W'a r,
!e pluis que liti, et avant la lettre. < lI Secours
Catholique ' vivant.
Quelle mltagifique fresque on pourrait dessiner de ce tourantti de fHistoire ! Richelic;, qui poursuit implacablement, ima!rl, les ohbt;clcs et tmaligr sc; cunemis et ses omis, 'mnmitj
';atiotale... Turienne et Conde qli se mesurent, helas ! sois les
de P,'ris. , 'r .''i. Vincernt, (ti. dans sa pauvre chambre de
t'i;
ailitl-Lazcrc, est en train de sauver la Patrie !
Vincent : Ie maitre de 1'action.
_ terntine, mes bicn chers Freres.
N\otre pc qute, qli est u!nc magnifique epoque, ne parait pas
avoir ine iteldrc~ss particuliere pour le passc. Cette suite epiquie,
qui excitait jadis notre fiertd d'enfant et qui nous semblait !a
rt,-am mme
lme te norre histoire. la laisse indiffdrente, d moins
qu'elle n'excite son dedain. Elle a irop souffert, d'ailleurs, des
,,'cc-ntes •ueirillas, nour saltier, comlme nous l'avons fait, les
omnbats en pleine clartd et les victoires pures.
D'autre part. la gendration qui nous remplace est develue
.oup:connzeuseit I'egard de toute veritd depuis que ses maitres
.'hier se sont acharnds ait li ddmontrer, hClas ! qu'il n'y en a pas
tie transcendante qui puisse vdrifier celles qui sont a sa portee.
D'instinct et par an prdjugd dont nous portons la faute. llie
abhorre et elle hait tous ces doctrinaires, tous ces augures du
\erbe, qui, d'une maitiere on d'une autre, veulent peser sur sa
Libertd.
Elle ne veut plus de la parole et elle ne croit plus qu'i
:action.
Dans ce dcsarroi de la pensde qui est la pire calamitd de
.:ic:redpoque, mais dans cet elan gdndreux aussi qui fait contre-
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poids ii tant de
avoir Iaudience
cet enseigncmenilt
'humnble paysan

faiblesse, ti huinme pent scli,
tdans le passJ,
de notre jewcsse et liii permcttre d'ecouter
de la verite par la chariic, et cct Ihomnmne, c'est
des Landes, I'atuniiiecr des galLriens et le premier 'rai Missionnaire de nos c(a(mpaIgtlc frani'aises : saint
Vincent de Paul.

Lc prugramire de cette juurncc prcvuyai:,
18 hcurcs, pour
les fidlces - done -n diehors de la CummunautIe - uin troisirnme
cereomunie. La, dLns une paraliturgic •dcM. Allain et dans une
allocuionr dc M. e! Visiteur furcnt cvoquces,. ptour ne notable
assis;'u:ce. !i figure ct les lecons touicurs ;:ctuclles de saint
Vincent de Paul. L'annde du tricentenairc etait dignement
auvertc... DicuFsoit lou, !
F.

COMBAI

Sain,: Louise de Marillac, decddie le 15 mars 1660

Z.IER.
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AMtRIQUE LATINE
*

VOYAGE de M. N. T. H. P. SLATTERY
(30 juillet - 11 novembre 1959'
I. -

BRESIL.

S'adressant, le 9 d'aout 1640, a M. Lebreton, saint Vincent
ecr;"it : < J'attends reponse touchant Pernambouc des Indes.
(Coste, t. II, p. 90). II s'agissait, b n'en pas douter. de Pernambuco, region situee au nord du Bresil, et, a ce moment-la,
zone d'intense culture de la canne a sucre, dont le Portugal
tirait de gros bendfices.
On ne sait malheureusement pas de quelles affaires parlait
alors saint Vincent ; peut-&tre d'envoyer la-bas ses missionnaires. Si telle a 6te la pensee de saint Vincent, ses enfants l'ont
realisde en 1820, quand arriverent au Bresil les deux Lazaristes
portugais, Leandro Rabello et Antonio Ferreira Viqoso.
Et voilA que, trois cents ans apres la lettre de saint Vincenm
un de ses successeurs, le T. H. Pere William Slattery arrivait
a Recife, capitale de I'Etat de Pernambuco, le 31 juillet 1959
Le grand Etat du nord du Bresil, avec 90 079 km2 et 1 700 000
habitants, avait l'honneur de recevoir, le premier de toute I'Amdrique du Sud, le Supdrieur general de la Congregation de la Mission ! C'est vraiment un v(:nement historique. cet;e premiIre
visite d'un successeur de saint Vincent aux pays d'Amerique
latinc. D'ailleurs, plusieurs lettres venues de ces pays arrivaient
a Paris pour demander cette visite. Et c'cst pourquoi il avait
etc decide que le T. H. Pere ferait une visite aux provinces sudamcricaines, en compagnie de M. Francisco Godinho, Assistant
genral.
Le 30 juillet 1959, a 17 heures, le T. H. Pere Slattery, accompiagne de M. Jose Chaves, jeune confrere bresilien de retour en
son pays, prenait, a Orlv, un avion de la Panair do Brasil.
M. Godinho 6tait parti, quelques jours auparavant, pour
reprLsenter le T. H. Pere a l'inauguration du nouveau College
o Saiit-Vincent , de la province bresilienne a Rio de Janeiro.
L'avion du T. H. Pere fit une escale A Lisbonne. Pendant ce
temps, a I'adrodrome, Confreres et Filles de la Charit6 ont pu
s'entretenir dans une salle mise a leur disposition.
L'avion reprit ensuite son vol, cette fois-ci, pour la traversee
nocturne de l'Atlantique. On vole a une grande hauteur ; a bord,
queklues veilleuses brillent, les passagers cherchent a se reposer. on fait confiance aux pilotes et aux moteurs, et surtout on
se confie a la toute-puissante Providence divine... Le reveil aura
lieu dans un autre continent et sous les clartis tropicales !...
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31 JIILLET. - LE's le matin, on remarque un mouvement
inaccoutume a l'aerodrome de Guararapes,ainsi nomme a cause
de la victoire remportee par les Bresiliens sur les Hollandais,
qui s'etaient empards du pays. Des automobiles, des autocars
amenaient pretres, Filles de la Charitd, delves de college, delegations de differentes Associations avec leurs bannieres, etc. Recif:,
la plus grande ville du nord du Brtsil, avec ses 700000 habitants,
avait l'honneur de recevoir la premiere visite du T. H. Pere. Le
temps, d'ordinaire mauvais en cette saison, se mit au beau,
-ous une brise fraiche et une journee claire. De I'axion, le
T. H. Pere pouvait \oir ia grande ville serree entre les rives du

rr ·I~h:

RIO DE JANEIRO.

-

Le . College Saint-Vincent a, inauguri I.

19 juillet 1959

Beberibe et du Capiberibe, coupee de quantite de ponts et de
rivieres, ce qui la fit nommer la a Venise brdsilienne D.
A I'aerodrome, le tableau attirait les regards. Sur la terrasse
de I'edifice flottaient les drapeaux du Bresil, des Etats-Unis et
celui de la France. En bas, tout pres de I'aerodrome, et par une
faveur sp6ciale, il y avait d'un c6ot de nombreuses Filles de la
Charitd ayant a leur tkte ma Sceur Marcillac, Visitatrice de la
Province du Nord ; de l'autre c6td, un grand nombre d'eleves
des differents colleges de Recife, ainsi que des Enfants de Marie,
dcs Dames de la Charitd, des membres des Conferences de saint
Vincent, etc. Plus pres de la piste, se trouvaient les Confreres
bresiliens et hollandais avec M. Godinho, Assistant general,
M. Haazevoot, Vice-Visiteur des Confreres nderlandais, M. Batista,
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Superieur de la Maison brcsiliennc du Recife, M. le Consul de
France.
A 6 heures bresiliennes, quatre heures en retard sur Paris,
I'avion de la Panair do Brasil survolait 1'aerodrome et se posait
adroitement sur la piste. En haut de l'echelle surgit, souriant et
detendu, le T. H. Pere, suivi de M. Chaves. Alors M. Godinho,
les Confreres et M. le Consul s'approchent de l'avion pour saluer
le T. H. Pere. DMs que celui-ci se dirige vers les groupes des
Sceurs et des eleves, on entend I'hymne national des Etats-Unis
joud par la musique de la Force Aerienne. Tout le monde applaudit le T. H. Pere, qui salue les Soeurs et les personnes presentes,
en serrant, ici et IA, des mains tendues vers lui. Dispense gentiment des formalites douanieres, I'auguste voyageur, avec ditficulte, se fraya un chemin a travers cette foule pour
gagner I'automobile mise a sa disposition. Accompagne de
MM. Godinho, Haazevoot et Batista, notre T. H. Pere se dirige
vers le college da Estancia, tenu par les Filles de la Charite. On
traverse une partie de la ville, maintenant deji illuminee par
les premiers rayons d'un soleil tropical, clair et chand, tandis quo
les rues se remplissent des gens qui se rendent a leur travail.
A la porte du College se trouvaient d6ja les Filles de la
Charit6, des eleves et autres personnes pour accueillir M. Ie Supdneur gdneral. Des l'entree, on voit, flottants au vent, les drapeaux
aes Etats-Unis, du Bresil et de la France; d'ailleurs, ces drapeaux nous les verrons tout le long de ce voyage. La chapelle
est toute en fleurs et en lumiires. On entre au chant du Magnificat, ex6cut6e
plusieurs voix. Apres une courte adoration au
Saint-Sacrement, le T. H. Pire se rend i la sacristic pour se
preparer a la c6elbration de la messe, suivie par une nombreuse
assistance fort recueillie. On devinait l'emotion aui rdnmait a
la chapelle ; c'6tait la premiere messe d'un Supericur general
en Amdrique latine !...
A 10 heures, dans le salle des Enfants de Marie, le T. H. Pere
a en sa rencontre plus familiale avec les Filles de la Charite
de la ville et avec celles qui sont venues des antres Maisons de
l'interieur de I'Etat de Pernambrco et des Etats d'Alagoas et de
Paraiha do Norte. Une Soeur le salue en frangais et lui dit
notamment : A Dans la simplicitJ de nos Maisons, vous ne trouverez nzi
pierre ni mitaux precieux : la Comnimnaute ne s'est pas
enrichie en servant les plus dWshdritds : mais nous potvons 'oous
presenter en abondance ce qui est le tresor de I'Eglise, depuis
le temps de saint Vincent. Dans nos dix Maisons de Recife, nos
Sawrs ont en charge 1 000 malades, 900 orphelins, 1 500 enfants
aiIx classes externes et le service des pauvres... Nous pouvons
vous offrir, M. Notre T. H. Pere, le beau diamant de I'obdissance,
car le culte de l'autoritW est de tradition en nos vieilles Maisons,
oh Is', inurs dpais, en leur austerit mnonastique. parlent de I'esprit
de ioi, colonne de la vie reiigieuse... Le T. H. Pere a repondu
en franqais, en disant sa joie de visiter le Bresil ct de pouvoir
con" litre les oeuvres des Confreres et des Scours. II remercia
aussi les Sceurs de la manifestation si cordiale qui Iui a 6t6 faite
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et dont il conservera un tres agreable souvenir. II exhorta les
Sceurs a s'adonner toujours davantage A la pratique des vertus
qui font les vraies Filles de la Charitd, selon I'esprit de saint
Vincent et de sainte Louise. Et il termina par ces mots de
rcmerciement en portugais : . Muito obrigado a : et il donna la
benediction de saint Vincent.
En auto, nous nous rendons ensuite a la Maison de nos
Confreres hollandais, a Apipucos, ou le T. H. Pere prend logement.
Apipucos. quartier dans la banlieue de Recife, et Maison des
Confreres neerlandais. se trouve dans un coin paisible, au milieu
d'arbres et de silence. Dans cette Maison, se trouve une equipe
de missionnaires : d'autres Confreres sont aum6niers et un d'eux
a la charge de cure. Autour du T.H. Pere, le repas reunit les
Confreres hollandais et bresiliens, dans une sereine ambiance
de famille.
A 15 heures. etait fixee la visite A Mgr Antonio Morais. archeveque de Recife ; malheureusement, Son Excellence, retenu dans
une paroisse, ne peut arriver a temps pour accueillir le T. H. Pere,
qui laisse sa carte de visite. Aussit6t rentr4, Monseigneur ecnvait une lettre au T. H. Pere pour lui dire son regret du retard
qui l'avait prive du plaisir de cette visite et rencontre.
Nous remontons en auto, pour gagner la ville voisine Olinda,
ancienne capitale de l'Etat, placee sur une hauteur dominant
i mner. Ancienne ville des Seigneurs de moulins a sucre, elle
C.-t aujourd'hui une cite silencieuse, qui garde encore ici et la des
edifices temoins de son ancienne grandeur. A Olinda se trouve
'Orphelinat Santa Teresa, dirige par les Filles de la Charite, que
nous allons visiter. La Maison, ancien couvent que revelent
encore certaines caract6ristiques, a e6t adapt6e a sa nouvelle
destinee. Les Sceurs et les 200 enfants accourent en hAte a 'enTree. car nous sommes arrives un peu plus t6t que I'heure fixie.
Au passage du Pere se tiennent. vers la chapelle, les enfants qui
-.auent en agitant leurs petits drapeaux. Apres la visite a Notre
Seigneur. la visite aux Sceurs, qui ont pu s'entretenir avec lui
pendant quelques instants. On parcourt la Maison aux longs
corridors monastiques, qui semblent moins austeres au contact
de cette ieunesse pleine de vie.
On a trouve trop courte la visite, mais il fallait gagner du
temps : car on nous attendait i I'autre bout de Recife, au College
Jaqueira. A 'entree de l'ctablissement les 300 eleves applaudissent le
T. H. Pere. Apres une visite rapide au College, les sceurs conduisirent le T. H. Pere ta 'h6pital des Enfants qu'elles dirigent et
qui est situe tout proche du College, dans la m&me propridt&.
Le T. H. Pere, accompagn6 de MM. Godinho, Haazevoot, Batista
ct Edouard Bassil, parcourt les infirmeries dans un geste d'interet pour les pauvres petits malades qui, de leurs lits, 'applaudissent avec ferveur. C'est une Maison qui rend un tres grand
sern-ice a l'enfance pauvre de Recife, et avec d'autant plus de
mdrite qu'elle est fort peu aidee des pouvoirs publics.
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Nous retournons au College, pour un salut solennel. Evidemment le T. H. Pere donne la bentdiction du Saint Sacrement.
Ensuite les Sceurs nous ont offert un diner en famille.
A 18 heures, le programme indiquait une manifestation des
Colleges de Recife au T. H. Pere. Nous allons done a la grande
,alle des fetes remplie de Filles de la Charit6, d'e61ves et de
personnes amies de la Communaut6. Le programme, encadr6 par
les hymnes des Etats-Unis et du Br~sil, comprenait des num6ros
fort interessants ; parmi eux, des danses r6gionales, v. g. a le
frevo ,, danse curieuse et speciale a cette regions ; mais surtout
un tableau vivant «<Priere d'wte mere a sur les vocations sacerdotales. pour rappeler a I'assistance ce grand problhme du Br6sil.
La journte avait 6et bien remplie ; il fallait retourner a
la Maison des Confreres hollandais pour un repos [Igitime. C'etait
la premiere journ6e du T. H. Pere au Br4sil.
1" Aori. - La iournte debute par une messe solennelle
chant6e par le T. H. Pere, dans la nouvelle chapelle de l'Hdpital
Pedro II. Dans ce grand et ancien h6pital, nos Confreres br6siliens depuis plus de cent ans remplissent l'office d'aum6niers.
Le T. H. Pere est ensuite requ par I'administration, les m6decins et le personnel ; un de ces medecins le salue en anglais et
lui souhaite la bienvenue.
Apres la sainte messe, les medecins ont tenu A montrer au
T. H. Pere les sen-ices les plus moderncs de !'h6pital.
La Maison des Confieres bresiliens, situee h c6t6 de I'h6pital, servit avec joie, au T. H. Pere. le petit dejcuner.
Vers 10 heures. ce fut une rapide visite de Recife. Nous
avons parcouru la vieille ville et la moderne : petites et antiques
maisons et grands bitiments en ciment arm ; rues 6troites et
places amples, car la ville offre de tels contrastes. Nous avons
visit6 aussi quelques eglises, et surtout C,;pela Dourada (la chapelle dorde). qui appartient au Tiers Ordre de saint Francois.
Cette eglise, - entierement revitue de boiseries sculpt6es et
dortes. est un v6ritable regal pour les yeux ,.
A midi, ce fut un banquet a I''cole d'infirmieres Nossa
Senhora das Graqas, tenue par les Filles de la Chariti. On y
vovait le reprtsentant de Mgr VArchevtquc. des membrcs des
Ordr"s et Congregations religieuses de la ville. des Confreres et
des Laics, amis de la Communaut,. Comme pendant tout le
voyage, on a profite de belles rtunions pour prendre des photographies ; cette suite d'instantancs ne traduit. b vrai dire, que
lte cut le moins spirituel et le moins levt6 de ces journ6es...
Pour remplir le programme arr't6, ii ne manquait que la
visite i la Villa da Medalha Ifilah rosa. Le Collcge tenu par les
Fil!cs de la Charit6, est situe a une di7aine de kilometres de
Recifc, sur une petite colline que domine uine startue de la Vierge,
et d'oii 'on a une vuc superbe sur les alentours.
A 1'entree de la Maison, Ie T. H. Pere fst salu6 par notre
Confi•re M. Jean Kuenen, aumonicr du Collge, par les Sceurs
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et les enfants, tandis qu'une fanfare militaire execute l'hymne
des Etats-Unis. Le T. H. Pere remercie les musiciens, en arrant
la main de leur chef: puis se dirige vers la chapelle oil le
choeur entonnait le Magnificat.
Scaur Avelar, Supericure du College, a voulu profiter de la
presence du T. H. Pere pour lui montrer I'edifice et le terrain
que la province Nord des Filles de la Charite mettait a la disposition de M. le Visiteur de la Province brtsilienne, afin d'y etablir une prte-cole apostolique. On parcourt la Maison, assez
grande; tandis qu'en maniere de document on prend quelques
photographies.

FORTALEZA. -

Le Seminvire dioc6sain

Les tceurs ont offert ensuite au T. H. Pere une reception
qu'a suivi un diner ou se trouvent MM. Godinho, Haazevoot,
Batista e' Edouard Bassil. Apres un grand merci pour cet accueil
si cordial, 1'auto nous ramene h Recife. Ainsi se terminait la
visite a Pernambuco, qui eut I'honneur de recevoir, en premiir
lieu, le Sup6rieur g6ndral de la Congrdgation dans ce continent
sud-americain.
2 AOtT. - Depart pour Forlaleza, capitale de i'Etat de Ceara.
Nous avons cCl6brd la messe de grand matin, car a 4 h. 30 le
T H. Pere, en compagnie de MM. Godinho, Haazevoot et Batista,
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devait rejoindre l'aerodrome dc Guararapes. Dans la ville encore
endormie, les lumieres des rues se refletaient dans les cours
d'eau et produisaient de jolis reflets. L'aerodrome avait alors peu
de mouvement, et ses vastes corridors violemment eclaires se
trouvaient quasi deserts. Sur les murs, de grands panneaux de
peinture moderne reprdsentaient les productions du pays : canne
Ssucre, cafe, coton, dlevage, etc.
A 5 h. 15, le haut-parleur invitait les passagers a prendre
place a bord du Bandeirante da Panair. Apres avoir fait ses
adieux aux Confreres et Sceurs, qui malgre I'heure matinale
4taient venus le saluer, le T. H. Pere, accompagn6 de MM. Godinho, Haazevoot et Louis Bassil, montait dans l'av ion. On vole
a 3000 metres; au-dessous de I'avion, un immense tapis de
nuages ; a bord, on sert des rafraichissements. Le T. H. Pere
avait fait connaissance avec la chaleur bresilienne, bien qu':
Recife la temperature ait etC assez mod6ere, eu egard sans doutc
a la personne du visiteur : au Para. la chose se passera autrcment !
Apr6s 40 minutes de vol, I'avion sc pose sur I'aerodrome de
Natal, capitale de l'Etat de Rio Grande do Nore ; ville de
150000 habitants, port situe au milieu de dunes de sable. A
l'a6rodrome, un des plus vastes du Bresil, il v avait quelques
Filles de la Charit6 venues saluer le T. H. Pere. Elles purent
satisfaire leur pict6 filiale pendant les quelque vingt minutes
d'arret.
A 6 h. 30, nous repartons, cette fois-ci, pour Fortaleza, capitalc de l'Etat de Ceara. Comme on vole pres du littoral, on
peut voir la plage ornee de cocotiers. A mesure qu'on approche
de Fortaleza, on distingue sur mer !es - jangadasP, esphce de
radcau fait de troncs d'arbre, surmonte d'une voile blanche.
C'est avec ces fragiles embarcations que les p&cheurs de cette
region affrontent la mer, pas toujours commode en ces parages.
A 8 h. 30, voici Fortaleza avec ses 400000 habitants, situde
sur une 6tendue tres plate et baignde de vive lumiere. A P'a&rodrome, le spectacle etait magnifique: des grands drapeaux du
Saint-Siege, des Etats-Unis, du Br6sil et de la France deploient
leurs couleurs sous un vent qui soufflait fort. Pres de la piste,
d'un c6td deux cents Filles de la Charitd : de l'autre, le Grand
et Petit Seminaire, les 61ves de 1'Ecole apostolique de Barro
Vermelho. Tout autour, un grand nombre de bannieres des
Associations pr6sentes : Dames de la Chariti, Enfants de Maric,
Louises, Benjamines, Infirmieres, Croisade eucharistique ; sans
parler des eleves des Colleges, etc. Plus prbs de l'endroit oil
devait stopper I'avion se trouvaient : Mgr Camurca, reor)sentant
I'Archeveaue de Fortaleza, le colonel reoresentant Son Excellence le Gouverneur de I'Etat, le maire de Ia ville, le commandant de la Region militaire, les vice-consuls des Etats-Unis et
de la France, les Confreres brisiliens et les hollandais ainsi que
des membres du clerg6 s6culier, etc. Aussit6t que le T. H. Pere
apparut en haut de l'echelie, on entendit les aDolaudissements
de !a foule, et la musique des delux fanfares militaires posties
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non loin de la piste. Apres avoir salue les autorites, les Confreres, les Scours, etc., le T. H. Pere a eu du mal pour gagner la
voiture officielle, mise a sa disposition pour se rendre au Seminaire diocdsain.
A la porte de I'difice, accucilli par des pretres et des seminaristes qui nous avaient devanc6s, le T. H. Pere, au milieu desapplaudissements et aux accents d'une fanfare de la Marine,
penetre dans le parloir du Seminaire oh I'attendaient Mgr d'Archcveque Antonio de Aimeida Lustosa et son Auxiliaire Mgr Raimundo de Castro. Le parloir se remplit vite de pretres, de seminaristes, etc. M. Arruda, notre Confrere et professeur au Seminaire, pr6sente au T. H. Pere les souhaits de bienvenue et lui
dit la joie de tous devant cette visite si ardemment ddsiree. Le
T. H. Pere lui repond en franqais, en peu de mots, remerciant
tout d'abord Mgr I'Archeveque et son Auxiliaire d'avoir eu la
bontd de venir le saluer ; ensuite, il remercia l'orateur de ses
paroles si cordiales et les personnes prdsentes. On entra alors
au Seminaire oii s'6tablit le contact entre le T. H. Pere et les
Confreres desireux de lui parler et de 1'entendre.
A 10 heures, le T. H. Pere se dirige a la Maison de nos.
Confreres hollandais, au Bemfica. dans le quartier de la ville
oi ils s'occupent d'une belle paroisse et de 1'Euvre des Missions.
La se reunissent les Confrbres bresiliens. ceux de Bemfica et
quelques autres des diverses Maisons de la vice-province hollandaise. Dans cette reunion de famille, les Confreres ont l'occasion
de parler au Pire et de l'entendre sur diff6rents sujets. Le d6jeuner qui completera cette visite se prendra dans la Maison voisine,
le Dispensario Sagrado Coracao de Jdsus (dispensaire du SacrdOccur). Au cours de ce v6ritable banquet offert au T. H. Pere,
M. Guillaume Vaessen. vaillant missionnaire et vetdran du Br6sil, salue en francais le Superieur gendral au nom de la Communaute prdsente. Le discours tres intrressant s'emaillait de pointes humoristiques, ponctuees ici et l1 de mots portugais, qui attestent le profond et vivace enracinement de M. Vaessen au Br'sil. Le T. H. Pere repond en franqais, pour remercier du repas
si delicatement prepard, si aimablement servi et spirituellement
assaisonn6 par les paroles de M. Vaessen. II dit aussi sa joic de
se trouver au mileu de tant de Confreres et de constater leur
bon esprit ct lcur union.
Avant de quitter la Maison, le T. H. Pere adressa quelques
mots aux Postulantes pour les encourager dans leur vocation.
Vint ensuite une rapide visite a la Villa Nazard, et le
T. H. Pere benit les quelques Securs, agdes et malades, qui s'y
trouvent.
A 17 heures, le T. H. Pere est a nouveau a l'dglise paroissiale des Confreres hollandais, pour celebrer la sainte messe.
A l'evangile. M. Gussenhoven. Directeur des Soeurs, prdsente aux.
paroissiens le Superieur general de la Congregation.
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3 AouT. - Journee consacree A I'Ecole apostolique des Confr&res bresiliens, situ6e i Barro Vermelho, i quelques kilomitres
de Fortaleza.
A 6 h. 30, le T. H. Pere, accompagn6 de M. Godinho, se rend
A Barro Vermelho, dans l'auto officielle. A l'entrde de la Maison,
nous attendaient les 6elves de I'Ecole, les Confrbres, queloues
Soeurs de la Maison voisine, un officier charge de la circulation
et le conseiller municipal de 1'endroit. Le T. H. Pere descendit
de I'auto aux applaudissements des eleves, qui le regardaient
avec beaucoup de curiosite et d'admiration : ilsavaeint raison
d'etre etonnes : un Superieur gen6ral a Barro Vermelho ! c'est
une chose fort rare.. On va directement a la chapelle oi le
T. H. Pere devait c6lebrer la messe aux intentions de i'Ecole
apostolique. Durant cette celebration, dans une ambiance trbs
recueillie, les 6leves font une demonstration de leur science musicale, en ex6cutant de beaux cantiques.
A 9 heures, seance en i'honneur du T. H. PNre. Elle s'ouvrit
par un discours du Superieur de la Maison, M. Jos6 Tobias Zico :
«L'Ecole apostolique de Fortaleza vit en ce moment son plus
beau jour... ,.et il aiouta : ,Apres-dcmain, le 5 aoit, c'est l'anniversaire de la fondation de cette Ecole.- D6ej dix-sept ans!
Quatre de ses premiers 61eves - dont deux lui sont revenus pour
lui donner les pr6mices de leur d6vouement - sont arrives a
la pretrise, pendant que plusieurs autres s'v pr6parent encore a
Petropolis. Et la seance se poursuit avec des discours, latins et
anglais, entrecoupes de chansons francaises, br6siliennes et anglaises. Mais le num6ro le plus original, ce fut une espece de classe
sur les Superieurs gen6raux de la Congr6gation. Le T. H. Pere,
qui ne cachait pas sa satisfaction, a parl6 en franqais, et M. Godiiio,.
a sa demande, traduisit en portugais ses paroles ; le
T. H. Pere manifesta sa joie de visiter I'Ecole apostolique et
de voir l'attachement des eleves a la Congr6gation. 11 remercia
aussi les professeurs du labeur si important qu'ils realisaient
ici. et complimenta les 61yves sur le beau programme presentc.
1I a tenu a remercier notre Confrbre. M. Cabral. du travail
accompli en cette Ecole, car il a 5t6 1'Ame de cette construction
et anssi son architecte.
Apres la s6ance, visite de la Maison. Ce grand Idifice a
un scul 6tage, a gagn6 en largeur ce qu'il a perdu en hauteur.
La Maison possede de vastes salles, de bonnes classes, de
gran.les cours de rdcr6ation et une ample galerie qui fait le
tour de toute la Maison a I'intdricur. etc.
A 15 heures, nous voici d'abord a 1'H6pital psychiatrique Saint
Vincent de Paul, oui le T. H. Pare a pu verifier eI ddvouement
des Filles de la Charit6 aupres de 400 alienes, et aussi leur
apostolat en d'autres ceuvres de jeunesse et de catschisme
Puis, c'est la visite du Patronaio da Siagrada Familia. Maison des Filles de la Charit6. II v a dans cettc Maison un grand
nonihre d'enfants pauvres et aussi quelques Aspirantes. Tout
ce monde attendait le T. H. Pere a l'cntree ct I'a recu avec des
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applaudissements, qui t6moignaient de la tempdrature a ce
moment-la. Le T. H. Pere cause aux Sceurs et Ma Sceur Visitatrice lui explique la situation de I'ceuvre. On nous a offert
des rafraichissements tout a fait opportuns.
A 16 heures, arret a l'Asile luvenal Carvalho, oih nos Seurs
ont le soin de tout petits orphelins, qui reqoivent le T. H. Pere
en chantant : O Marie coniue sans p&ch. n Cette invocation,
dans leurs petites bouches, prend une saveur spdciale.
Nous restaient a faire trois visites de courtoisie : Tout
d'abord chez Mgr l'Archev'que, qui nous a requ tres cordialement, dans une salle simple de son modeste palais, et s'est
entretenu avec le Pere pendant quelques instants.
Une autre visite s'imposait au Gouverneur de I'Etat,
Dr. Parsifal Barroso, lequel avant eu toute sa matinee occupee
a des audiences d6ja arr&tees, a bien voulu faire une place
parmi ces seances pour recevoir le Supirieur g6enral. L'accueil
fut tres cordial et le Gouverneur a dit au T. H. Pere tout
1'interet qu'il porte aux Confreres et aux Filles de la Charite.
Le T. H. Pere l'a remercid d'avoir envoyv un representant lors
de son arriv6e et de sa bienveillance envers la double famille
de saint Vincent.
Du palais du Gouverncur, nous passons a la demeure de
I'Evque auxiliaire, Mgr Raimundo de Castro e Silva. Avec
sa digne simplicit6e il a accueilli le Superieur general avec
beaucoup d'interet et d'amabilit6. Au cours de la conversation,
Munseigneur affirme au T. H. Pere : ,Saint Vincent fait partie
de l'ame du Ceara.
Et nous rentrons au Seminaire diocesain, apres cet:e
septieme entrevue : journde marquee surtout par la visite a
l'Ecole apostolique, qui symbolise et r6alise une des oeuvres
si importantes pour I'avenir de la Congregation.
4 AouT. - A 7 heures, le T. H. Pere, accompagne de
l'1maculada
F
M. Godinho, se rend en auto au College de
Conceigao ,.C'est un grand College dirig6 par les Filles de la
Charitt et un des plus vastes de la ville. II abrite 1700 eleves,
et reste aussi le centre d'autres oeuvres et Associations. En
outre, pour le moment, cette Maison fait fonction de Maison
centrale de la Province Nord des Filles de la Charite. Par lh,
on peut juger de l'ampleur de cetCdifice, orn6, d'ailleurs, d'une
splendide chapelle.
Devant le College, se trouvait une double rangde de Sceurs
et de Petites Sceurs. Le Pere entre A la chapelle au chant d'un
Magnificat execut6 avec entrain et cceur. L'interieur 6tait fleuri
et intens6ment illumin ; on y voyait des Soeurs, des 61kves,
des Enfants de Marie, des Louises, des membres de la Croisade eucharistique, des Dames de la Charite, des Petites Soeurs,
des Aspirantes, etc. L'assistance dtait trbs recueillie et la communion fort longue, car tout ce monde a voulu communier de !a
main du Superieur g6n6ral.
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Apres la messe, on a fait scrupulcusement le tour de l'int6rieur du College : tous les corridors et galeries etaient occupes
par une double rang&e d'eleves dans leur tenue de gala: ces
fleurs humaines repondaient heureusement aux jolis parterres
du College. Au passage du T. H. Pere eclatent les applaudissements jusqu'h la cour centrale ou il benit une nouvelle banniere
du College. Et nous voili maintenant dans la salle d'honneur,
pour la visite aux Sceurs. Une Sceur a habit le salue en frangais : < L'ange de la Province a chuchote ia Foreille du T. H. PNre : aller au Bresil, c'est une bagatelle ; maintienat que les
caravelles out des ailes..., et vous voili, Mon Pere. aupres de
vos enfants, ayant franchi sans peur cet immense ocean... ~
Ensuite, M. le Directeur des Sceurs les a presentees au Pere,
en disant qu'il 6tait content d'elles et de leur devouement. 11
avait cependant une plainte a formuler : MAa Sceir Visitatrice n'a pus soin de sa sante.>
Le T. H. Pere r6pondit en francais et remercia M. le Directeur de ses paroles et les Soeurs de leur accueil si filial les
felicita de leur bon esprit et les assura de ses prieres aupres
des Reliques de saint Vincent et a la chapelle de la rue du Bac.
II benit les Sceurs et leur donna une image avec ses paroles :
<Je vous sotuhaite la plenitude de votre blason.,
De la jeunesse pleine de vie, on passe aux malades de la
, Santa Casa ,, accompagnC par M. le Provedor (chef d'administration). Il s'agit l1 d'un grand h6pital confi6 aux Filles de
la Charite, depuis plus d'un sitcle.
Apres la visite a la chapelle, le T. H. Pere est conduit a la
salle d'honneur oi le docteur Sucupira salue le Superieur
general au nom de toute I'administration ; et celui-ci repond
en francais, en quelques mots, disant sa satisfaction de savoir
quc les services des Soeurs sont si appr6ci6s. II remercie l'administration de I'accueil si delicat qu'on vient de lui faire. Les
medecins ont voulu montrer au T. H. Pere les services de l'h6pital, quelques infirmeries, salle d'op6ration, etc. On a eu aussi
l'occasion et de faire une visite aux domaines de notre Confrere
M. Guillaume Vaessen, aum6nier de l'h6pital, et d'admirer la
belle vue sur la mer, ces fameuses < verdes mares , do Ceard.
De l'h6pital, nous rendons ensuite visite au < Patronato
Nossa Senhora Auxiliadora D, Maison de nos Sceurs, oii sont
install6es plusieurs oeuvres : gymnase Maria-Goretti, &cole munagere,, jardin d'enfants ; euvres qui s'occupent d'un millier d'enfants.
A 12 heures, nous voila a nouveau au College da q I[naculada
ConceiCao», oil les Sceurs offrent au T. H. Pere un succulent

repas. Dans la salle, orn6e de drapeaux, de fleurs et de fruits,
prir-nt place, en plus du T. H. Pere, un JRsuite, un Franciscain,
un Pere du Saint Sacrement, un Salisien, des pritres du clerg6
seculier, des Confreres. Au dessert, notre Confrere M. Pantoja,
aunrTnier du Collbge, salua le T. H. Pere au nom de la Maison.
M. Gussenhoven, Directeur des Sceurs, parla au nom de la
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Communaut6. Le T. H. Pere se leva, remercia les prdtres religieux et seculiers de leur presence et les Soeurs de ce splendide
repas, manifestation de leur amour filial envers le successeur
de saint Vincent.
Une autre categorie de la Maison meritait et attendait la
visite du Superieur general : les Petites Soeurs du Seminaire.
On passa done a la salle du Sdminaire, et on sentit tout de
suite la difference d'ambiance. A la joie plut6t expansive du
banquet succede le recueillement et le silence du Seminaire.
Une des Petites Socurs lit un compliment au T. H. Pere : a Mon
P&re, quelle est douce notre joie ! Saint Vincent nous parle
aujourd'hui comme a ses filles d'autrefois... leur bonheur etait
si grand... et le ndtre qui pourra le deviner, Petites Sceurs
du Seminaire, a vous entendre, i vous parler... Le T. H. Pere,
dans sa reponse, exhorte les Petites Sceurs a bien profiter du
temps du Seminaire, afin d'etre plus tard les Sceurs dont ont
besoin la Communaut6 et le Br6sil.
Le T. H. Pere prend maintenant connaissance d'un des quartiers riches de Fortaleza, puisque l'auto nous fait traverser la
zone de l'Aldeiota, avec ses maisons modernes et l66gantes.
Nous allons vers l'H6pital militaire, assez 6loigne du centre de
la ville. Les Soeurs de I'H6pital et d'autres Maisons, ainsi que
des malades attendent le T. H. Pere. A l'entr6e de l'cdifice,
I'illustre visiteur est accueilli par le lieutenant Padilha, au nom
du directeur absent. Cet officier souhaite en anglais, la bienvenue au T. H. Pere et le remercie de l'honneur de sa visite.
Nous allons a la petite chapelle de l'H6pital, puis l'officier
nous fait parcourir les infirmeries et services de la Maison.
A quelques metres de I'H6pital militaire, les Soeurs ont
achete un terrain pour y construire la future Maison centrale
de la Province du Nord. C'est un terrain assez grand et plat,
pour le moment l6oign6 de toutes constructions. A 1'6tage
sup6rieur du futur 6difice, les Soeurs au moment de leurs loisirs, si elles en ont, pourront contempler une belle vue sur la
mer, au large de Fortaleza. Apres avoir entendu les explications de l'architecte, le T. H. Pere, entoure de Sceurs, bdnit
le terrain. Souhaitons que dans ce coin de Fortaleza puissent
etre form6es de nombreuses saintes Filles de la Charite, pour
ce vaste champ d'apostolat que represente le Nord du Br6sil.
De retour au College de l'Imaculada, c'est un diner en
famille et la manifestation officielle du College au T. H. Pere.
De fait, t 19 heures, la vaste cour de recr6ation du College
6tait remplie de monde ; la seance est en plein air, rehaussee
par un ciel bleu et une brise fraiche, d6tail appr6cid en ces
regions tropicales... On a dress6 une scene encadree de drapeaux
et de fleurs. A la place d'honneur, se trouve le T. H. Pere
entour6 par Son Excellence le Gouverneur de l'Etat et son
6pouse. Sont 6galement pr6sentes, les diverses autoritis religieuses, civiles et militaires ainsi que de nombreux pr6tres du
clerg6 r6gulier et s6culier. La seance commence par le dis-
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cours du docteur Deniard Macedo, professeur du College, qui
brosse I'historique des travaux des deux Communautes au Ceara.
avec une abondante documentation et une note de profonde
reconnaissance pour le bien rdalis6 par les deux families religieuses. Et se rapportant au College, ii ajoute : v Sans vouloir
blesser la modestie des Filles de la Charit6, je dois rappeler
qu'ici, dans ce College, plus d'un millier de jeunes filles perfectionnent leur formation intellectuelle. morale et chr6tienne;
plus de 60 orphelines sont assistees materiellement et spirituellement ; plus de 600 coves recoivent l'enseignement dans
les ecoles gratuites o Jesus, Marie. Joseph ,,et ecolc Saint Vincent: plus de 400 vieillards sont visites a domicile par les
Louises et les Anges de la Charit6. Et on pourrait citer encore
les nombreux centres de cat6chismes dans les faubourgs, et
toutes les Associations qui ont ici leur centre, v. g. Jecistes.
Croises, Benjamines, Enfants de Marie, etc. Pour tout cela.
nous vous disons notre profonde reconnaissance.,
Des repr6sentants d'autres Associations ont tenu egalement
b saluer le Suplrieur g6neral. On a assist6 ensuire a l'ex6cution
sur la scene de magnifiques danses, v. g. les < lanceiros et
la acarnaubaa ; puis fut dcoutie avec un vrai plaisir la <cProtofonia do Guarani,, c61ebre composition musicale d'un grand
maitre br6silien, jouee par la fanfare des marins. Une parole
de M. le Directeur des Soeurs, au nom du T. H. Pere, cl6tura
ia s6ance. II 6tait 10 heures du soir, mais tout le monde etait
A la joie...
5 AoUT. - Cette journme sera plus sp6cialement consacree
aux deux S6minaires diocesains. grand ct petit.
Et c'est justice, car il v aura bient6t. en 1964, cent ans
que les Lazaristes, sans interruption, dirigcnt les deux Seminaires, dont le Grand SCminaire a 6t6 jusqu'ici le seul de ce
genre pour tout I'Etat du Ceara, et a form6 nonbre de pr&tres pour d'autres Etats du Bresil. Cent ans de travaux dans
la direction d'un Seminaire ne sont pas chose commune au
Br6sil, et ils constituent une haute collaboration de la part
de la Congregation A cette ceuvre si essentielle pour l'avenir
chr6tien du pays.
A 7 h. 30, le T. H. Pere a c6elbre la messe pour les deux
Seminaires, dont les 6leves sont au nombre de trois cents:
h cette cel6bration assisterent un grand nombre de Filles de ia
Charite.
Avant le repas officiel que le Seminaire offre au T. H. Pere,
celui-ci profite de quelques heures pour rendre de rapides
visites.
C'est d'abord l'Ecole d'infirmieres a Saint Vincent de Paul -,
dirigce par les Filles de la Charit6. Le personnel de la Maison,
Sceurs et 6lves, attend a la porte. Une des eleves dit un petit
compliment au T. H. Pere et c'est, peu apres, la visite de I'Ecole
et de son organisation.
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Vient ensuite la « Casa de Formagao s, pour jeunes filles
dLsirant leur admission dans la Communaute, et poursuivant
des etudes, soit pour ]'office d'infirmieres, soit pour d'autres
spdcialit&s. La aussi on entend une adresse au T. H. Pere,
compliment intelligemment court, vu le temps dont nous disposions.
Et nous voile, a midi precis, au repas officiel. A table
prennent place, a c6te du T. H. Pere : le Gouverneur de 1'Etat,
Ic rcpresentant de l'Archeveque, le Maire de la ville, Ie Recteur
de I'Universite, des membres du clerge, rdguliers et sdculiers,
des amis de la Communaut6, des Confreres et eleves des deux
Sminaires. Au dessert, prennent la parole : M. Belchior Neto,
Recteur du Seminaire: puis un Confrere hollandais M. Fernando van Dijk. et M. Gondin, ce dernier au nom des anciens
eleves. Le T. H. Pere remercie, en francais, de l'hommage que lui
rendait le Seminaire si nombreux et si plein d'espoirs pour
I'avenir ; la presence si honorable pour lui du Gouverneur de
I'Etat et du representant de Mgr l'Archeveque, ainsi que de
toutes les personnes presentes ; et il se rdjouit aussi du travail
des Confreres dans cette ceuvre, qui fait honneur a la Congr6gation et qui demeure si utile au pays.
Une autre ceuvre qui se r6clame de I'esprit de saint Vincent allait retenir la visite du Superieur g6neral. Le President
du Conseil superieur des Conferences de saint Vincent avait,
en effet. invite le T. H. Phre A se rendre compte des rdalisations
des Conferences : deux groupes de Maisons pour accueillir
les pauvres. Le T. H. Pere entra dans une Maison de chaque
groupe, a la joie de leurs pauvres occupants. Dans ces Maisons
tres simples, mais bien tenues, les habitants paraissaient fort
contents. Ce fut ensuite la visite de la Casa Sao Vicente, oi
fonctionne la direction centrale des Conferences. Dans la salle
principale, les presidents de quelques Conferences de la ville
et d'autres membres de I'Associataion s'dtaient reunis pour
recevoir le T. H. Pere. Tout d'abord, un conferencier trace un
tableau des ceuvres de la Sociedt et salue le successeur de saint
Vincent. M. Godinho repond au nom du T. H. Pbre et reinercie
la direction des Conferences de l'aimable invitation et leur dit
la bonne impression du T. H. Pere, frappe par le zble et 1'esprit
de charite qui animait les Conferences.
Pour cl6turer cette journde, a 19 heures, eut lieu la sCance
solennelle offerte par les deux Siminaires au T. H. Pere.
La cour centrale du Seminaire, toute illuminee, etait remplie de seminaristes, de Filles de la Charitd, nombre d'invitis,
hommes et femmes ; y assistaient aussi plusieurs membres du
clergd rdgulier et seculier. Les delves executerent un beau
programme fort bien conqu. Et il semble qu'ils ont cherch6
ý le rendre comprehensible pour le T. H. Pere, puisqu'il y
avait trois discours en latin, anglais et franqais ; cinq chansons, trois en anglais et deux en frangais ; cela montre que
nos seminaristes n'etaient pas embarrasses, ni par les langues
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ni par la musique, car tout a ete bien reussi. Aussi le T. H. Pere
etait a l'aise pour feliciter les seminaristes de cette reussite
et remercier l'assistance de son aimable presence, et pour souhaiter que le Seminaire soit toujours la pepiniere de nombreux
et fervents pretres pour la moisson si abondante du Br6sil.
A la sortie de la sdance, les seminaristes ont entourd le
T. H. Pere pour demander des autugraphes, et tout le monde
en voulait ; heureusement,

le T. H. Pere se preta de bonne

grace a satisfaire cette jeunesse enthousiaste et sympathique.
6 Aot-. - Depart pour Belim, capitale de l'Etat du Para.
Nous cdlebrons la messe a 5 h. 30. A 6 h. 30, l'auto nous amene
a I'aerodrome. Les deux Seminaires, les eleves de l'Ecole apostoliquc, des Confreres, la Sceur Marcillac avec nombre de Sceurs
nous avaient pr&cedes. En y arrivant, on apprend que l'avion
est cn retard. Les seminaristes, quelques retardataires sans
doute, profitent de ce contretemps pour demander encore au
T. H. Pere des autographes ; et les Scurs, pour benir m6dailles
et chapelets.
L'avion part enfin a 8 h. 45 : avec le T. H. Pere se 'rouvent
MM. Godinho, Maazeroot et Gussenhoven. L'avion survole la
mer et on peut contempler les longues plages de sables d6sertes, ct plus loin, la foret qui commence.
Vers 11 heures, I'avion se pose sur I'aerodrome de Tirirical,
qui sert la ville de Sao Liis. capitale de 1'Etat de Maranhao.
A te-re, se trouvaient Mgr Fragoso, ev&que auxiliaire, les Confreres et quelques Scurs, eleves de College, membres du clerg6
seculicr, etc. L'arrt d'une demi-heure permit au T. H. Pere
de faire connaissance avec les Confreres bresiliens qui dirigent
le Scminaire dioc6sain ; et aussi avec les Confrires de la viceproxince hollandaise, qui avec une paroisse de la ville, ont en
outre charge d'une autre paroisse a I'interieur du pays. Saint
loseph de Ribamnar, sanctuaire d'une des devotions du
Maran)hao.
On repart, et maintenant directement pour Beltm. A bord,
on apporte un second cafe ; mais, en compensation, on ne
nous offrira pas le dejeuner, bien que nous arrivions a Belmr
vers 13 h. 30 !...

I.e T. H. Pere va entrer en contact avec une autre region
du Br6sil, que i'on appelle I'Amazonie, dont Belem reste la
porte d'entree. Belem se trouve a 120 km de I'Atlantique et
s'etale sur la rive du fleuve Guama. Cette ville de 300 000 habitants, toute plate avec ses rues ombragCes de manguiers, garde
dans ses vieux quartiers un cachet tres special, avec des maisons revetues encore a d'azulejos >>. II faut voir, par exemple,
Ver-O-Peso ,. La, grouille
I
cc march6 au bord du fleuve, le
toute une fourmiliere de gens de toute couicur, negres, mulatres,
\vendre leurs
blanes et meme jaunes japonais, qui cherchent
marchandises apport6es de l'interieur du pays par ces innombrabh!s voiliers multicolores qui longent le quai.
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A l'aerodrome, pour attendre le T. H. Pere, se trouvent
Mgr le Vicaire general, representant Mgr l'Archev&que, ls
Confreres hollandais, deux Peres Redemptoristes am6ricains, de
nombreuses Filles de la Charit6 et des dleves des Maisons de
Sceurs.
II fait assez chaud, ce qui est normal en cette region ; mais
partout resplendit le vert, qui atteste l'humidit6 profonde de ia
region : le pays de fleuves nombreux et de forets denses.
Apres avoir salue les personnes pr6sentes, le T. H. Pire
et ses compagnons de voyage prennent place dans une voiture
des Confreres, et se rendent a la Maison des Filles de la Charit6, voisine de l'aerodrome : l'Educandario Eunice Weaver.
L'oeuvre est destin6e a recevoir et elever les enfants de lepreux.
Ils sont la pres de 400 dans ce grand edifice au milieu d'une
vaste proprietd remplie d'air et de soleil.
Apres une visite a la chapelle, on nous conduit a la salle
oi le dtjeuner permet a deux Peres Redemptoristes de se
retrouver avec un de leurs compatriotes.
Nous avions fait presque cinq heures d'avion, de Fortaleza
k Belem. Ce sont alors quelques moments de repos dans une
ambiance vraiment agr6able. car, en plus d'une journee ensolleillre, nos fenetres nous m6nagent un coup d'ceil sur la verdure et les fleurs... Ce cadre, gai et sympathique, contraste
avec l'ame de ces enfants de lepreux qui portent toujours avec
eux l'ombre triste du sort de leurs parents !...

Avant d'arriver ala ville de Belkm, nous allons nous arr&ter encore dans un quartier bien pauvre : x Sacramenta ,.norn
un peu singulier qui, somme toute, ne traduit pas l'ambiance
de cette ruche ou quelques centaines d'enfants viennent chercher aupres des Filles de la Charit6 la formation intellectuelle
et chretienne. La Maison n'est pas encore termin6e. ce qui
ne l'emp&che pas de recevoir 1 170 enfants a l'ecole primaire.
Au cours de la xisite de la Maison, le T. H. Pere a l'occasion
de voir dans un bassin d'6normes tortues. Rien d'etonnant,
d'ailleurs, dans cette region qui offre encore le < pirarucu»,
poisson geant d'environ 2 m. 50; le o poraqu~ , poisson-torpille avec ses trois organes electriques de voltage different,
pour mieux r6gler ses d6charges myst6rieuses: les <,Victoria
Regis -, 6normes nenuphars : la e castanha" (noix du Bresil),
dont I'arbre atteint plus de 30 metres de hauteur, etc.
La Sceur Servante nous offre ensuite un repas auquel prirent part deux R&evrends Peres Croisiers, aum6niers de la Maison. La visite a ces deux Maisons a 6t6 une visite de famille,
sans discours ni protocole.
Nous avangons davantage vers Belmn. Dans ces faubourgs
de Ia grande ville, les rues etroites sont remplies de gens. La
aussi, avec des cris, ce sont les 6bats d'une fort grande quantit6
d'enfants. Comme il fait chaud, les habitants viennent s'a.sseoir
devant les maisons oi il y a un peu plus d'air que dans I'intcrieur
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de ces pauvres habitations. Nous nous arreitons au < Dispensario
San Vicente *, ou le T. H. Pere est invit6 i etre l'officiant d'un salut
solennel du Saint-Sacrement. Apres la cercmonie religieuse,
on presente au T. H. Pere des delegations des principales Associations : Confirences de saint Vincent, Dames de la Charitc.
Enfants de Marie, Louisettes, Apostolat de la priere. On offre
alors au T. H. Pere deux cadeaux curieux : un crocodile empaille
et une peau de jaguar. Le T. H. Pere pourra ainsi, sans trop
s'exposer, se faire une idee de ces fameuses btes de l'Amazonie ....

Et nous voili, apres ces stations, d'ailleurs agrdables, arrivss a la Maison de nos Confreres hollandais. Pendant quelques
instants, dans une salle, c'est un premier contact du T. H. Pere
avec les Confreres, agrmente par des rafraichissants (nous
sommes au Pard, il ne faut pas l'oublier), et relev6, chose naturelle en ce milieu hollandais, par quelques cigares. La maison.
A deux etages, est agr6able. et on nous a loge au second, on
1'on a un peu plus d'air et de fraicheur. Malheureusement, dans
le voisinage, il v avait une radio, qui se faisait entendre non
seulement des proprietaires, mais aussi des voisins.... et dans
la nuit du samedi au dimanche, elle huria sans arret iusqu'a
3 h. 30 du matin... ; trop de gentillesse de nos voisins de nous
faire participer a la musique de jazz qui battait son plein !...
A c6te de la Maison se trouve l'gglise de la paroisse confie&
b nos Confreres. L'eglise est grande, tres claire et bien aeree.
Le dimanche, on a pu remarquer le grand nombre de fideles
presents aux diverses messes.
7 AouT. - Cette journde est consacree a visiter la ville
de C(mnetd. ancienne ville sur la rive du Tocantins, peupl6e de
8000 habitants. Cameta est le siege d'une a Prelature Nullius ,
confi6e a nos Confreres hollandais et dont l'Administrateur
apostolique est Mgr Cornelio Veerman. Dans cette prclature
travaillent quatorze Confreres et dix-huit Filles de la Charit6 :
et leŽ Confreres comme les Filles de la Charit6 ont un vaste
chamn d'apostolat, car la prelature s'etend sur une surface
de 150000 km2, avec une population de 120000 habitants. La
ville est netite et pauvre, les maisons tres simples et basses,
pas de gratte-ciel, pas d'embouteillage dans les rues, car les
autos. ici, sont des barques avec ou sans moteur ; aussi, Cameti,
c'est encore une ville o6i I'on peut se promener sans trop craindre les accidents de la route.
Anres la messe dite a 6 h. 15. le T. H. Pere. accompagne
de NMM. Godinho, Haazevoot et Gussenhoven, se dirige vers
l'aerodrome. A notre arrivie, deux officiers de la Force a6rienne
du Br6sil se sont prdsentes au T. H. Pere et se sont gentiment
sa disposition pour le voyage. Le commandant de !a
mis'i
Re•ion avait, en effet, mis a la disposition du T. H. Pere tn
,virr militaire pour cette visite des environs de Cametd.
Nous partons a 8 h. 20. Journ6e claire, ensoleillke et chaude.
Nous laissons a c6td I'ile de Maraid, plus tendue que la Suisse,
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et qui separe 1'embouchure du Tocantins de celle de l'Amazone.
De I'avion, on voit un spectacle vraiment grandiose : l'immen.itC des caux, car c'est la region des fleuves, des rivieres, des
marecages..., et a c6t6 la fornt immense avec toutes les tonalites du vert; on dirait un monde en formation qui sort de
l'eau... On aperqoit, ici et l, une maison cachee sous les arbres,
une petite barque perdue sur 1'6tendue des eaux. Le Tocantins
cst un fleuve coupe par des iies, qui en font autant d'autres
f'euves...
Au bout d'une heure de voyage, nous distinguons Cametd,
petit point sur la rive du Tocantins. L'avion se pose doucement
sur le petit aerodrome tapiss6 de verdure. Nous sommes recus
par Mgr Cornelio Veerman, qu'cntourent Confreres, Filles de
la Charit6 et autorites locales : le Maire de la ville et queloues Conscillers municipaux. Tout fut d'une simplicite admirable. Comme ii n'y a pas de transport, on se dirige a pied
c: presque en procession, a 1'6glise paroissiale. Une eglise simple
tt assez ancienne, bien situee au bord du fleuve, pour dtre
plus pres de cette population de p&cheurs. A l'entree du
T. H. Pire, on chante le Magnificat, qui a ici dans cette petite
chapelle et dans un cadre de si grande simplicite, une expression sp6ciale. Apres une courte visite au Saint-Sacrement, nous
,!!ons nous reposer un instant dans la Maison des Confreres,
placee a cote de 'Peglise. C'est une maison modeste en harmonic avec le reste de la ville. et qui, pour le moment, est la
residence de Mgr l'Administrateur apostolique.
C'est le tour de visiter nos Sceurs, qui nous attendent a
leur gymnase q Dom Romualdo ,, situcdans l'autre c6tl de la
ville. Pour v aller, nous passons par la rue qui longe le fleuve
Ie qui semble etre une des rues commerqantcs ; pas de grands
magasins, mais des boutiques modestes. si peu en proportion
dte la majeste du grand fleuve qui coule tout pres.
Les Sceurs nous conduisent a la salle des fetes, o, l'on
avait prcepare une scance au T. H. Pere. Elle commence par un
discours en anglais, de notre confrere M. Jean Bonekamp.
Ensuite, on a entendu de jolies chansons franqaises tres bien
exicut6es par les eleves, avec une aisance que I'on n'aurait pas
soupgonnee chez elles ; sp6cialement, dans I'execution d'une
espcc de prirre pour le Bresil. Finalement, M. Gussenhoven a
pris la parole pour exposer au T. H. Pere les travaux des
Confreres et des Sceurs en cette immense r6gion de 400 km
de longueur.
On 6tait en visite a la Maison, quand arriva une dilegation
de la paroisse de Mocajuba, situee sur I'autre rive du Tocantins
et qui venait saluer le T. H. Pbre. La delegation etait composee
de deux Confreres, deux Seurs et un groupe d'enfants, transportes dans une barque que M. le Maire de cette ville avait
mise a la disposition des Confreres et Sceurs. Par ce geste, on
voit que, dans ces r6gions, on n'est pas encore aux grandes
susceptibilites laiques des grands centres civilises.
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Un ddjeuner en famille r6unit autour du T. H. Pere, Mgr Cornelio et les quelques Confreres presents. Avant de quitter
Cametd, le T. H. Pere a tenu a adresser aux Sceurs r6unies
dans la chambre de Communautd quelques paroles de remerciement de leur accueil si filial et d'encouragement pour leur
apostolat si riche d'avenir, au milieu de ce peuple si r6ceptif
A la foi chrdtienne.
A 16 heures, accompagnds des Confreres, des Soeurs, des
el'ves et d'autres personnes de la ville, nous nous dirigeons
vers I'aerodrome, ou vient de se poser I'avion militaire ; et, a
16 h. 40, I'avion court sur la piste, gagne la hauteur ; un dernier regard sur Cametd, oh nos Confreres et nos Soeurs rIalisent un apostolat vraiment vincentien. A 17 h. 30, nous 6tions
A nouveau A Belem, apres une journme riche pour les veux et
pour le cceur. Le T. H. Pire a tenu a remercier les deux pilotes,
qui ont 6te si gentils et si ponctuels.
8 AOUT. - Le T. H. Pere celebre la sainte messe a 7 heures,
au

< Dispensario San

Vicente , : messe

5

laquelle

assistent

et communient les Soeurs. Apres la messe, rdunion des Sceurs
a la Chambre de Communautd. Une Soeur salue le T. H. Pere,
en francais, et le Pere Gussenhoven ajoute quelques paroles.
Le T. H. Pere remercia les Sceurs de tout le bien qu'elles font
aux pauvres et les exhorta A la fiddlitd a l'esprit de saint Vincent. Enfin, a la grande joie des Sceurs, le T. H. Pere distribua
des images, signdes de sa main.
En I'absence de Mgr I'Archev&que, le T. H. Pere a voulu
remercier le Vicaire g6n6ral de la gentillesse de son accueil
ý l'adrodrome. Le Vicaire gendral nous a conduit dans la visite
du Palais. oi se trouvent statues et tableaux de valeur.
La Cath6drale se trouvant a proximit6 de 1'Archevechc,
nous rendons visite a cet edifice vaste, majestueux et artistique.
Apres la Cath6drale, nous visitons une autre 6glise celebre
a Belem et dans tout le Bresil, car c'est une des plus belles et
plus riches du pays : la Basilique de Notre-Dame de Nazareth.
C'est une reproduction reduite de Saint-Paul-hors-les-murs, a
Rome. En marbre le pave de l'eglise. Et les colonnes et les murs
sont egalement rev6tus de marbre ; partout, de riches mosaiques, saas parler des peintures. A regarder la seule porte
d'entree, on se fait une idWe de la majest6 du temple : les deux
vantaux sont en bronze, hauts de cinq mrtres, larges de 2 m. 50
et d'un poids de 5 600 kilos. Sur le fronton grandiose, representant
le triomphe de la Sainte Vierge, on peut lire la d6dicace :
Deiparae Virgini a Nazareth.
L'apres-midi est consacr6e aux dernieres visites a Belem.
D'abord I'HWpital militaire. Sceurs, Vice-Directeur et deux officiers m6decins attendent le T. H. Pere. Chemin faisant vers la
chapelle, un petit groupe de malades chante : OMarie conue
sans pech wn,et on sentait 1'effort que faisaient ces pauvres
malades pour chanter dans une langue tout A fait inconnue
d'eu. : mais le plaisir de faire plaisir soutient les bonnes volon-
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cvidemment !
La ville de Belem presente A ses visiteurs i'interessant
.tluse Goeldi, fonde, il v a longtemps, par un Suisse. Ce mus6e
s'est enrichi de plusieurs remarquables collections. II s'est
doubl d'un parc zoologique si naturel que I'on se croit dans
une petite forkt peuplee de a tortues, caimans, larantins, tapirs,
loutres, cabiais, tamanoirs, jaguars, singes, serpents, oiseaux
et poissons de toutes sortes ; c'est un resum6 succint de la
forkt de I'Amazonie.
II fallut enfin rdpondre a I'aimable invitation de notre
Cercles
Confrere Tiago Waij et visiter le siege central des
Ouvriers o, dont il est I'assistant eccldsiastique pour tout I'Etat
du Para.
Le President, un laic, adresse un discours en portugais et
exposa les activites des Cercles et souligne le d6vouement du
Pere Waij. Au fur et a mesure, M. Godinho traduisait pour le
T H. Pere le sens des phrases. Comme souvenir de la visite
du T. H. Pere, M. Waij lui offrit un album en cuir de crocodile
fort bien travaill6. Nous avons visit6 les diff6rentes pieces de
la Maison : la chapelle actuelle et la future en construction,
le cabinet dentaire, le secretariat, etc. Le T. H. Pere a 6te heureusement impressionn6 de la bonne organisation, et surtout
du travail que l'on y fait pour les ouvriers, la plupart gens
pauvres. Cela reste bien dans la ligne de saint Vincent.
9 AouT. - Dimanche, done jour de repos, notre journme
sera, de fait, un peu plus tranquille que d'ordinaire. Il est vrai
que ce repos ne faisait pas partie du programme, car on
comptait partir pour Rio de Janeiro le 8 de ce mois ; mais a
cause de la reception officielle du T. H. Pere par le President
de la Rdpublique, on a di renvoyer le ddpart au 10.
Dans la matinee, nous sommes retournds A I'c Educandario
Alice Veaver , dans la banlieue de Belem, la premiere Maison
qui nous a requ lors de notre arrivde ; cela prouve que !'on
en avait garde bonne impression. Apres le ddjeuner, le T. H. Pere
a l'occasion de s'entretenir avec les Sceurs rdunies t la Chambre de Communautd. De retour a la Maison de nos Confreres
hollandais, 1'apres-midi fut consacr6e A preparer le voyage
pour Rio de Janeiro, le lendemain.
Finie la visite au nord du Br6sil, ou se trouvent une partie
de la Province brisilienne, la Vice-Province hollandaise et la
Province du Nord des Filles de la Charit6. Le seul regret que
l'on sent, apres cette randonnde, c'est que dans cette vaste
rigion de l'Amazonie, avec ses 3579991 km2, soient si peu
nombreux les ouvriers apostoliques. Vraiment
messis
n
quidem
multa, operarii autem pauci D.
(A suiivre.)
Francesco GODINHO.
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LE VICARIAT APOSTOLIQUE DE GIMMA (Ethiopie)
ET SON NOUVEL EVEQUE : Mgr FRANS JANSSEN

, Une mission au pays des Gallas, mon cher confrere, c'est
le nee plus ultra des succes que nous pouvons esperer., C'est
ce que, le 5 octobre 1846, Monsieur Justin de Jacobis, 6crivait a
Monsieur Sturchi, assistant a Paris (cf. Annales de la Mission 1847,
p. 484). Mais ni au futur Bienheureux ni aux Vicaires apostoliques
Lazaristes, ses successeurs, ce nec plus ultra n'dchut en partage.
Des 1846, arriva Mgr Massaia, avec ses confreres capucins, et
le pays des Gallas leur fut assign6 comme champ d'apostolat.
Depuis, plus de cent ans se sont ecoulds et les vicissitudes politiques ont ballot6 missionnaires et divisions eccldsiastiques. En
1913. par Dicrets des 28 janvier et 8 septembre, le pays des
Gallas fut d6membrd6
son tour : la partie ouest en fut separne
sous le nom de a prefecture apostolique de Kaffa ,,et confice
aux Missionnaires italiens Della Consolata (Milan). Le 25 mars
1937. elle fut 61evde a la dignite de < Vicariat A,desormais appele
Vicariat apostolique de Gimina. Quand I'Ethiopie. apres la dernibre guerre, recouvra son independance, la plupart des missionnaires italiens furent pries de se retirer et ceux du Vicariat
apostolique de Gimma eurent le meme sort. Demeuraient seulement quelques pretres ethiopiens qui, helas! ne pouvaient
suffire aux assez nombreux chretiens, etablis ici et l1 sur
I'immense 6tendue de cette r6gion (243 000 km2). Rome, en 1956,
leur trouva de nouveaux Missionnaires Lazaristes. fournis par
]a province de Hollande.
Le 20 juin 1959, une tdelgramme de M. Bisoglio, procureur
pres le Saint-Si Se, anyonqait que Mgr Frans Janssen, d6ji
Administrateur de Gimma (depuis le 10 janvier 1958), venait
d'en etre nommd Vicaire apostolique. La nomination officielle est
diate du 21 mai 1959 (cf AA.S. 1959, p. 653). Peu apres, Monseigneur exprimait le disir d'&tre sacr6 en Hollande, a Panningen,
oil vingt ans auparavant il avait regu 1'ordination sacerdotale.
1!fixait meme son sacre au 31 juillet, fete du Bienheureux Justin
i!eJacobis, ap6tre de I'Ethiopie. Quelques semaines seulement
nous sdparaient de cet evenement sans prc6ddent pour la maison
iePanningen. Ce fut des lors une preparation intense que coulunna une belle reussite. La fonction de consecrateur fut offerte
:tunouvel e6vque de Ruremonde, Mgr P. Moors, qui, de tris
ban cceur, voulut la faire dans 1'6glise paroissiale, vis-a-vis du
plus spacieuse que notre chapelle et heureusement
'siminaire,
-'daptee a une semblable solennite. Lcs co-cons&crateurs du
nouvel Wevque furent : Mgr Jozef Baeten. fvequc de Breda, et
\Igr Willem Bekkers, coadjuteur de Bois-le-Duc.
Les ciermonies d'un sacre ont et6 deja plus d'une fois relai.es dans les Annales. Nous preftrons consigner ici quelques
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ddtails speciaux quant a la pcrsonne de l'dlu, de son Vicarial ct de
ses predecesseurs Lazaristes.
Mgr Joannes Franciscus Janssen naquit le 20 septcmbre 1912,
A Boschkapelle, procince de Zelande, aux Pays-Bas, d'une famille

Mgr J.-F. JANSSN, Vicaire apostolique de Gimma (31 juillet 1959)

de vanniers qui comptait huit enfants. II fit ses etudes secondaires A l'6cole apostolique de Wernhoutsburg et les couronna par
le baccalaureat (examen final devant une Commission de 1'Etat).
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Admis au seminaire interne de Panningen, le 16 scptembre 1932,
il y fut ordonne pr6tre le 23 juillet 1939. (Signalons ici que trois
de ses soeurs portent la cornette des Filles de la Charite.) Un
mois plus tard, Monsieur Janssen partait pour le Bresil, ou
pendant quinze ans il se devouait, soit aux missions populaires,
soit ih l'ducation du clerge dans les petits s6minaires. De 1947
A 1954, ii fut supdrieur de Mossoro (Rio Grande do Norte). A la
mort pr6maturde de Monsieur Jean Rijntjes, it lui succeda
comme vice-visiteur, le 16 novembre 1954.
Nouvellement accept6. le Vicariat de Gimma ouvrait a
Monsieur Janssen de nouveaux horizons. Vers le mois d'aout
1956, on fit appel a son experience pour organiser les d6buts
lazaristes en ce nouveau champ. Le 10 janvier 1958, un Decret
de la Propagande le nommait administrateur, titre et charge
inttrimaire qui prirent fin le 21 mai 1959, par sa nomination
de Vicaire apostolique.
Le Vicariat de Gimma s'dtend sur une superficie de
243 000 km2. Sa population compte environ 1000 000 de chritiens
coptes, 500000 musulmans, 500000 paiens, et 9000 catholiques.
Dans la mission, I'on trouve trois pretres indigenes de rite
6thiopien, deux pretres indigenes du rite latin, et quinze lazaristes, A savoir Mgr Janssen, deux ethiopiens, un francais et
onze hollandais. Comme religieuses, it v a ncuf Scrurs indigenes et quelques Filles de la Charite de diverses nationalites.
Mgr Janssen est le septieme Vicaire apostolique Lazariste
en Ethiopie, et la liste m6morable de ses predecesseurs trouve
ici sa place :
1" Mgr Justin de Jacobis, nd t San Fele, diocese de Muro,
le 9 octobre 1800: en mai 1839. nomme Prefet apostolique
d'Abyssinie. Haute-Ethiopie et regions limitrophes ; arrive a
Adoua le 29 octobre 1839; nommt le 6 juillet 1847, Vicaire
apostolique d'Abyssinie et eveque titulaire de Nilopolis ; il fut
sacr6 nuitamment le 7 janvier 1849. i Massaouah. par Mgr Guillaume Massaia, capucin, assistt de Abba Emanot et de Abba
Gebra, pretres de rite dthiopien. II decede le 31 juillet 1860.
dans la vall6e d'Aligad6. Enterr6 h HWbo, ii a e6t bdatifi le
25 juin 1939 (cf. Annales 1912. p. 326) ;
2* Mgr Laurent Biancheri, n Icl 31 decembre 1804, A Borghetto, diocese de Vintimille. Arriv6 en Abyssinie le 13 mai 1842 :
nomm6 le 28 janvier 1853 eveque titulaire de Linga et coadjuteur de Mgr de Jacobis ; fut sacr6 par ce dernier, a Halai, le
2 octobre 1853: devenu Vicaire apostolique d'Abyssinie, le
31 juillet 1860. II deceda subitement A Massaouah, le 11 septembre 1864 ;
3° Mgr Louis Bel, n6 a Castelfranc. diocese de Cahors, le
27 septembre 1823. Nomm6 eveque titulaire d'Agathopolis et
Vicaire apostolique d'Abvssinie ; fut sacre a Paris (Maison mere).
le 22 octobre 1865, par Mgr Alexandre Franchi, archeveque titu!aire de Thessalonique, nonce a Florence, assistt de Mgr Guillaume
Massaia et de Mgr Boutonnet, ev-que de Ba-sc-Terre ; ii debar-

-

334-

que a Massaouah le 23 mars 1866, et decede le 1" mars 1868, a
Alexandrie d'Egypte ;
4* Mgr Marcel Touvier, ne a Desnes, diocese de Saint-Claude,
Ic 14 octobre 1825. Arrive en Abyssinie le 24 f6vrier 1869 ; elu le
29 novembre 1869 6v6que titulairc d'Olene et Vicaire apostolique d'Abyssinie ; ii est sacr6 a Rome, le 30 avril 1870, par
Mgr Alexandre Franchi, et decede a Hournob, route d'Akrour,
le 4 aofit 1888 ;
5° Jacques Crouzet, n6 le 1" avril 1849, a Lansargues, dioctse de Montpellier. Nommd ev6que titulaire de Zdphire et
Vicaire apostolique d'Abyssinie, le 1" octobre 1888 ; fut sacre
le 28 octobre 1888, par Mgr Jacques-Hector Thomas, assiste de
Mgr G6raud Bray et de Mgr de Ponti, auxiliaire d'Ajaccio ; ii
dut quitter I'Ethiopie, par suite des d6vnements politiques, le
28 octobre 1894 ; nommd, le 16 janvier 1896, Vicaire apostolique
de Madagascar-Sud, il rejoint Fort-Dauphin, oi il di6cda le
8 janvier 1933 ;
6° Mgr Etienne-Sylvain Jougla, n6 a Tourouzelle, diocese
dc Carcassonne, le 10 fevrier 1854. Arrive en Abyssinie le 3 septembre 1879; quitte 1'Abyssinie en octobre 1894; nomm6, le
9 fevrier 1895, 6v6que titulaire d'Amata et Vicaire apostolique
d'Abyssinie, ii refuse charge et dignit6 ; sa d6mission est enfin
acceptee le 20 mars 1987. II decede a Salonique, le 4 janvier 1929.
A partir de 1897 et prdcis6ment h cause des difficultis particulieres de cette mission, la Congrdgation de la Propagande, de
concert avec Monsieur Fiat, Supdrieur g6ndral, predfra adopter
une forme de gouvernement interimaire, en attendant que la
situation devienne plus nette. Par d6cret du 28 avril 1897, elle
nomme Monsieur Jean-Baptiste Coulbeaux - Superieur de la
Mission d'Abyssinie avec des pouvoirs bien determines pour
son regime ». Le 31 janvier 1902, Monsieur Edouard Gruson lui
succeda en cette charge qu'il remplit jusqu'a sa mort, le 21 novembre 1934. Le dernier Superieur fut Monsieur Paul Gimalac,
du 28 novembre 1934 jusqu'a la reorganisation ecclesiastique
du 25 mars 1937.
Pendant I'occupation italienne, fut confide aux Lazaristes
italiens la Prefecture apostolique du Tigrd, qui compta deux
titulaires :
Monsieur Barth61emy Bechis (21 septembre 1937-juin 19%9);
Monsieur Salvatore Pane (10 juin 1939-1951).
Depuis, 1'Ethiopie a repris son independance. Les confreres
italiens ont pu rester a Hebo, pres du tombeau du Bienheureux
Justin de Jacobis, leur saint compatriote et le fondateur de la
Mission lazariste. Les confreres frangais, a partir de 1942,
avaient repris la direction d'une 6cole a Addis-Abeba, un pres&minaire et une paroisse a partir de 1948. De 1951 a 1957, ii y
cut le petit et grand sdminaire. En 1957, 1'equipe frangaise fut
relevee par les confreres de Hollande, qui prennent en charge
le Vicariat de Gimma, au pays de Kaffa, c'est-A-dire des Gallas...,
le nec plus ultra tant r&v6 par Mgr de Jacobis.
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Restee pour les confreres frangais et italiens (1938, Annales 103,
pp. 624-632), une ceuvre de rudes consolations, car pleine de
croix, puisse cette Mission devenir et rester pour nos confreres
de Hollande un terrain de fecond apostolat, pour le nouveau
Vicaire apostolique de Gimma et pour ses genreux collaborateurs.
Corneille VERWOERD.

JAPON
LES FILLES DE LA CHARITE
ET LEURS (EUVRES JAPONAISES
LEUR CADRE DE VIE
*

Venus au Japon en touristes, certains Occidentaux, de
retour dans leur pays, ecrivent copieusement sur ce qu'ils ont
vu et qui les a impressionnds. Hl6as ! ils se trompent bien souvent quand ils interpritent observations et constatations. Pour
y reussir honn6tement, lh comme ailleurs, cela demande au
moins un sejour prolong6 et intelligent. II faut comprendre
et pendtrer les apparences. Ainsi I'on rencontre des ,trangers
qui vivent des dizaines d'anndes au Japon pour leurs affaires
et malgrd cela ne connaissent presque rien de la vie japonaise.
Ils vivent a c6t6 d'elle... alors qu'il faudrait en vivre !
COXTACTS

ET

INTERPRrTATION.

Pour le bien et dilment saisir, il est necessaire d'avoir I'occasion de voir et observer le Japonais chez lui, dans I'intimite: pour
cela, il ne suffit pas de participer ici ou la i un repas. Le
Japonais ne se montre pas tout entier a I'6tranger et surtout
ne livre pas facilement a n'importe qui les secrets de sa
rzce et ses coutumes. Sachant voir, le missionnaire qui a
gagne sa confiance et qui par sa position meme est souvent le
c',nseiller intime de la famille, s'avere pour cela mcilleur
ji'e s'il reste un pertinent observateur.
MODIFICATIONS ET UNIFORMISATION.

La vie japonaise, dans I'ensemble, a pas mal change
drpuis la derniere guerre mondiale. On imite beaucoup les
Europeens, et partout la vie s'uniformise. Les grands immeubles
a 8 ou 10 dtages qu'on pcut voir actueliement dans nombre de
vifles, produisent de suite cette premiere impression. Dans
l1'europeenne, et
les h6tels, vous pouvez vous faire servir
I'on vous traite comme chez vous. Dans les iues, hommes et
fcmmes, en et6 principalement, portent des :-abits comme chez
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rous. souvent h la derniere mode. Pour sa part, le kimonoo
cevient de plus en plus rare, en public tout au moins. Certes
tout cela demeure exact. Mais il faut savoir que rentrd chez
lui, au moins dans quantit6 de cas, le Japonais quitte les
souliers de cuir et endosse ses habits japonais, s'y trouvant
plus a l'aise. Tout cela et mille autres observations prouve
que la vie iaponaise familiale n'a encore Das autant change
qu'il pout paraitre Cela s'avere encore plus wrai pour les gens
. .Rl

I

_

.
JAPON. -

Un geste d'universlle charitd

dc la campagne ou les anciennes coutumes se maintiennent
encore presque intactes.
LA FEMME JAPONAISE

DANS

LA

5

SOCIET

D'AUTREFOIS.

Au Japon, comme quasi dans le monde entier, dans toute
famille, la femme joue un r6le preponderant. Lafcadio Hearn,
marie a une Japonaise, qui vecut de longues ann6es au Japon
et en parlait la langue A la perfection, a laiss6 plusieurs livres
sur les Nippons dont il connaissait les mceurs comme pas un,
et A fond. II y a cinquante ans, il formulait deja cette observation : a Les plus extraordinaires produits de I'esth6tique japonaise ne sont ni ses ivoires, ni ses sabres, ni ses laques merveilleuses, mais bien ses meres de famille v. II se trouvait dans le
vrai. Que penser de la femme japonaise? II faut d'abord
savoir que sa position dans la societe japonaise n'6tait pas
toujours la m6me. II faut pour cela distinguer plusieurs p6riodes.
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CONCEPTIOU'

PAIEXNE

DE

LA

FE.MIE.

Confucius, le Sage chinois, toujours en grande veneration
au Japon, ecrivait, 500 ans avant le Christ : o Homnnes er
femnues ne devraient jamiais s'asseoir dans 1ia intnme chambre,
apres I'age de sept ans ,. Les maitres boudhistes japonais ajoutaient : - La femme est tie creature avec I'apparence d'un
ange, mais au fond de son dtre c'est un esprit diabolique, .
II ne faudrait pas estimer ce jugement par trop exagere, si
I'on se souvient que, en Occident et a peu pr.s a la meme
epoque, Socrate ecrivait : c<La fenine est la source de tout
mal ; son amour est plus i craindre que la haine de I'ihonte 0.
Que dans cette conception paienne, la femme japonaise
fut rel6gude a un rang bien infericur a l'homme, c'est facile
t comprendre. Cette situation, on la consta:e encore aujourd'hui, bien que libert6 et tgalite de la femme aient 6td proclamees apres guerre. Des coutumes sociales datant de plusieurs siccles ne se deracinent pas par un simple dccret et
en quelques mois. La mentalite change lentement et bien peu.
Si certaines jeunes filles, surtout les etudiantes, osent davantage
agir selon leurs droits, cela derneure une exception.
La situation actuelle de la femme au Japon remonte au
siecle, temps de luttes intestines et sans fin. On s'en fait
\i•
tne idee, quand on lit par exemple, les dcrits de Kaibara Ekken,
confucianiste, qui dans son livre Onia Daigaku (Le grand savoir
ti fenmmes) a ainsi codifie la place et les devoirs de la fenime.
fElles doivent d'abord suivre les trois grands preceptes
iohbdissance :
lo Ob6ir A leurs parents, dans leur jeunesse
2" Obeir a leur mari. dans le mariage
2,
, 3° Obdir A leurs enfants. dans la vicillcsse. »
Et notons qu'aujourd'hui encore si, dans une famille ou se
tuouvent gargons et filles, le ptre \ient a mourir, ce n'est pas
I:. mere qui devient la premiere autorite, mais le fils aine.
Le m.me Ccrivain enumere les cinq maladies morales chez
1.: femme : desobdissance, colere et haine, medisance, envie,
enfin la stupidite. II donne tgalement les sept raisons de divorce .
Liesobeissance aux beaux-parents, sterilite, lascivite, jalousie,
maladie repugnante, bavardages intempestifs ct accusation de
\,,1. Et il insiste encore une fois sur la soumission de la femme
cnvers ses beaux-parents, meme si ces derniers 6prouvent le
1
bsoin de la detester et de la mepriser.
Avec de tels preceptes, le sort de la femme n'Ctait guere
enviable et le mari voulant sc dCbarasser de son 6pouse et en
prendre une autre, pouvait facilement faire xvaoir un de ces
motifs contre lesquels il n'y avait aucune defense possible.
LES

DEVOIRS

DE

I.'EPO' SE

JAPONAISE.

Le chapitre sur les femmes rnarices derieure interessant
Eile doit considdrer son mari comme son srul seigneur et le
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servir en toute v6n6ration. Le grand devoir de la femme jusqu'A sa mort reste l'obdissance... Elle doit considerer son mar
comme le Paradis meme, et elle ne doit cesser de songer aux
moyens de lui obdir, evitant ainsi le chitiment du Ciel. Elle ne
doit pas ceder aux sentiments de jalousie. Elle sera la premiere
debout et la derniere couche ; elle occupera sa journee A
filer, A tisser et A coudre. Elle ne boira th6 et sak6 (vin de
riz) qu'avec grande circonspection. Elle evitera les lieux publics
et m6me de visiter les temples jusqu'A I'Age de quarante ans...
Au nouvel an et lors des cinq fetes, elle devra visiter les
parents de son epoux avant les siens, et elle n'ira nulle part
sans la permission de son mari.
JUGEMENT

SUR

CETTE MORALE

PAIENNE.

Quelques-uns de ces preceptes semblent raisonnables, mais
it faut savoir lire entre les lignes et voir le comportement astucieux de ces 6pouses. Le mari etait done roi absolu, et la
femme sa servante ; lui jouissait de toute sa libert6, et elle
n'avait qu'A c6der A ses volont6s ; elle devait suivre une morale
tres stricte, et lui ne s'y liait guere. Ekken nous fait sourire
quand il termine ainsi son livre:
Si la femme agit selon
les preceptes que nous avons exposes, la vie familiale ne
pourra etre qu'harmonieuse et la maison offrira un spectacle
de paix et de concorde *. II oubliait seulement qu'il met tout
sur les 6paules de la femme, sans faire prendre au mari la
moiti6 de la charge.
LES

EXIGENCES

POUR LE

MARI

JAPONAIS.

Pour 6tre juste, remarquons cependant que l'homme japonais, du xiv ou xvir siecle, devait lui aussi suivre un code
rigide, celui de la vie du guerrier (Bushid6) qui reglait le
comportement des hommes jusqu'en leur moindre d6tail. II
6tait, lui aussi, serf d'un Gouverneur, d'un G6ndral ou d'un
Daimyo. Ces Grands se faisaient continuellement la guerre,
et tout homme valide dans le fief du Grand devait participer
a la lutte et se battre pour son seigneur. Aussi I'homme ne
sortait jamais sans armss, et le matin, quittant sa maison, il
pouvait 16gitimement se demander si, le soir, il allait revenir
chez les siens. Le cas n'dtait pas rare que, sortant de chez
lui pour n6goce ou visite chez un ami, il flt massacr6 en cours
de route par des gens du parti rival.
L'ESPRIT GUERRIER AU JAPON.

Cet esprit de Bushid6 fut ainsi impos6 et inculqu6 comme
vertu premiere envers l'Empereur et pour ddfendre la patrie.
Les soldats de la derni4re guerre mondiale ont bien montre
cet hMroisme sur tous les fronts, mourant bnvement et heroiquement selon le pur esprit du Bushid6. A pr6sent, on le
voit moins, et I'on souhaiterait meme un peu plus de virilite
aux hommes de notre temps.
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VILLES ET CADRES DE VIE JAPONAISE.

Comme le pays est ouvert desormais aux gens des autres
nations, les Japonais connaissent de plus en plus notre maniere
de vivre. Dans les grands magasins, on trouve absolument de
tout. J'en ai fait 1'experience. Ayant di quitter la Chine communiste en 1952, mes sup6rieurs m'ont alors envoyv au Japon.
Avant mon depart d'Europe pour Tokyo. j'ai cru prudent de
me munir de quelques articles n6cessaires ou utiles : un solide
parapluie, du linge pour l'hiver, un impermtable, etc. Arrive
b destination, j'ai vite constatd que j'aurais pu me passer de
ces divers achats : car au Japon on trouve tout le necessaire
et souvent A meilleur march6. L'Angleterre, I'Amerique, I'Allemagne, la France, la Suisse, etc., exportent ici la derniere mode
et les plus r6centes inventions. De par ailleurs. comme le
Japon fait naturellement beaucoup de commerce avec les pays
d'Asie, on trouve sur ses dtalages les meilleurs produits des
Philippines, de l'Inde, de Formose et d'aille'rs.
L'IXDLSTRIALISATiUN

Dl'

JAPON.

Pour sa part le Japon, fortement industrialisi lui aussi,
fabrique d'excellents produits. II en rdsulte que tout cela contribue 4 moderniser la famille japonaise et son cadre de vie.
Dans les grands magasins, a sept etages et davantage, I'on
rencontre des milliers de femmes circuler, admirer et acheter
scion la somme qu'elles peuvent depenser. Dans les sous-sols, on
rencontre toute I'alimentation : viande et gibier de multiples
sortes, jambon fume, saucisses, plus de cent varietes de poissuns, fruits succulents du pays et de I'etrangcr. Ainsi en plein
hiver on peut acheter de magnifiques raisins de Californie ou
d'Australie, sans oublier fruits en conserves, condiments pour
tous les goitts, vins et liqueurs, chocolats, bonbons et autres
douceurs, en nombre de varidtes. Au premier etage l'on trouve
articles pour hommes ; au second, vktements et lingeries pour
dames ; au troisieme, trousseaux pour enfants, etc. Les etages
s'entassent, offrant et prodiguant matdriel de cuisine, fourniture
de tout genre pour sports, horlogerie, apparei!s de photo, etc.
Au dernier 6tage s'dtalent les soldes de tout genre : articles
1 bon march6 car passes de mode ou fin de sdries. Vous pouvez v consacrer des heures et v retourner sans cesse, on n'a
iamais fait le tour de telles occasions qui se renouvellent sans
fin. II en resulte que la famille japonaise de notre temps
peut se permettre un confort, totalement inconnu avant la
derniere guerre. Seule la question du prix met un frein a
cette naturelle fringale. Le salaire du marl est modeste ; plus
encore le manque de place au foyer domestique. La famille
japonaise doit se contenter g6neralement de deux ou trois
pilces : chambres petites qui seraient vite encombries si l'on
achetait les articles qui se prdsentent aux acqudreurs 6ventuels.
La femme japonaise (comme celle de toutes les regions du
globe) est surtout impressionnie et attir6e par I'arsenal des
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rout modele, I'appareillage electrique, machine B laaer, ventiIrc-ur, etc. Les cuisines sont generalement assez primitives mmee
oi a instaild ici ou la un rechaud ou poele A gaz.
ion
Li

CUISINE AU JAPON.

Malgre la superiorite materielle de I'appareillage modmrne,
SesIt la cuisine chinoise qui reste la plus appr6ci6e avec ses
r..is varies et delicieux. Mais un bon repas chinois, on ne
p-ut se le pe-rmettre qu'aux grandes fetes de l'annee. Pour
s iours ordinaires, la cuisine japonaise doit suffire. Elle reste
-bcau, up plus simple et fait attention surtout aux couleurs et
z ;a variete des condiments.
TRAVACUX

DO1ESTIOCES DE

LA

FEMME.

Gensralernent !a femme japonaise est tres fidele et tres
c-i ouee a son mari, a sa maison, elle l'est jusqu'a la seritude. Elie salt que sa mission est d'engendrer et d'eduquer
-es enfants et perpetuer ainsi la famille a laquelle clle est liee
par son manage.
Vi\ant dans une petite et vieille maison, sans les facili1t0 modernes, la femme japonaise y passe tout son temps.
li cst assez rare que son mari sorte avec elle pour un repas
ou pour tout autre divertissement. Dans la maison il v a
iarcment imitation car la place fait defaut. Si le mari doit
cntretcnir ses patrons ou ses amis, il le cait a l'hotel ou
z:v restaurant de th6 sans v mener sa femme.
UNI')

ET

MARIAGE.

Le concubinage a toujours existd au Japon, mais ny a
imais etd pratiqut sur une echelle aussi large qu'en vieille
Chine. En Orient, le svsteme d'avoir une deuxieme femme vient
de I'absolue n6cessit6 de continuer la famille dans la ligne
male. Si I'epouse legitime ne donne pas de garcon, le mari,
dmns ce but surtout, prend une seconde femme. Mais aujouro'huit cette pratique disparait de plus en plus, faute de ressources. Le mari en effet a deja ample difficulte de nourrir
sa femme et ses enfants. D'autre part, avoir deux femmes,
dans un menage, ouvre la porte aux jalousies et aux disputes.
PATIENCE

ET OBEISSANCE

DE

L'EPOUSE.

La femme japonaise est extrmmement oatiente. Elle supporte toute sorte de peine et contrarite6s, m:me les manieres
dures et arrogantes de son mari. Selon la coutume japonaise,
la famille de son mari et
par son mariage, la femme est liee
pas sculement B son epoux. Une fois entr6e dans cette parente,
c'est son devoir et sa mission de continuer .-t d'6pouser aussi
kl tradition de la famille. A cause de cela, il n'est guere possible qu'une femme divorce car elle se d6shonorerait par cet
acte, m&me si tous les torts se trouvaient du c6t6 de son
mari. En outre elle aime inormdment ses enfants et ne veut
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jamais les quitter. Des lors, elle reste totalement soumise a
son mari, mime s'il la traite trop souvent en servante et
rnme la tyrannise.
LE

POiVOIR

DU

MARI.

Dans la famille le mari est tout puissant. Pour le comprendre ii suffit de constater certains usagcs. Ainsi dans presque toutes les maisons, meme assez pauvres, ii v a une baignoire dont on se sert quasi tous les jours. Elle est bien deux
fois plus grande que celles d'Europe. Pour prendre son bain,
le Japonais se lave d'abord i l'eau chaudc. mais hors de la
baignoire. Apres s'&tre vraiment nettoye et tout propre, ii
entre dans le bain. Au fond, c'est pour se rincer et jouir de
la chaleur de I'eau ! Cela permet de comprendre que la meme
eau serve pour toute la famille. Le privilege d'en user le premier revient toujours au pere, apres lui viennent les enfants,
ensuite la femme et enfin les servantes, s'il s'en trouve.
LABEUR DOMESTIOUE DE LA FEMME.

Pour diverses raisons, le travail domestique rcste onnreux
et fatigant pour la femme. Comme sa cuisine est minuscule,
elle doit employer des heures pour pr6parer les repas. Elle
se leve t6t le matin pour allumer le feu. Pour chaque repas,
elle doit nettoyer et laver le riz et le cuire, car le Japonais
aime manger le riz tout chaud, meme si les autres plats peuvent etre servis froids ou tiedes. Apres ie repas, la femme doit
laver assiettes, bols et coupes qui sont bien plus nombreux
que dahs la cuisine europeenne. Chaque espece de viande ou
l•gumes, les condiments eux-mimes doivent &re servis dans
des bols diff6rents. Pour les nettover, elle ne peut compter
sur l'aide de son mari, comme cela se presente ailleurs. Le
Japonais estime cette besogne comme incompatible avec sa
dienit6. Des lors tout retombe sur les bras de la femme. Pour
la cuisiniere, le seul dejeuner repr6sente, B peu pros, deux
heures de pr6paration.
LITS FT COt'CHETTES.

La maniere de dresser les lits exige aussi nettement plus
de travail qu'ailleurs. En effet, les lits dresses n'existent pas,
puisqu'on dort sur des tatamis. Le soir, on apporte matelats,
couvertures et l'on prepare A m6me le sol la couche de chaque
membre de la famille. Le matin, il faut tout enlever, tout plier
et tout ranger dans un coin, cach6 par une porte ou derriere
une penderie.
PROPRETI

ET ENTRETIEN.

La maison japonaise doit &tre souvent balayde et dpoussctie, car, dans les villes surtout, ii y a surabondance de poussi're. Les rues et ruelles ne sont, en effet, que rarement pavees
ou macadamisees. Et sous le trafic intense, la poussiere abonde,
alors que les fenetes restent ouvertes. La femme doit prodiguer
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vigilance et devouement pour garder la maison nette car le
Japonais aime et cherit la propret6.
Dans la maison, hommes et femmes sont ordinairement
habilles a la japonaise, meme si, pendant le reste de la journee, on revet le costume europeen. Cette double fagon de se
vctir augmente et complique encore le travail de la maitresse
de maison car c'est elle qui doit pr6parer les kimonos pour
le mari, pour ses enfants et pour son propre usage. Et tout
ensemble elle dolt tenir en bon 6tat et propre ce double vestiaire. Aussi I'entretien de la maison et des enfants prend
jour pour jour tout son temps et ne lui laisse jamais quelques
journCes libres.
QrALITES DE

L'IPOUSE JAPONAISE.

La fidelit6 de la femme japonaise a son mari reste a bon
droit proverbiale. Elle ne se rencontre guere ailleurs a un tel
point. Aussi que d'histoires touchantes on peut lire dans les
livres et il en reste encore de rrmme, aujourd'hui. On cite
maints exemples. En 1936, quelques officiers et leurs soldats
se mirent en r6volte contre le Gouvernement de Tokyo. Quelques-uns. armes de revolvers, fusils et mitrailleuses envahirent alors la maison du vicomte Saito, ancien Premier ministre,
pour I'assassiner. Imm6diatement la vicomtesse Saito se place
devant son mari criant aux envahisseurs : o Tuez-moi. mais
epargnez mon mari! ý Et, comme ceux-ci faisaient feu, I'hMroique 6pouse met la main devant la mitraillette jusqu'a ce
que, perc6e de balles, elle s'effondre dans cette hdroique
defense. D'autres jeunes revolt6s se rendirent egalement chez
Ic g6n6ral Watanabe. Le g6enral 6tait djaB 6tendu a terre
quand sa femme arrive et tout aussit6t se precipite sur le
corps de son mari pour le protdger. Les assassins alors braquerent leurs armes sous le corps de l'hroique femme et achevbrent ainsi leur horrible besogne.
L'histoire japonaise est pleine de tels exemples d'un si
noble heroisme, attestant la fid6lit6 des femmes h l'endroit de
leur 6poux.
ESTIME

ET

QUALITES

DE

LA

JAPONAISE.

C'est un fait que nombre d'6trangers, soit diplomates ou
autres, vivant au Japon, se marient avec des Japonaises et
zvouent qu'ils ont trouve lb leur vrai bonheur. La Japonaise,
dans la quasi-totalit6 des cas, aime son mari, lui est divouec
et n'a pas d'autre int&r6t que le bonheur de la famille. Et
ccmme elle est toujours souriante, calme et patiente, la politesse m6me, il est facile et agreable de vivre avec un itre
pareil. De plus, toute h son travail de maison, elle la tient propre et attrayante. Le mari, apres son labeur de la journee.
aime alors revenir chez lui et se reposer aupris des siens.
En contrepartie, I'inverse est souvent constatd, peu de mariages
entre japonais et europaenne sont vraiment heureux. Cette
6trangere, habitude a une vie plus libre et ind6pendante,
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montre assez vite les dents pour dtfendre ses droits. Mais
I'homme japonais, par habitude et de par la coutume, est
porte a exercer I'autorite et voit dans la femme plutot un itre
inftrieur, ce qui fait surgir conflits et mesintelligences entre
les deux 6poux.
LE BONHEI

R

lIES

JAPONAISES.

Si, apres tout ce que nous avons observe et rapporte,
le sort de la femme japonaise semble peu enviable, il nest
cependant pas intolerable. La plupart des femmes mariies
semblent vraiment contentes et heureuses. Des coutumes
seculaires ont moul6 l'6pouse de telle facon qu'aujourd'hui
encore elle trouve cela tres naturel. Si les jcunes filles commencent a reagir contre ces coutumes. leurs mercs, elev6es selon
les anciennes traditions, voient cela avec 6tonnement et peu
de sympathie.
L'ESPOIR DONNE PU COURAGE.

Cette vie de ddvouement familial aura pourtant sa
recompense ; aussi au temps p6nible, I'epouse y pc•se pour
se consoler. Quand elle sera vieille et veuve, ses enfants d6jý
grands et marids, feront leur possible pour rendre les dernieres annees de sa vie agreables et confortables. Les veuves
sent particulierement nombreuses au Japon. D'abord c'est un
fait que la femme vie relativement plus longtemps que I'homme,
mais surtout la derniere guerre a multiplie les veu\ages pr6maturts. La vieille grand-mere reste dans la famille de ses
enfants mari6s. C'est toujours un devoir sacrt pour les enfants
de 'occuper et de bien traiter leurs parents iors de leur vicille'se. C'est A ces heures surtout que la maman peut penser,
devant ses peines et fatigues ; elle voit alors que son incessant
dvxouement ne sera pas vain, en ces lointaines annees.
L'iDUCATION

DES

FILLES.

La jeune fille doit, des la plus tendre enfance, observer
la ligne de demarcation et distinction entre les sexes : elle doit
(cs lots conserver une certaine retenue, meme dans ses rapports
avcc ses petits freres. Son education tend surtout a la pr6parer
Suin assouplissement. a une discipline qui servira a developper
plis tard une certaine resignation dans I'attitude vis-a-vis de
son mari et de sa nouvelle famille.
INSTRUCTION DES JEUNES

FILLES.

Les jeunes filles d'aujourd'hui frequentent, presque autant
oue les gargons, les diff6rentes 6coles, et beaucoup poursuivent
jusqu'aux 6tudes superieures. II n'est pas rare de voir des
demoiselles munies d'un doctorat ou d'un diplnme superieur
ce maniant outre la langue maternelle divers parlers etrangers.
LA

POLIESSE JAPONAISE

ET

SES

RAFFINEMENTS.

En dehors du programme scolaire, la jeune fille suit ordinairement les cours d'enseigaement m6nager moderne, et doit
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sc rendre familieres d'innombrables varietds de leqons d'6tiquette. La politesse europeenne parait aux Japonais assez
rustique. Et celle qu'on inculque a la femme nippone est poussde
au plus haut degr6. J'ai sous les yeux la derniere edition d'un
livre sur I'4tiquette japonaise. C'est un volume de 222 pages.
Pour ne donner qu'une faible idde des principaux chapitre on
v trouve : Comment se saluer etant debout ou assis sur ses
talons? Comment entrer dans une chambre, dans une maison,
comment ouvrir et fermer les portes? Comment marcher, se
tourner, s'asseoir, se lever? Comment tenir une tasse, boire
du the et manger les petits giteaux qui l'accompagnent'
Comment se servir de l'eventail ? On v trouve des pages et
d(is pages sur la facon de manger les diffdrents mets japonais.
Trente pages pour \ous dire comment envelopper un present,
comment l'offrir. le recevoir? Quinze pages sur la coiffure,
comment endosser ses habits et comment les plier? Onze pages
sur la visite d'un temple et la participation aux cer6monies.
Ouatorze pages sur les rites et coutumes du mariage. Dix pages
sur les fun6railles ; des pr6cisions sur les fetes japonaises, le
bain, les ceremonies a I'heure du the, les lettres et comment
compter avec ses doigts...
Toute cette etiquette se compose d'inn',mbrables details
qu'il faut savoir et pratiquer pour itre un Japonais qui sait
vivre. A la maniire de saluer, on juge, des we prime abord, le
ciegrr
de rafinement de la personne a qui I'on a a faire.
L'usage de la poignCe de mains est peu rdpandu au Japon.
Les Japonais s'y soumettcnt, mais assez gauchement, si. le
premier, on leur presente la main.
LA

SA\I'TTIO\

JAPO\AISE.

Le salut japonais correct se prdsente de la sorte : les
pieds sont joints, le haut du corps incline a 45 degres, et les
mains a plat le long des jambes, tandis que les coudes sont
rapproches du corps. Les femmes font de m6me mais posent
les mains sur leurs genoux- Comme dans les maisons il n'v a
pas de chaises, on s'assied par terre, appuyt sur les talons.
Dans les families plus aisdes on s'asseoit de m6me, mais sur
des coussins. Alors pour se saluer, les mains sont posdes a
plat sur les nattes devant les genoux, le buste s'incline lentement jusqu'a ce que le front touche le revers de la main. C'est
ainsi egalement que la maitresse de maison et les servantes
saluent leur h6te, avant et apres sa visite.
RIGLEMENTATIONS

DU

SAVOIR

VIVRE.

II y a encore diverses faqons de marcher sur les nattes,
d'ouvrir et de fermer les portes a glissieres, de transporter
et de placer, devant son h6te, objet ou plateau, de tenir et
manceuvrer 1'6ventail, de faire des nceuds, d'emballer des
cadeaux, de porter un furoshiki, ce carrt de soie ou de coton
destin6e
prendre et manier divers objets. Pour chaque chose,
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pour chaque mouvement, it faut I'accompagner de paroles et
de formules soigneusement rtglees par I'usage.
LES FLEURS ET LE THr.

L'art des arts pour toute jeune japonaise bien 6duqude,
c'est de savoir l'arrangement des fleurs et les rites de la
cdremonie du thd. Tout cela doit s'accomplir suivant les regles
les plus strictes qui attestent le raffinement de ce peuple. Dans
toutes les ecoles et universit6s fCminines, ii y a des leqons
spdciales et des examens sur de telles matieres. A Tokyo sculement, on compte actuellement jusqu'5 20.000 professeurs dans
la faqon de dresser des bouquets. Cet art, l'kebtaa. s'enseigne
m~me aux simples ouvrircs d'usine, et cela dans les moments
et heures de loisir.
L'ART DE

F.IRF. UN

BOUOUET.

Quand les Japonais regardnt un bouquet, assez souvent,
n-algri leur politesse raffinee, ils ne peuvent retenir un ldger
sourire qui veut dire : < Vous avez de bien belles fleurs, mais
vous ignorez leur tme ! > Les Japonais sont peintres de talent,
ils savent employer et marier les couleurs de leur palette.
Cet art se voit dgalement dans l'arrangement d'un simple
bouquet de fleurs qui doit obeir a tout un cedrmonial bien
regl. Les styles d'arrangement des flcurs se divisent en plusieurs &coles. La plus c61ebre est celle de Kyoto, qui a le droit
de d6cerner certificats et dipl4mes necessaires aux professionnels. Le comment de ces bouquets me parait impossible a
dccrire pour un Europeen qui n'a pas suivi les cours de l'&co!e
fleuriste. Bien des europdennes ont pris goit . cet art raffine.
11 faut notamment que toutes les tiges soient reunies en un
soul point de d6part, et aucun croisement de branches n'est
tolere. Le bouquet se pr6sente 5 peu pros en triangle, en trois
gerbes l6ancdes de longueur indgale. La plus haute svmbolise
le Ciel, la m6diane I'Homme, et la plus basse la Terre. Tiges
et branches sont toujours impaires, le plus souvent trois ou
cinq. II faut a tout prix 6viter la sym6trie. On pr6fere les
f leurs en bouton et toujours avec leur feuillage naturel. Et
cc bouquet ne se met pas dans n'importe quel vase. Les recipients doivent 6tre adaptis au caractre des plantes : ce seront
des bronzes ou des porcelaines, paniers. vases suspendus,
d'apres tout un code determin6. De plus, ces bouquets doivent
varier suivant la saison et s'adapter a ce qu'ils doivent orner.
Si, par exemple, le fond est une scene de montagne. n'v mettez
pas des fleurs qui poussent le long de la mer. Si ie cadre
prnsente le portrait d'un h6ros, vous devez y mettre et agencer
les fleurs qu'il a prefdr&es.
LE COIN,

'AI-UTfl

DFS FI.EURS.

dans la
o•lljoLurIs
Dans la maison japonaise sc troute
i-meure principale, une alcove savamm-nt or0!ice. le tokonoma.

C'est l1 qu'on pose sur ti

soclunsoc. botiaucIu

dJ loute beautI-.
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Des que vous entrez dans cette piece, saluez tout d'abord ce
bouquet puis ce sera le tour du maitre de la maison qui sera
flattd de votre pertinente attention et de votre bon goit.
L'IMPORTANCE DU THE.

Le Japonais (c'est bien connu) raffole du th6 vert. Le pays
cst partout renomm6 par les vari6t6s fines et delicates de
diverses sortes de the. Comme un chacun le sait, le the, originaire de Chine, est un arbuste peu 61ev6, N feuilles alternees.
II exige pour sa culture un climat tempIr6 et r6guliercment
humide. Pour avoir ce qu'on nomme le th6 vert, il faut faire
sdcher les feuilles imm6diatement apres leur cueillette. Cet
arbuste peut parfois 6tre assez grand. A titre de curiosit6, on
note que l'arbre de the le plus gros du Japon se trouve au
village d'Ureshino. A la base, son tronc mesure huit pieds et
demi (pres de 2 metres 50), ce qui est bien consid6rable pour
un arbre a th6.
LA

CONSOMMATION

Dr THE.

En famille, on boit du the, vers les dix heures du matin et

a trois heures de I'apres-midi, et parfois sur les huit heures du

soir. On en prend naturellement apris chaque repas. Le th6
est egalement servi A tout visiteur, h n'importe quelle heure.
Pour accompagner le the, on offre g6ndralement quelques petits
giteaux, qui different selon la saison.
LA

PREPARATION DU

THE.

Comment preparer le th ? Tout d'abord on verse de l'eau
chaude dans la theiýre et dans les tasses pour les richauffer,
puis I'on jette cette eau. Dans la th6iere, pour chaque convive,
on met a peu pres une pettite cuillerde de feuilles de the.
Et suivant le nombre des tasses, on verse de I'eau bouillante
dans la th6iere, on couvre et on laisse infuser, pendant une
ou deux minutes. La th6iere, les tasses et les gateaux sont
plac6s sur un plateau et gracieusement posCs devant I'invit6
du moment qui est assis par terre sur les tatamis. L'h6te
s'mcline legerement pour remercier et rendre la politesse. II
doit savoir comment prendre la tasse avec ses deux mains,
lever avec la droite le petit couvercle de la tasse, le mettre
par terre, tenir la tasse de la main droite, mettre la gauche
comme soutien au-dessous et d6guster lentement 1'infusion.
Cela fait, il pose la tasse vide sur le plateau et la couvre a
nouveau de son couvercle. Si l'on prend un gateau, il faut le
manger tout d'abord et boire le th6 ensuite. Les gateaux sees
sc prennent avec les doigts, les autres avec des batonnets
srpciaux.
Selon le dire g6enral, la meilleure eau pour prdparer le
bon the serait I'eau vive des montagnes. La meilleure du Japon
sc puise a la cascade de Yaro. Celle de la montagne de Rokko
c celle de Nada sont egalement fort rdputCes. Comme aujourd'huit dans les villes, on se sert tout simplement de I'eau
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courante, les vieilles japonaises redisent:
th6 dans les grandes villes !)

I1 n'y a plus du bon

LA c•tRFMONIE

DU THt.

Si toute jeune fille apprend a faire du bon th6 pres de
sa mere, il y a encore la vraie ceremonie du th6, appelee
Cha-no-yu que la demoiselle de bonne famille apprend dans
les collges, oi il y a toujours une chambre, en style japonais,
reservee dans ce but. Les rites sont relativement simples, mais
v mettre toute la distinction feminine japonaise est nettement
plus difficile. II y a dans ce but des ecoles differentes, mais
dans l'ensemble le cer6monial se ressemble fort.
Dans la soci6t6 distingu6e, pour le th6, on reserve ordinairement une petite piece de quatre nattes et demie, afin de
lui conserver la note d'intimit6. L'endroit idial est un pavilion
construit tout expres, dans le jardin de la maison, g6n6ralement
compose de deux pieces, une salle d'attente et la salle de th6
proprement dite. Une petite allCe y conduit, artistiquement
dtcor6e de rochers, arbres, ruisseaux, lanternes, etc.
Les invites, quatre ou cinq au plus, attendent dans le jardin.
Quand le gong retentit, I'h6tesse est prete h les accueillir. On
se lave d'abord les mains, on se rince la bouche et I'on p6netre
ensuite dans le pavilion par une etroite ouverture qu'on ne
peut franchir qu'en se courbant. La chambre est nue, a I'exception d'un kakemono, peinture accrochee i la paroi. Sur le
parquet, la maitresse a pos6 le brasero. Elle apporte une petite
jarre d'eau fraiche, la meilleure qu'elle ait pu se procurer,
puis une louche de bambou, le rince-bol, enfin le bol muni
d'un fouet de bambou et la precieuse boite a the.
La maitresse de maison, tout d'abord avec une spatule,
met la poudre de the vert au fond du bol, verse par-dessus
I'eau bouillante, la bat avec une vergette de bambou. Quand
le mdlange est entierement recouvert d'une ecume verte, le
premier bol est offert a I'invit6 d'honneur qui, apres en avoir
gcuit une gorgee, passe le bol a son voisin, ainsi de suite.
Le dernier doit completement finir la bolee.
La maitresse laisse ensuite i ses invites le temps d'admirer
ls ustensiles : le bol a the, la cuillkre de bambou et toute la
v.isselle, car souvent ce sont la des antiquit•s de prix, conservces dans la famille depuis maintes gen6rations.
Souvent la c6remonie suit un banquet oil la maitresse de
rnaison a ddjA eu l'occasion de laisser transparaitre tout son
art culinaire. Cependant cette c6r6monie du the peut avoir
iicu a toute heure du jour et de la nuit. Tout en fournit l'occasion ou le pr6texte : une nuit de pleine luie, I'arrivie d'un
ami, un anniversaire de famille, la premiere chute de neige, etc.
Dans cette ceremonie, le Japonais trouvc un charme particulier : il y montre sa noblesse dans la mni-mire de parler,
d'Ccouter, d'esquisser des gestes tre's etudies. Tout cela s'avere
le fruit d'une culture de longue date, puisque cejha au xv sie-
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cle, on la trouve pratiquee a la cour du shogun Yoshimara,
Kvoto.

&

LE MARIAGE.

Le mariage a naturellement une grande importance dans
la vie de la femme japonaisc. Depuis la fin de la derniere
guerre mondiale, oi l'6galite des sexes fut proclamee, les
mariages d'amour librement conclus entre garCons et filles
deviennent plus frequents, mais ils restent encore l'exception.
La structure familiale a dtd si fortement moule au cours des

siccles qu'elle ne peut se modifier de si t6t.
Du c6te du jeune homme, la famille ne peut s'entouer de
tiop de precautions avant d'introduire dans la maison, non
sculement la femme du fils, mais plus encore celle qui donnera
naissance aux enfants, mainteneurs du nom, et celle qui entretrendra le culte des dieux du foyer et le souvenir des morts.
Hors de ces fonctions primordiales, la femme devra aussi se
montrer en tout temps prate a servir, h aider ou a soigner
n'importe quel membre de la famille de son mari. La separation de sa propre famille est telle, que dans certains endroits
on conserve encore la coutume de cel&brer, dans la maison
qu'elle va quitter, une cer6monie funeraire pour la jeune
mariee.
LA RECtERCHE

D'CN

PARrI :

LE

NAKODO.

Pour ne point se tromper sur le choix a faire et aussi afin
de permettre aux deux families de ne pas s'engager a fond
des le premier abord, pour trouver conjointe ou conjoint qui
convienne, on confie les negociations preliminaires a un intermediaire, homme ig6 et experiment6 appele nakodo.
Celui-ci s'informe sur la situation sociale, 1'6ducation, les
golits et la sant6 de la personne en question. Sa place dans la
famille reste 6galement importante : fils aind ou cadet, ainee
ou cadette, pere encore vivant ou dicede, car dans ce dernier
cas les responsabilites seront plus lourdes. Le nakodo devra
de plus se renseigner sur le nom, le prenom et la date de sa
naissance. MWme le nombre des traits ou caracteres avec lesquels s'ecrivent les noms sont iniportants ; car il peut &tre
plus ou moins heureux. Il serait, par exemple, tout a fait
regrettable si la fille 6tait nee dans le Hinoe-uma (cheval de
feu), car cette fille briderait son mari, en provoquant ou la
mort de 1'epoux ou la ruine de toute la famille. Heureusement.
ce drole de temps n'arrive que tous les soixante ans. D&s iors,
malheureuses les filles qui naitront en 1965, qui sera l'annee
du Hinoe-una (cheval de feu). Tres souvent pour examiner
ces divers points, on consultera un devin qui, d'apres les astres
et les directions cardinales du Zodiaque, pourra indiquer aecc
precision si le mariage projet6 sera hz-ireux ou non.
Une fois que le nakodo a conclu que le mariage sera
vraiment favorable a la famille et que les deux families sc
sont mises d'accord, il organisera l'occasion d'une rencontre

-

349 -

entre les deux jeunes. Ils sont evidemment surveilles des deux
c6tes. C'est le mi-al, Ientrevue ofi les futurs 6poux pourront
se voir une premiere fois et dchanger quelques mots.
Si 1'entrevue satisfait les deux families, on procede A un
&change de cadeaux, yuino, qui correspond i de vraies fiangailles.
Cela fait, le mariage sera conclu et aucun des partis ne peut
se ddrober a une telle consdquence. Assez souvent la famille
de la jeune fille envoie a la famille du ieune homme la moitid
sculement de ceux qu'elle a requs: vetemcnts, sake, seiche,
tissu de lin, etc., et suirement des menus objets qui symbolisent bonheur et longevit6. Aujourd'hui, pour simplifier, on
transmet une somme d'argent repr6sentant la valeur des
cadeaux ; ces pieces de monnaie doivent &tre enveloppees dans
un papier rituel.
LES

PRIPARATIFS DU

MARIAGE.

Enfin on choisit un jour faste pour la ceremonie du mariage.
Trois jours auparavant, les objets de la maride ont etd transportds, en grande pompe ordinairement, dans la maison oi
desormais elle devra vivre. Elle doit y arriver amplement
dquipe et pourvue de ce dont elle aura besoin pour toute sa
vie. Ce seront done des series d'armoires -t commodes, des
kimonos et autres v6tements, des objets de toilette, toute une
literie, tables, batterie de cuisine et mille :utres objets qui
lui seront ndcessaires. Mcme, on se gardera bien d'oublier le
sl:amisen, sorte de guitare a trois cordes, ou tout autre instrument de musique. Des ann6es durant, les pacrnts de la jeune
fille ont economisd pour assurer a la future 6pouse un trousseau digne d'elle et capable de la munir au jour du mariage.
Pour cela ils d6pensent souvent de fortes sommes. Si dans le
vieux temps la fille d'une famille noble emportait quelque cent
kimonos de toute beautd, meme aujourd'hui, dans les families
de la classe movenne, la maride a encore ses deux douzaines
de kimonos, sans oublier le coffre i v~tements, souvent vrai
bijou de bois rare, magnifiquement sculpt6 ct orne de bronze
et d'argent.
LE

JOUR

DU

MARIAGE.

Autrefois, la cdremonie yomi-ini avait lieu le soir, aujourd'hui elle se fait souvent dans la matinee. C'est toujours un
spectacle pittoresque, ce long cortege precede de lanternes qui
precede la maride dans son plus beau. Ordinairement, mais
pas toujours, la c6remonie se deroule dans un temple shintoiste. Les deux families sont aligndes dans tine piece, au fond
de laquelle se dresse un autel. Les 6poux prennent place, face
a ce dernier. Derrikre cux se tiennent I'entremetteur et sa
femme. Le bonze', rev6tu de vetements blancs, coiff6 d'un
bonnet pointu,
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; ;pu:ix La roisierme et la plus grande coupe est enfin pr-sentee
b.rd a e,pxux. puis a sa fenmme. C'est a parrir de ce moment
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m-~
daeux prt-endants sont vraimeint maies. Cet echange
de ..upes -ein de riz (sake), par trois fois repett, est appelt
i an-.an ku-do t'rois fois trois font neuf). 11 constime l'essen:;de
!la .errnmonie. I! doit s'accomplir menm, si le couple ne
s, r-ernd pas au remple et c•61bre la ce&rmonie du mariage dans
. maijon mrtme de !rpoux. Tout le monde japonais comprend
"e pret-.ion san-san ku-do. Elle signifie : ils se sont marids.
car ils nt bu les neuf coupes de vin. Par apres. on presente
'-galernent du sake aux parents et a tous les invites, pour les
fzJre ainsi paniciper a la joie commune.
LE COSTIAME

DE LA ••RIEE.

Rien de plus beau que la nouvelle epousee dans son costume
d- mariage. La fille est presque meconnaissable avec son visage
print en blanc et rose. Trois kimonos I'enveloppent. Le premier
&darlate,le deuxieme blanc, le troisieme noir. Tous les trois
',,nt agencL-s de telle facon qu'on aperqoit les differentes couJcurs-. Le plus beau est le noir. II est de soie, richement decord
dans le dos. sur les manches et la poitrine. D'autre part, les
rranches sont tres amples : leurs pans descendent jusqu'aux
cheviiles. Le kimono traine a terre sur une trentaine de centime-tres de telle fagon que, pour marcher, la fille a besoin de
l'aide de sa mere, toujours attentive a soulever constamment
I; bas du kimono. Ses ornements en fils d'or et d'argent et
autres couleurs evoquent les symboles du bonheur et de la
longdvitid, tels le pin, le bambou, la cigogne, etc. La large ceinture, l'obi, est particulierement riche ; elle est noude dans le
dos, de facon a simuler deux ailes de papillons, gages de bonheur.
Les cheveux sont artistiquement tresses et.dispos6s selon les
rcgles du vicux temps. Sur la t&te, la mariee porte une haute
pcrruque, c'est une veritable architecture de rubans colores
ct d'6pingles tres longues, dories et de formes bizarres. Autour
dc cette coiffure est toujours fixee une bande de soie blanche
ou rouge, le tsuno-kakushi (cache comes), pour rappeler a la

-

351 -

jeune mariee qu'elle doit eviter la jalousie, ligurte par des
comes, suivant la tradition japonaise.
LE DINER

ET SUITE DE

NOCES.

La c6remonie du mariage est suivie de I'inevitable banquet oi les families ont I'occasion de faire plus ample connaissance. La mariee change alors son kimono et son obi de
ceremonie pour d'autres plus simples qui lui ont etd donn6s
par son mari.
Trois jours apres les noces, le couple rend visite aux
parents de la jeune femme, c'est le sato-gaeri. le retour a la
maison.
Notons que dans la classe plus pauvre, la ceremonie du
mariage se fait forc6ment d'une maniire plus modeste, cependant cela reste toujours fort beau, car on emprunte alors a une
amie plus fortunce son habit de ceremonie gard6 parmi les
tresors familiaux.
Dans les campagnes, il existe des ceremonies que la maride
ne supporte et n'cnvisage qu'avec un certain effroi. Quand
elle est emmenCe en habit vers la maison de l'epoux, des
jeunes gens lui font subir quantite d'avanies peu agrdables:
on lui jette de 1'eau, de la terre, les enfants la frappent avec
avec des cordelettes ou des baguettes. Parfois elle doit franchir un obstacle, une barriere de deux ou trois pieds de
haut ; ce qui reste difficile et malaise avec les vetements
longs qui l'enveloppent. Pourquoi ces dr6les de coutumes. Les
uns disent c'est pour dprouver son courage et sa patience:
d'autres pour lui enlever le goOt de vouloir se remarier une
seconde fois... La plus vraisemblable raison est simplement
qu'on veut alors s'amuser un peu. Chaque pays a, dans ce
sens, ses coutumes ou ses rites, les unes et Ics autres parfois
moins recommandables et de goit douteux.
LA

NOURRITURE.

laI cuiFemme et mariage nous amenent naturcllement
mere
toute
de
offices
principaux
des
un
effet
En
japonaise.
sine
de famille est de prdparer, chaque jour, les divers repas
pour son mari et ses enfants.
L'orqu'on pense A la nourriture japonaise, on songe immediatement au riz. II reste en effet, au Japon comme en Chine,
et
la principale cdreale ; les autres cultures : bld, orge, haricot
millet ne viennent qu'apres. Le saki, I'alcool japonais, se tire
du riz et ces deux produits (riz et sake) font obligatoirement
partie des offrandes sacrdes dars toutes les fdtes et ceremol'ennies rituelles du shintoisme. L'empereur lui-mcmrne dans
l'Imperatrice,
et
rizire.,
petite
une
cultive
palais,
son
ccinte de
dc meme, leve des vers a soic, Afin de donner a tous l'exemple
cies travaux de premibre importance pour l'homme et la femme.
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SACRIFICE ET

CONSOMMATION

DU

RIZ.

Dans presque toutes les maisons, on rencontre un petit
autel aux dieux protecteurs du foyer domestique. Sur ce kamidana, la mere de famille offre en sacrifice quelques grains
de riz. Aux jours de fete, on mange du sekihan ou riz rouge
qui prend cette teinte par sa cuisson avec des haricots rouges
(azuki). Dans certains foyers, ce riz est prepar- de cette facon.
le premier et le quinze de chaque mois. II faut ici mentionner
la curieuse coutume de jeter une poigntee de riz dans une
piece ou, durant la nuit, un enfant s'est brusquement reveille,
tout en pleurs.
On peut affirmer que le riz represente environ les trois
quarts de la nourriture quotidienne. Toutefois on peut aussi
sc procurer du pain partout, et son usage devient de plus en
plus repandu, principalement dans les villes. Toutefois comme
il coiate relativement cher, les families moyennes ne le mangent que par exception. C'est quasi une friandise.
PRIPARATION

DU

RIZ.

Le riz se prepare de la meme facon qu'en Chine. II doit
etre cuit a l' touffee avec une quantit6 d'eau suffisante pour
uue, au bout d'une heure a feu moven, les grains avant absorb6
toute I'cau se presentent et demeurent d6taches.
Pour le manger plus ais6ment avec its Mtonnets, on sert,
sur des petites soucoupes des condiments sal6s : tranches de
raves. de navets et de concombres, feuilles de choux couples
en petits morceaux. C'est le repas de la plupart des gens de
condition modeste. Aux f6tes seulement et lors des occasions
heureuses, on y ajoute un peu de viande ou de poisson. A
la fin du repas. assez souvent, le Japonais v.rse du th6 chaud
dans le dernier bol de riz afin de prendre plus facilement les
derniers grains et aussi pour se desalt6rer. C'est le cha-zuke.
LES

PLATS

JAPO.AIS.

Avec le riz, le Japonais sait prdparer les plats les plus
varies. Les plus communs sont le sushi : sur le riz cuit on
verse du vinaigre et 'on saupoudre de sel. A Tokyo, on raffole
du nigiri-zushi, riz press6 en forme de blocs rectangulaires,
garni de poisson cru, de pieuvre ou autre poisson de mer.
Pour le maku-zushi, on met du riz cuit sur une feuille d'algue,
on le garnit de poisson taillI en long, et de legumes divers
coupes tres fins. La feuille d'algue est alors servie roulde. On
decoupe ensuite en tranches et l'on presente. L'inari-zushi est
une boulette de riz, garnie de sesame et de bulbes de lotus,
enrob6s dans une pate de haricots frits.
II v a encore toute la serie des dombuiri. C'est le nom
du recipient : un gros bol de riz garni diversemcnt : oufs
brouilles (tamago-domburi), ceufs et viandes de poulets (oyakodomblri), morceaux d'anguille trempes dan, le shy6u (huile)
et grillds sur de la braise (rFmni-domburi). tranches de bceuf
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cuit avec des legumes (niku-domburi). Tout cela est tres appetissant, mais n'oubliez pas que le substanticl reste encore le
gros bol de riz.
Voici encore quelques specialitis de cuisine japonaise: le
sashimi, poisson cru, coupe en tranches et trempe dans une
sauce au shoyu ; les ni-mono, poissons et legumes bouillis ;
le nushi-mono, poisson cuit a l'dtouffe ; le shiru-mono, soupes

k base de pite de haricots ferment6s et de bouillon de poisson.
LES PATES ALIMENTATRES AU JAPON.

Sans etre des Italiens, les Japonais font une serieuse
consommation de pates, soit le genre nouilles (udon), soit deux
sortes de vermicelle, le sdonen a base de bl1, et le soba h
base de sarrasin, prepares avec un bouillon de poisson. Quand
j'ai demand6 pour la premiere fois, un plat de soba dans un
restaurant japonais, j'ai ete effrayý. On m'apporta en effet
une petite corbeille de bambou, toute pleine. J'ai ete vite
dctrompe car ce soba se trouvait sur une litiere assez mince,
et le dessous 6tait vide. Avant encore faim, i'ai demand6 une
deuxieme corbeille !
RESTAIRA\TS

ET CUISISE V1LLAGEOISE.

odonDans les moindres villages, I'on trouve d'ordinaire des
y:; et des soba-ya. Ce sont des boutiques minuscules, qu'6clairent des lanternes de toutes formes, montrant, sui des rideaux
bleus ou bruns, d'dnormes caracteres japonais. Meme fort tard
dans la nuit, vous entendez un air a cinq notes, inlassablement
le meme : c'est un marchand ambulant de noailles qui passe,
trainant derriere lui sa voiturette a deux roues : cuisine roulante du vonaki-soba.
CONDIIMET

JAPONAIS.

A tout repas paraissent sur la table les tsuke-mono, condiments pour exciter I'appetit ; radis, aubergines, choux, concombres toujours sales ou vinaigres et coupes en lines lamelles.
Mais le condiment, le plus employet, reste Ie sh6yu. C'est un
liquide a base de haricots de soja, de bl6, de sel et d'eau. On
l:isse bouillir pendant de longues heures dans de grands chaudrons herm6tiquement clos. Puis, apres, on ajoute d'autres ingredients, I'on filtre, et I'on met le liquide en bouteilles. On
prend vite gofit au sh6yu qui donne aux mets une saveur
speciale.
ALGUES

ET POISSONS

JAPONAIS.

L'archipel nippon est compose de centaines d'iles ; il est
done entour6 et compnetr6 de toutes parts par la mer. Sans
!cs algues et autres produits tires de la mer, le Japon ne
pourrait vivre. Les poissons les plus courants sont la dorade,
It: thon, la sole, et diff6rents mollusques. Parmi les poissons
d'eau douce, la carpe semble tenir la premiere place. Parfois,
ie vois paraitre sur la table, du requin et de la balcine.
La preparation du poisson est tres diverse : grill, cuit avec
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du sh6vu, sucre ou assaisonne de sake, de citron ou simplement
sale. Parmi les poissons s6ches de toutes sortes, les plus communs sont la sardine, la seiche, A quoi ii faut ajouter les
differentes algues et le nori, sorte de mousse de mer. 11 y a
meme une pate de poisson qu'on vend en forme de saucissons, le kamaboko, a la chair ferme et blanchitre, qu'on decoupe
en rondelles. Impossible de parler de toutes les sortes de poissons et de leur prdparation, on les trouve partout, dans la soupe,
dans les bouillons et dans quantite de sauces diff6rentes.
LGtUMES AU JAPON.

Au Pays du Soleil Levant. les legumes sont varies et genfralement peu chers. Des lors on h6site A engager un jardinier, car son salaire mensuel est presque aussi dispendieux
que l'achat de legumes sur le march6. Outre ceux qu'on cultive ailleurs : oignons, carottes, choux, epinards, pommes de
terre, etc., ii v a ceux qui sont propres au pays : algues, bulbes
de lotus et d'iris. pousses de bambou, fleurs et feuilles de
chrvsanthemes naines et nombre de champignons dont une
espece ressemble a des fleurs en velours. Dans la preparation
de ces divers legumes, sh6yu et sake se chargent de relever
leur gout et saveur.
FRUITS

AU

JAPON.

II existe 6galement une grande variet6 de fruits. Les marchands en sont largement fournis durant I'annee entiere. Nombre d'excellentes pommes (une trentaine d'especes differentes),
mandarines en quantit6 dont les arbustes et leurs fruits donnent aux collines un aspect dor : nefles, poires, etc. Je n'ai
qu'h regarder autour de ma modeste maisonnette. La j'ai plantW
moi-meme, p&chers, orangers, citronniers: et les arbustes a
peine haut d'un metre portent d6ji des fruits. N'oublions pas
les fraises ddlicieuses, les pasteques et melons de diverses
sortes, figues et chitaignes, pour ne parler que des fruits
qu'on vend commun6ment dans la r6gion oh je me trouve.
PLAT PRIFERI

AUI JAPON.

Dans cette cuisine nippone, quel est le plat prefdre des
Europ6ens en r6sidence au Japon ? Pour la grande majorit6
c'est le sukiyaki; probablement par ce qu'il rapelle notre
ragoCt de viande, avec cette sp6cialite qu'on porte le brasero
t charbon de bois i m6me la table. Le plat est ordinairemeni
a base de tranches de bceuf, taill6es en lanieres trbs fines. Toutefois on peut employer toute autre sorte de viande : poulel,
lapin, porc, canard, faisan et m&me la chair du sanglier. A la
viande, on adjoint une notable vari6et de Idgumes, et tout cela
mijote encore devant vos narines 6moustille.s, surtout quand
on l'arrose de sh6yu ou de sakd.
LE POISSON

NATURE

ET AUTRES PLATS.

Parmi les plats spdcifiquement japonais, il faut citer le
poisson cru. On emploie pour cela surtout le thon, la bonite
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cu la dorade. De prime abord, l'etranger ne l'aime guere, mais,
bien vite, on y prend goCt. A l'occasion du nouvel an, on mange
Ie zoni, soupe au riz bien preparee ; et l'on boit le toso, vin
sucr6 dans lequel on met en d6coction diverses herbes medicales.
Et qui n'aime pas I'anko, marmelade faite de haricots de
soja a laquelle on ajoute quantite de sucre. Une telle composition entre dans la confection de nombre de gfteaux japonais.
Tres commun aussi est le t6fu, qu'on prepare Cgalement
avec des haricots de soja depouill6s de eIur premiere peau.
Ce plat est 6galement commun en Chine.
L'ENFER

DES LOCHES.

Et pour terminer avec ces elements d'art culinaire, il
convient de citer le plat dojo que les etrangers nomment I'enfer
des loches. La loche, comme on sait, est un petit poisson de
rivibre ou de mer. Pour preparer le dojo. on met d'abord au
fond de la marmite une bonne couche de tofn (marmelade de
soja), puis on verse de l'eau jusqu'h mi-hauteur, et I'on v
jette des loches bien vivantes. Ainsi prdparee, la marmite est
alors mise sur le feu. Quand l'eau commence a chauffer, les
loches deviennent nerveuses et tournent dans la marmite a
toute vitesse, mais bientot, sous la chaleur qui leur rend le
sejour insupportable, elles se pricipitent et se rdfugient dans
l.' fond de la marmite, dans i'6paisseur du tofu qui reste encore
iclativement frais. Mais bient6t tofu et loches sont pris et
saisis ensemble par l'6nergique cuisson. Si le plat peut paraitre
cruel a quelques sensibilites, il reste neanmoins d'une digestion
trbs facile. La, comme ailleurs en nombre de circonstances,
c'est vraiment la lutte pour la vie !
ETIOUETTE ET POLITESSE DES REPAS.

Pour terminer ces lignes d'ordre culinaire, voici quelques
prescriptions de la sagesse nippone sur I'Ntiquette et la politesse dans les repas :
1° Ne buvez jamais du the fait de la veille ; ce serait en
tout cas une grave incivilite d'en offrir a vos invites, car t
l'epoque feodale on offrait cette sorte de th6 aux criminels,
au moment de leur execution ;
2* Ne jetez jamais eau chaude sur eau froide, car c'est
de la sorte qu'on fait la toilette fundraire des morts !
3" Ne laissez jamais reposer les bAtonnets dans le bol de
riz, mais mettez-les sur le plateau oh l'on vous presente les
divers mets ;
4" Si on vous offre un deuxieme bol de riz, acceptez-le ;
c'est politesse ; mais ne vous laissez pas gratifier de quatre
ou cinq boldes de riz. Ce serait grossikre impolitesse !
5" Avec vos batonnets ne prenez pas de diff6rents mets
pour les gofiter : chaque morceau des diflfrents mets doit
6tre entrecoupd d'une bouch6e de riz;
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6° Avec la main gauche, tenez le bol de riz de telle sorte
que si par hasard quelques grains de riz ou une parcelle des
divers aliments s'dchappe de votre bouche que cela tombe
dans votre bol, et jamais sur le plateau ou par terre ;
7° Si I'on vous sert un poisson entier et que la tete soit
tournde vers la gauche, mangez-le de telle facon que les arites,
par vous laissdes, gardent la m6me position;
8° Quand le repas est termin6, dites : * Go chiso-sama
deshita. , (C'etait vraiment bien bon) et inclinez la tete en
signe de gratitude;
9° Lors d'un voyage si vous dinez dans une auberge, quand

au moment de rtgler la note, le maitre d'h6tel ou la servante
vous offrent un petit souvenir, portant le nom de l'h6tel, en
vous disant :

a

Dozo. , (Je vous prie ! ), alors ne soyez nulle-

ment 6tonne, acceptez simplement et, vous inclinant, ajoutez
aussit6t : a Arigato gosaimazu.
n
(Bien merci du tout). Comme
on le voit, I'ensemble de ces pr6ceptes et conseils n'est pas
sculement de mise au Japon, il est de tous les pays civilises
ct polis.
L'ENFANT
L'AME

DE

L'ENFANT

ET

LE

YI'VWATA-OBI

>.

Scion les croyances populaires, I'enfant recoit son ime
(;imrashi) le quatribme mois avant sa naissance. C'est 1'occasion d'une c6remonie assez touchante, le yuw'ata-obi. Le pere
rcmet de la main gauche a sa femme une espece de ceinture
de maternit6 (ou de grossesse). La femme la recoit de la main
croite. La grand-mere ou la sceur de la femme se rendant
dans une autre piece aident la future maman a s'en entourer
li corps, sous le kimono. C'est une longue bande de soie naturclle de huit pieds environ. La remise du yuwata-obi a presque
toujours lieu le jour du chien, car ce dernier garde la r6putation
d'assurer la santd de la mere. La couleur de la bande est rouge
ou jaune : rouge couleur de la joie et de la richesse, tandis
aue le jaune garde la vertu de disperser les mauvais esprits.
Par cette c6r6monie, !'enfant est reconnu pour un 6tre vivant,
car il a requ I'esprit humain.
L'ENFANTEMENT.

La naissance d'un garqon ou d'une fille est toujours une
joie pour toute la famille : parents et amis accourent visiter
I'heureuse accouchee, et apportent de multiples cadeaux :
layettes, boites de gateaux, jouets et, in6vitablement, de la
bonite sech6e, puisque ce poisson symbolise le bonheur !
Dans les vieux temps, la naissance des jumeaux 6tait
consid6r6e comme honteuse et de sinistre augure, car I'on
croyait g6n6ralement que semblable naissance 6tait le propre
des animaux. Pour permettre aux jumeaux de vaincre les
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calamitis futures, dues k une telle naissance malencontreuse,
les parents leur choisissaient alors des noms dont la signification restait particulierement heureuse.
L'IMPOSITION DU NOM DE L'ENFANT.

Pour le nouveau-ne, le jour le plus important est le septieme
qui suit la naissance. C'est en ce jour (O-shichi-ya) que le b6be
est officiellement prdsenti a la parente et aux amis. De plus,
vers le soir du m6me jour, il regoit a son nom de famille v.
Dans le choix du nom de I'enfant, c'est le pere qui impose sa
volont6, mais si l'enfant est une fille, souvent la mere r6clame
cette prerogative. Pour tviter les disputes a ce propos, on
recourt dans ce but a un arbitre ami (le Inazke-oya) et son
choix est agre par les heureux parents.
Dans cette journ6e, le b6b6, gracieusement habille, est tenu
dans les bras de la grand-mere qui le montre ) tous les invitds.
Enfin le pere proclame le nom de l'enfant. Les invites pr6scntent alors leurs cadeaux et I'enfant est enfin rapport6e
sa
mere.
En suite de ce choix du nom, vient un banquet familial.
On y sert in6vitablement du riz rouge et du poisson ; ce dernier
doit Ctre prdsent6 avec la tate entiere, car le contraire serait
de mauvais augure. D'autre part, le saki (vin de riz), servi en
abondance, a t6t fait de rendre joyeuse toute l'assistance.
COMPOSITION DES

'OMS JAPONAIS.

II v a d'abord le nom de famille. Tres souvent it est pris
de la nature et de la topographie des villes. Parmi les plus
frequents, on rencontre : ki (bois); ta (rizire) ; yama (montagne) ; kawa (riviere) ; mizu (eau) ; mori (foret) ; mura (village) ; machi (ville), etc. Comme tout cela se dessine d'un
scul signe, il faut en ajouter trois ou quatre pour que le nom
puisse s'dcrire : ainsi kimura (bois + village); kawashima
(rivibre + ile), etc.
A ce nom de famille, 1'enfant recoit, ic septinme jour,
son prdnom. Tres souvent, le premier garcon se nomme taro
ou schino, le deuxieme liro et le troisibme saburo. Pour les
Miivants, on entend souvent : Haruo, Toshio, Masao, .kira. etc.
Aux filles, on donne ordinairement un nom de fleur ou
de plante : Chrysantheme (kiku) ; lys (yuri): prune (ume);
neige (yuki) ; pin (matsu); bambou (take); vert (midori);
printemps (haru), etc. On trouve encore des noms qui suggerent
vertu ou qualitd feminine, ainsi : bont6 (yoshi), puret6 (kivo),
confort (yasu). Depuis i'dpoque du Meijii on ajoute a ko
ou < e > B tous les noms f6minins. Ainsi I'on a Haruko, Hamako,
Yoshid, etc. Des lors, Umeko, c'est mademoisele Prune !
P

LA PREMItRE FEfE DE L'ENFANT

: 1-

%:TIuF Di

TEMPLE.

Le miya-maini est la premiere fete relle dans la vie de
l'cnfant. Comme c'est une solenniti plut6t religicuse, elle signi-
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et A la reception de cadeaux. Miya-maina signifie visiter le
temple. Done, le trente et unieme jour aprts la naissance d'un
garqon, le trente-deuxieme jour si c'est une fille, le beb est
porte au temple pour le presenter A Ujigami : gardien et
protecteur du quartier oiu loge la famille.
Habill d'un kimono de belle soie noire, I'enfant triomphe
dans les bras de sa grand-mere ou d'une autre parente. II va
visiter les esprits ancestraux. C'est un v6ritable procession, car
parents et amis de la famille, en habits de c6remonie, les
suivent nombreux. La mere est absente, car elle est impure
aux yeux des dieux.
Le bonze conduit le groupe devant 1'autel, a l'interieur
du temple. II lit alors des prieres et par trois fois agite sur
la t&te de l'enfant une branche sacree, afin de chasser les esprits
n6fastes qui, de I'autre monde, ont suivi I'enfant. C'est aussi
un appel de la ben6diction des dieux sur ce tout petit qui,
de la sorte, entre sur notre planete, pur et prot6g6 par le kami :
dieu de la localit6.
La c6r6monie termin6e, I'enfant est amend en visite chez
les parents et amis, et c'est le moment de prodiguer des cadeaux.
Celle qui porte l'enfant offre des bonbons, en retour le btb6
se voit gratifid de nombreux jouets, notamment des chiens en
papier mach6, symbole de force et de sante. Retourn6 en famille,
on cl6ture la journ6e par un banquet.
LE CULTE DE L'ENFANT.

Tous les 6trangers venus au Japon sont d'accord pour
affirmer que, dans la famille japonaise, I'enfant est veritablement roi. C'est m6me le tvran de la famille. Chose curieuse,
on lui passe tous ses caprices. II est vrai que sur les nattes
dans l'impeccable int6rieur familial, il peut aller et ramper
partout, sans risquer de se salir. Pourtant on le voit souvent
sur le dos de la Tmere, d'une sceur ou d'un frere plus ag6. Des
la seconde annde, chaussd de sandalettes solidement attachCes
a ses petits pieds. il commence a prendre le large.
LE

PREMIER

REPAS

DE L'ENFANT.

Lorsque I'enfant atteint 120 jours, a lieu une nouvelle fete :
la premiere nourriture solide (tabezome). A cette occasion, les
amis intimes de la famille sont invit-s. Devant le beb6 est placde
une petite table couverte de bons petits plats : riz rouge, poisson, legumes, gateaux, etc. ; les batonnets eux-m6mes ne sont
pas oublids. Pour un garqon, tous les ustensiles : bol, plateaux, etc., sont noirs ; pour une fille, tout est rouge A I'intdrieur et noir a l'ext6rieur.
La mere prend I'enfant sur ses genoux et fait semblant
de le nourrir : en fait, de tous les plats ainsi pr6sentes devant
elle, la maman, avec les batonnets, se borne i glisser dans la
bouche de l'enfant seulement quelques grains de riz bien cuits.
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Tout cela pour signifier que l'enfant a pris pied dans la vie.
Cette fete est 6galement pour la mere I'occasion de se montrer
en public pour la premiere fois et tout ensemble de remercier
les invitds de leur amabilit6 et de leurs cadeaux. L'enfant est
aussit6t emportd dans une autre piece et le joycux repas des
invites commence allegrement.
LES ANNIVERSAIRES,

LORS DES 3, 5 ET 7 ANS.

Les chiffres 7, 5 et 3 sont consideres comme des nombres
heureux. C'est lB encore l'occasion d'une fete en l'honneur des
enfants. La c6r6monie a lieu le 15 novembre. quand 1'enfant

JAPON. -

Frire et seur, des enfants heureux et bien portants

atlcint trois ans : passage et sortie de la premiere enfance.
A cinq ans, le petit gargon n'est plus un bibe mais devient
deja un petit bout d'homme et devra dcsormnais se comporter
de la sorte. La fillette qui parvient a sept ans, reqoit alors son

premier obi, cette large bande autour des reins, cette ceinture
qui retient le kimono.
Pour marquer ces anniversaires, les enfants lors de leurs
3, 5 et 7 ans sont emmenes, le 15 novembre, in solennclle procession au temple le plus proche, et la les :p.-ents demandent
ý kami de les prendre sous sa protection. Les filles sont drapccs dans leurs kimonos tout neufs et resplcetAdissant des plus
bi illantes couleurs.
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Les garqons, de leur c6t6, sont costumes en petits marins
(sympathiques samourais). Dans les rues, le spectacle de ces
enfants joyeux et colores attire les regards. A proximite des
temples s'dtablissent des boutiques en plein vent; elles font
des affaires, en vendant biscuits, bonbons, gateaux et jouets
de toute sorte. Les enfants indiquent ce qu'ils veulent et, en
ce jour, la bonne maman est si faible qu'elle passe quasi par
tous ces petits caprices. On vend 6galement quantit6 de talismans ou porte-bonheur de tout genre. Pour les garcons, c'est
principalement le kintoki, l'enfant qui, d'aprZs la 16gende, fut
elev6 dans les bois, et y trouve une force exiraordinaire. Pour
les filles, on achbte les deux pcupdes de bons petits vieux:
Jo, avec son rateau, et Uha, sa femme, un ba!ai en main. Tous
deux signifient vie familiale longue et heureuse. Apres cette
sortie, on trouve a la maison un copieux repas oi plats et
ustensiles sont rang6s par 7. 5 ou 3. Les enfants sont ravis de
ce jour du shichi go san : ils n'oublieront pas de si t6t les
bons conseils requs ct prodiguds au temple et par leurs parents.
I! est regrettable que, de nos jours, certaines families
croient que tout ce qui vient de 1'dtranger est meillcur et
commencent h habiller leurs enfants pour cette f6te h la
maniere europeenne : ce qui enlkve bien du charme i cette
festivit6 enfantine.
LA

FETE DES

POUPEES.

Pour les filles, la fete des poupdes est c6ldbree chaque
annee le 3 mars. Le mot japonais oui correspond a poupee
cst ningyo, c'est---dire image d'homme. Dans les bons vieux
temps, ces ningyo 6taient des porte-bonheur pour se proteger
des maladies, calamites, insectes et autres mauvaises influences. Aujourd'hui encore, surtout a la campagne, on peut voir
de rudimentaires poupies en paille. placdes a la porte des
maisons, au coin des champs ou a l'entr6e des villages.
Depuis le xn' siecle, s'est introduite la coutume de faire
en series des poupdes de la cour. On y trouve l'Empereur,
1'Impsratrice et leur suite qu'on designe sous le nom Daribina.
Aujourd'hui, cette collection de poupees est dressee le 3 mars,
dans toutes les dcoles. On les rencontre, simples et modestes,
dans chaque famille. Dans les grands magasiis, on trouve ces
series de diff6rents modules et grandeurs : simples et modestes
poupees jusqu'aux oeuvres d'art qui sont parfois d'un grand
prix, vu leurs v6tements faits de riches soieries.
La sdrie complete comprend quinze numdros. Sur le rayon
le plus 6leve trinent I'Empereur et l'Imp6ratrice ; sur le second,
trois kanjo, dames de cour; sur le troisieme prennent place
cinq musiciens ; enfin, tout a fait en bas, de ix pages et trois
gardes. Parmi ces figurants, l'on trouve quantite d'objets
curieux et finement ddcor6s : commodes, palanquins, chevaux,
batteries de cuisine, objets de toilette, etc. On dirait un veritable musde de l'ancienne Cour impdriale.
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Mais cette fete est vraiment belle et touchante, comme
je I'ai pu voir plusieurs fois A Maiko, dans le jardin d'enfants
que dirigent les Filles de la Charit6. La. tous les figurants
sont interpretds par les enfants eux-memes, de cinq A six ans.
Les Dames de la Cour commencent a danser, les musiciens
jouent et font beaucoup de musique et de tapage. A la fin,
l'Empereur et I'Imperatrice, habilles A l'antique faqon, rutilants d'or et d'argent, se levcnt, descendent de leur siege et
dignement dansent ensemble: 1'Empereur portant I'6epe au
cote, et 1'Imperatrice agitant son superbe v;-ntail.
La encore, on le croit aisement, les parents n'ont jamais
assez de cette scene, oh bonbons et cadeaux sont evideminent
de la partie et soulignent dignement cette f6te des poupdes...
LE MOIS DES CARPES

: LA FETE DES GARCONS.

Au commencement du mois de mai, les louristes etrangers
visitant le Japon sont surpris et toujours intrigues par cette
chose etrange qu'on ne rencontre dans aucun pays. Sur nombre
de maisons, au-dessus des toits, flottent de grands poissons.
des carpes. Il y en a d'habitude deux ou trois ; la plus grande,
de couleur plus sombre, mesure bien de trois a cinq metres de
long, les deux autres, de couleur rouge, sont 16gerement plus
petites. C'est la caract6ristique de cette fete des garcons qui.
chaque ann6e, se c61ebre le 5 mai.
On ne connait pas l'origine de ce koi-nobori. Peut-ktre parce
oue c'est le moment de l'ann6e oil lIs insectes s'abattent sur
les champs.
Jadis, les paysans, pour 6carter ces bestioles. dressaient
alors partout des bambous oit flottaient des bannieres. Its en
placaient dans les champs, ou des poupees de guerriers au visage
grimaqant, tenaient lieu d'epouvantails. Mnie de nos jours,
on en voit encore ici et 1a. Ces guerriers scraient-ils l'origine
de cette f6te de garcons ? On ne sait. En tout cas, on la fait
remonter au xvrI siecle et on la celebre pour inculquer aux
enfants courage et force qui conviennent A leur sexe.
Toute maison, done, qui a un ou plusieurs garcons, dresse
un bambou de grande taille et, par un ieu de cordes, I'on fair
monter ces 6normes carpes en 6toffe, d'oi le nom Koi-nobori
(hisser des carpes). Dans les dcoles primaires ct les jardind'enfants, on y procede solennellement. Le maitre adresse ine
allocution de circonstance aux garcons assiembl6s devant le
mat de bambou. Au signal donn6, les garqons se font une joie
de hisser ces poissons. Comme la bouche des carpes est grande
ouverte, le vent s'v engouffre, les gonfle et los distend. On
dir. it vraiment qu'elles nagent dans I'air.
Au Japon, la carpe est tout A fait a I'honneur. Elle est le
svmbole de la force et de l'dnergie persievranie, puisque, selon
! courant. sauter
le dires japonais, la carpe sait nager contrli
suri les pierres et vaincre les obstacles. Pour lc 'arco.n iaponais,
la caroe est done le .svmbole dc I'hommnir', ,rt ct ener"ique
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qui fait face A la vie et doit remonter courageusement le courant de la vie. C'est a cela qu'il pense, quand il voit flotter
sur les toits, pendant le mois de mai, toutes ces belles carpes,
iouche grande ouverte.
Dans les maisons, on place encore en ces jours-la des
poup6es, mais ici ce sont des guerriers, au visage grimagant et
rcvetus d'anciennes armures. Tout autcur sont places des objets
qui prechent Ic courage et la virilitd : cheval, bannieres guer,-icres, lances. sabres, etc.

ZTFi

JAPON. -

Amusement de jeunes nippons

On mange egalement, en ces jours-1l, un gateau sp6cial.
lc kasliva-mochi : boulettes de riz enveloppees dans des feuilles
de chene, qui communiqueront la force aux garqonnets. Dans
le bain familial, on met en d6coction des feuilles d'iris sauvage
{(hobu) qui garde la proprietd de chasser maladies et mauvais
csprits. Certains paysans cultivent cette plante clle-meme sur
I: faite de leurs toit de chaume, afin d'eloigner de leur demeure
Ia nocive influence des diables.
Notons encore que, si le hina-matsuri, la fete des filles, est
observee durant toute leur jeunesse, le koifnobari pour les
garcons ne se celkbre que jusqu'a leur septieme annde, car
apres, ce ne sont plus des enfants mais ddjA des hommes !
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Comme les enfants du monde entier, les petits Japonais
s'amusent beaucoup, soit dans les rues, soit h l'cole sur les
terrains de jeux qui sunt generalement larges et pourvus
d'agres et d'instruments de gymnastique. Comme leurs freres
d'Europe et d'ailleurs, les petits Japonais, gargons et filles,
jouent a la dinette, a cache-cache, aux divers jeux de balle, etc.
Les petites filles sautent aussi a la corde, mais leur maniere
differe un peu de 1'accoutumee. Ainsi deux d'entre elles tiennent
la corde a une hauteur qui augmente progressivement. Le jeu
consiste, pour la troisieme fille, non pas a sauter par-dessus
mais a attraper et atteindre la corde du bout du pied, en
ex6cutant une pirouette et un balancement dans le mouvement
d'ensemble du corps.
LE JAN-KEN-PON.

Un autre amusement d'enfants ravit aussi les adultes eux: c'est le jan-ken-pon. Ces mots ne signifient rien et
i ,mes
,,nt seulement utilises pour animer, chaque fois, le jeu de la
main droite. Trois gestes sont possible : 1° La main ouverte,
s\mbolisant une feuille de papier ; 2" Les deux doigts (index
et medius tendus) figurent les ciseaux, et j3 Le poinug represcnte une pierre. Deux enfants crient en meme temps e Jan
ken pon D et font un gcste de leur main droite. Si vous avez
fait la pierre, vous gagnez sur les ciseaux, car ceux-ci ne peuvent
couper une pierre. Si vous avez fait les cise.uix, vous gagnez
sur la feuille de papier, puisqu'ils peuvent la couper ; si vous
avez fait la pierre et I'autre la feuille de papier. vous perdez,
car la feuille peut envelopper la pierre. Avec ce jeu si simple,
les enfants s'amusent des heures entieres, en criant a tue-tate :
Jan ken pon. z
Un autre passe-temps favori est le kinigami : ou decoupage
dc papier. Bien des boutiques vcndent des papicrs multicolores.
Lcs enfants v taillent ustensiles, animaux et ornements divers
avec une dextdrit6 qui prouve aisement I'habilet6 et la proverbiale d6licatesse des Japonais.
JtlX ET SPORTS.

des ecoles
Les jeunes gens, surtout les etudiants et etudiantes
et les diver.sup6rieures, ont adopt6 presque tous les sports
tissements des Occidentaux. Personne n'ignore que leurs nageurs,
places
lutteurs et gymnastes obtiennent souvent les premibres
dans les rencontres sportives internationales. Pour le ping-pong,
Mais
ils sont presque chaque annee les champions du monde.
les
D6jh
vogue.
grandplus
la
de
ccest le base-ball qui jouit
dans
enfants des dcoles primaires, de leur petite main cach6e

un gant de cuir, manient le baton ct la baile dure. Chaque
znnee, les grandes Universites luttent entre e!les en championalors
nat, ville contre ville ; cinquante mille spec!taturs sont
famille
la
Tokyo,
A
competitions.
ces
it public ordinaire de
imp6riale assiste souvent i la rencontre ':;-.
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364 COURSES

ET JEUX DE BILLE.

Les courses de chevaux et de bicyclettes sont 6galemcnt
fort goitdes. Le Gouvernerent voudrait bien agir 1l contre,
notamment contre les paris, car bien des gens y perdent des
sommes enormes, et ainsi ces jeux se font surtout par l'appat
du gain et ne sont plus conformes au but de tout jeu qui ne
devrait jamais rev6tir un aspect de lucre sordide.
LE BILLARD JAPONAIS.

A ce propos, il existe pourtant une plaie sociale, la plus
regrettable peut-6tre, c'est le pachim-ko, mot qui traduit le
bruit des billes roulant sans cesse. Ce jeu est devenu le desespoir des meres de famille. Le mari ou le fils, au lieu de rentrer
chez lui apres son travail, perd son temps et souvent son
argent dans ces passionnants jeux de hasard. Cette mode, cette
fureur n'a commence qu'en 1948. Dans les villes, il y a des
rues entieres oil s'alignent de telles maisons de jeux. On v
trouve une grande salle agrdablement d6coree
qui, en longues
files et par centaines, contient des tables de cet sorte de jeux
qui s'est repandu dans le monde entier sous le nom de billard
japonais. On achete un certain nombre de billes, on les introduit I'une apres l'autre dans une ouverture du haut et I'on
manoeuvre une manivelle. Les billes commencent B descendre
en zigzaguant vers le bas, a travers nombre d'obstacles. II
reste difficile de les faire se glisser dans les trous qui font
gagner. Comme prix, les vainqueurs obtiennent des cigarettes,
des boites de conserves, du savon, etc. Ces paquets de cigarettes cofitent peut-6tre 30 N 50 yens, mais le joueur a dej&
probablement perdu quelque 100 ou 150 yens et que de fois
en jouant durant deux ou trois heures il n'a rien gagn6. Mais
quelle passion deploy6e dans ce jeu ! Ces salles, surtout vers
le soir, sont archi-pleines, les portes sont grandes ouvertes, des
jeunes filles aux levres d'un rouge ardent vendent des billes.
Personne ne parle et I'on entend seulement le bruit infernal
des bi!les. Au Japon, devant une telle passion, que de gens ont
demand6 l'abolition de ces pachimko, v6ritable peste pour la
famille! Les municipalit6s pourtant ne font que de vagues
efforts dans ce sens ; il semble qu'elles soient plut6t interessees
A ]a continuation d'une telle passion. Un journal disait qu'S
Kob6 seule, la manicipalit6, a titre de taxes sur ces maisons
de jeux, percoit, chaque mois, de 35 a 40 millions de yens'
Les joueurs, 1 comme partout, oublient totalement le proverbe
japonais : Futokoro to sodam : tout d'abord, prenez conseil
de votre bourse!
L'9DUCATI6N.

Sur I'6ducation japonaise, on entend les opinions les plus
diverses. Les uns vous disent qu'elle est fort sage, et les autres
qu'elle s'avere tres faible et qu'a cause de cela la jeunesse
japonaise manque d'esprit d'initiative. I1 est probable que
chacune de ces opinions a du vrai. Le plus grave est qu'elle
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est tout A fait mat6rialiste, ,\ec une tendance antireligieuse,
au moins en ce qui regarde les ecoles gouvernementales.
L'AMOUR AVEUGLE DES PARENTS.

Au Japon, les parents aiment leurs enfants A un degr6
vraiment extraordinaire. Aussi pour nombre d'Occidentaux qui,
dans leur enfance, ont savour6 quelques taloches, et qui ont
meme goait
la baguette du maitre d'ecole ou le martinet
paternel, cette affection leur semble faiblesse. Ainsi l'enfant
est rarement puni et jamais de chatiment corporel. Si I'etourderie de 1'enfant va vraiment un peu trop loin, le pere alors
enfle la voix et cela suffit. Quand le tout-petit crie, boude ou
exprime sa colere, il y a toujours quelqu'un dans la famille
qui s'empresse de le consoler, de sccher ses larmes et apaiser
cet emportement par des paroles doucereuses, des bonbons.
Ce qui arrive, en pratique, a laisser s'6panouir !es quatre volontes et les caprices du petit homme.
LA MERE NIPPONE TYRANNISEE PAR SES ENFANTS.

A mon sens, la patience de la mere japonaise est vraiment
inrga!Ae. Son enfant reste son tyran, et la douceur maternelle
demeure toujours imperturbable. A la moindre expression
d'ennui, de fatigue ou d'dnervement, elle cajole son petit, lui
donne le sein et cela au-delA meme de trois ou quatre ans.
On le met sur le dos, on lui administre des petites tapes. Que
de fois, dans les trains, j'ai contempl6 la scene suivante : Ie
petit est ligot sur le dos maternel. Au commencement, il
demeure tranquille, mais bient6t il en a assez du mouvement
monotone du train, il voudrait sortir. II commence A crier, a
s'agiter, les larmes coulent. La mere lui parle doucement, cherche A le distraire, rien n'y fait: le gosse crie toujours davantage, trdpigne, tape avec ses petits poings sur le dos de la
mere, la tire par les cheveux qu'il a juste devant son nez.
Eh bien, il arrive parfois que pour calmer et apaiser son
petit bonhomme, la mere consent a descendre du train au premier arr6t, se promene sur le quai avec son doux fardeau, avant
de continuer le voyage, en prenant le train !uivant.
L'ENF.'NT

.

L'YCOLE.

L'enfant japonais aime beaucoup se rendre en classe et
conserve un grand respect pour ses maitres. I! n'en est pas
ici, comme en Europe, oi gdneralement I'enfant s'empresse de
ouitter et d'abandonner 1'ecole en courant, ct criant sa joie
de sentir la classe enfin ten.iinde. L'ccole finie. les enfants
japonais, souvent, ne retournent pas dc suioe chez eux mais
s'amusent entre eux sur les terrains de recr6ation. Tout les
retient a l'ecole !
Si, pendant la lecon, l'enfant n'ecoute .iuer ou s'amuse
avec son voisin, le maitre le reprend doucement. Si le mauvais
garnement va un peu trop loin, c'est apris la classe que le
sa regrettable
maitre prend 1'enfant A l'ecart et lui explih3Lq
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conduite, lui montre qu'il ne doit pas recommencer de la sorte.
Cette manikre semble excellente, car, il faut ]e redire, g6neralement les enfants japonais sont sages et disciplines durant
leurs heures de classe. II me semble que le maitre europeen
a bien plus de peine a tenir ses dix el0ves que le Japonais
devant une classe de plus de cinquante 6coliers.
Tout ce que leur maitre leur affirme reste sacr6 : magister
dixit, le maitre i'a dit. On comprend des lors que I'influence
des professeurs sur la jeunesse japonaise reste grande. Cela
presente pourtant un certain danger, si le professeur ador6
par ses 6leves, reste hostile A toute religion, ou se montre,
comme c'est souvent le cas, quelque peu teintd de doctrines
marxistes. Que penser si le maitre ose affirmer gravement (et
le cas n'est pas inoui) qu'aujourd'hui tout peut s'expliquer par
la science et que notamment les miracles que la Bible raconte
d'un certain Jesus ne presentent rien d'extraordinaire et peuvent
s'expliquer ou se reproduire par l'hypnotisme et la suggestion.
Magister dixit. et les jeunes cervelles y cruiront fermement.
puisque le maitre sait tout et ne peut se tromper.
LES

CAPRICES

DE

L'ENFANT

ET

SO\

ENTOURAGE.

L'enfant japonais est done roi. De certaines de ces manifestations, quelques-unes choquent un peu les 6trangers, alors
qu'elles ne paraissent heurter nullement les Japonais. Ainsi,
dans un train bonde, toutes les places sont prises et ceux qui
sont debout forment une vdritable barriere. Le train s'arrete
a une station et nombre de voyageurs attendent et veulent
nionter ; c'est la classique bousculade et la pression implacable. Parmi les nouveaux survenants, voici une mere de famille
ayant sur le dos son tout-petit, dans sa main droite, elle traine
un lourd paquet et, de la main gauche, elle tient un bambin
de 5 ou 6 ans. Poliment, un monsieur se ive et cede sa place
a la voyageuse digne de compassion et tout en sueur. La mere
remercie gentiment et, au lieu de s'asseoir elle-meme avec son
petit sur le dos, elle instaile le garConnet de six ans sur le bane
et elle reste debout, son paquet A la main.
Que de fois toute une 6cole de 400 ou 500 enfants part
en une de ces excursions prescrites deux fois par an. Mais en
fait il y en a davantage, car les suppl6mentaires ne sont pas
rares. Comme ii n'v a pas de trains reserv6s ou retenus pour
cela, les ecoliers utilisent les trains reguliers. Alors I'on assiste
immanquablement au meme spectacle. La bande joyeuse se
precipite gaiement a l'assaut des places, de loutes les places,
tandis que les autres voyageurs, y compris maitres et maitresses, restent debout. Parfois tel ou tel voyageur ou ouvrier avant
dfirement pein6e
son travail est contraint de rester debout ;
devant cette jeunesse insouciante, revenant joyeuse de son
excursion. Sans doute cela n'est peut-&tre pas special au Japon,
mais notre sens social de l'education voit li quelque chose de
choquant. Les Japonais ne s'en 6meuvent pas outre mesure ;
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is gardent le souvenir d'avoir agi de la sorte dans leurs jeunes
annees.
L'INSTRUCTION

ET L'DUCATION

JAPONAISES.

Le systeme a ete reforme apres la guerre de 1947 et s'inspire fortement de celui des Etats-Unis qui occuperent alors
Ic pays.
LE CYCLE

L.IMENTAIRE.

Vers I'age de quatre ans, l'enfant est conduit au yochien
(jardin d'enfants). Il y apprend ddja bien des choses, suivant
les possibilitds de son Age : lecture et 6criture en ses premiers
delments, chant, danse et dessin avec des crayons de couleur,
sans oublier maints exercices et jeux de plein air. Dans les
etablissements dirig6s par des religieuses, on ajoute a tout cela
prieres et cat6chisme 1l6mentaire. Il reste vraiment touchant
d'entendre la classe entiere r6citer avec ensemble Notre Pere
et chanter Je vous salue Marie, alors que 98 % des enfants
enfants sont payens. Les parents ne se montrent nillenent
hostiles A cela et confient volontiers leur prog6niture aux Instituts dirig6s par des Religieuscs.
A six ans, done apres deux ans de jardin d'enfants, le petit
a termin6 sa premiere formation. A cette occasion tous les
marmots recoivent leur certificat. Cela se fait gravement et
ceremonieusement, comme s'il s'agissait d'un dipl6me d'Universitd. La grande salle des fites est tout orne ; dans les
banes de gauche se tiennent les enfants en habit de fite, et
de l'autre c6te, leurs parents. Au fond, une table derriere
laquelle la directrice de 1'6cole va prononcer un discours de
circonstance. Ensuite chaque enfant est appel6 par son nom :
il s'avance, s'incline a trois reprises profond6ment, faisant
chaque fois quelques pas plus avant. La directrice rend le salut
chaque fois de la meme facon et, des deux mains, remet t
I'enfant un grand rouleau artistiquement noue de rubans, et
termine par une inclination profonde. Cela fait quelque 200 inclinations pour la seule directrice si la ceremonie rassemble
lne cinquantaine d'enfants.
LE CYCLE

SCOLAIRE.

Apris ce premier stage, I'enfant suit ensuite l'6cole primaire
qui dure six ans ; trois ans d'ecole moyenne ; trois ans d'ecole
sup6rieure et, s'il continue, quatre ans d'Univcrsitk.
d'ecuies primaires et
construction
I'incessante
Malgre
autres, les places manquent encore. Officiellement, si l'eug6nisme ou autres succedands preventifs suppriment quelque deux
millions d'enfants chaque annie, on sait qu'il nait quand meme,
-:u Japon, plus d'un million d'enfants, ct cc chiffre tend a
'ugmenter ii nouveau.
L'ENSEI(,NErXI\NT

SUPItIRIEUR.

Pour l'admission dans les ecolcs superiLurcs, la bataille
s'avere encore plus acharnee. II ne s'agi pas sculement de
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reussir a I'examen d'entr6e, mais il faut y 6tre admis. Il s'agit
d'un veritable concours oi 40 a 60 % des candidats sont elimin6s d'avance. En 1954, pour la seule Universite de Waseda a
Tokyo, il y eut 120.000 concurrents pour les 5.000 places disponibles ! Pour la Facultd d'6conomie politiquc de 1'Universite
Keio. les places 6taient mises au concours A raison d'une place
pour 37 61eves.
Cela s'explique ais6ment. Le Japon compte plus de quarante millions de pens au-dessus de 20 ans dont six a sept millions pour les 6coles superieures. Trois fois heureux 1'etudiant
qui peut s'assurer une place dans cette lutte serree. II doit
6tudier ferme pour r6ussir aux examens, car cent autres voudraient bien prcndre sa place. Combien de ces 6tudiants pr6sentent une figure fatiguee et amaigrie ! Assez souvent les
parents ne sont pas suffisamment fortunes pour payer les frais
de scolarit6 et 1'6tudiant doit alors assurer un modeste emploi
dans un magasin, aux heures libres, travail peu r6muner6 mais
n6cessaire pour le gain de sa vie. De plus, ces jeunes sont
souvent poursuivis par cette autre inquietante obsession : Eh
quoi ! apres tant d'efforts et de fatigues, avant enfin mon
dipl6me en mains, trouverai-je done quelqu? part une place
lucrative? 11 sait qu'a peine 5 % des diol6m6s rencontrent une
situation stable, au cours de la premiere ann&e qui suit leur
sortie de l'Universit6.
On pourrait objecter : mais alors pourquoi tant s'acharner
a continuer ses 6tudes? Pourquoi ne pas apprende plut6t un
metier manuel, a partir de 15 ou 16 ans ? La r6ponse est simple.
Comment trouver ailleurs cette place envi6e ? La main-d'oeuvre
ne manque pas, elle aussi. La lutte pour un cmploi est encore
plus serieuse et plus Apre que pour l'entree a l'Universit6. L'on
comprend des lors que les parents concluent : Pour mon enfant,
il vaut mieux qu'il continue ses etudes ! II faut se ressouvenir
que le Japon, legerement un peu plus grand que 1'Italie, se
trouve bien moins pourvu de terres cultivables, avec une population de 93 millions d'habitants en marche vers les 100 millions.
Politiciens et economistes se creusent la t6te pour trouver une
solution. Les vainqueurs du Japon lui ont enlev6 toutes ses
possessions exterieures. Les Russes gardent m6me les petites
iles qui, toutes proches de son territoire, ont fait partie du Japon.
11 ne reste done que les iles nippones proprement dites ou ses
habitants trouvent difficilement leur place au soleil. Les soins
et aides du Gouvernement japonais pour la jeunese sont
magnifiques. On sait que le Japon est un des pays du monde
oh il y a le moins d'illettr6s : pas m6me un pour cent. Dans
toutes les branches du savoir, le Japon a eu et, toujours en
plus grand nombre, produit des savants de renom mondial.
COUTUMES

FAMILIALES

:

LES ANNEES

NEFASTES.

Le peuple japonais pense que bons et mauvais esprits poursuivent les humains en toutes circonstances. Mais en observant
certains rites, on arrive A se prot6ger contre 1'influence des
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mauvais demons. De meme, suivant les croyances populaires,
il y a des annees qui sont toujours mauvaises (yakudoshi). Pour
les hommes, ce sont les vingt-cinquieme, quarante-deuxieme et
soixante et unieme. Pour les femmes, ce sont les dix-neuvieme,
trente-troisieme et trente-septieme. Chaque sexe a done trois
annees mauvaises, mais la pire des trois reste, pour les hommes
la quarante-deuxieme, et pour les femmes la trente-troisieme.
On tichera, des lors, de ne rien faire d'important au cours
de ce temps-la, car ce serait I'dchec assure. De meme, il faut
alors veiller soigneusement sur sa sante, la moindre maladie
pourrait conduire a la mort. En fait, cette c-rinte n'est fond6e
que sur de simples jeux de mots. Ainsi dix-neuf se prononce juku,
ce qui veut dire aussi chagrins repetes. Trente-trois. c'est san
san, qui signifie mLchant, malheur sans issue. Quarante-deux :
shi ni, deux autres caracteres se pronongant de cette facon
annoncent : doit surement mourir. Tout cela nous parait nettement ridicule. Cependant que de gens, en Europe ct ailleurs, ont
superstitieusement peur du chiffre treize, du sel renverse, d'un
chat noir, etc. H6las ! chaque pays a des folies de ce genre.
LA

SUPERSTITION FMININTE.

Nombre de femmes, au Japon, quand elles veulent savoir
Icur sort, vont interroger les devins. Elles trouvent facilement
ces diseurs d'aventures aux abords des temples, dans les parcs
publics et les foires, aux coins des rues. Ce devin est un homme
gen6ralement fort etrange, assis devant une table. La brOle une
bougie ou, pour suivre le progres, une ampoule 61ectrique. II
fera asseoir sa cliente sur un tabouret. II 6tudiera longuement
et attentivement les lignes de sa main et les traits de son visage.
Pour y voir plus clair, il utilisera une forte loupe. Et sur ces
observations il rendra son oracle qui, d'ordinaire, sera plut6t
consolant, surtout quand la dame a l'air fort abattu et semble
avoir un porte-monnaie bien garni.
Si Madame Yuki est fort peu satisfaite de l'oracle qui a
tet6rendu, il lui reste a s'adresser a un devin plus exptriment6

qui naturellement, vu sa dexteritd et sa renommee, doublera le
taux des honoraires. Pour clle, il se servira serieusemcnt d'un
faisceau de cinquante batonnets fort minces. II les l6~ve en forme
d'eventail b la hauteur du visage de sa clientele. Ensuite, fermant
les yeux, if aspire avidement Fair pur et expire bruvamment
par les narines. Alors les batonnets se s6parent brusquement en
deux paquets. Scion le nombre des batonnets, il predit l'avenir.
D'autres se servent d'une sorte de boussole oti sont peints
ics douze animaux du zodiaque japonais : le rat, le boeuf, le
tigre, le li&vre, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le
singe, It coq, le chien et le sanglier. II laisse a Madame Yuki le
soin d'actionner une manivelle et l'interrompt brusquement.
Si dans sa course I'aiguille s'arrete sur le rat, quelle fortune
pour elle. Les rats n'accourent dans une maison que s'il y a du
riz et quantite d'autres bonnes choses : le rat est done signe
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de prosperitY. Mais Madame Yuki vient s'informer sur le sort

du mariage pour sa fille charmante et adoree : sera-t-elle heureuse
avec un tel ? L'aiguille termine-t-elle sa course sur le singe, elle

sera troublde et inquiete, car singe, en effet, se prononce saru
et le verbe saru signifie quitter... Et ma foi, son trouble est fond6,
car il ne manque pas d'hommes au Japon qui deviennent saru,

en abandonnant leur femme idgitime pour prendre telle autre

qui leur plait ou agree davantage. La mere angoissee se ressouvient du proverbe : Tsuri awanu wa, fue non moto, un mauvais
mariage source de quantit6 de malheurs !
L'EXPULSION DES ESPRITS MALINS.
Pour chasser les mauvais esprits de la maison familiale,
ii y a chaque annee le jour du setsubun. Ordinairement, cette
ceremonie a lieu vers le soir du 3 fevrier. Setsubun veut dire
* changement de saison D. C'est le dernier jour de l'hiver et
le lendemain debute le printemps qui doit commencer avec la
bonne fortune et le bonheur. Vers le soir, la m&re de famille
fait r6tir des haricots de soja. Les haricots cuits se trouvent
bien au point, on ouvre toutes les portes et toutes les fenetres.
Le pere de famille avant pris une poign6e d'haricots, va de
piece en piece, les jette dans toutes les directions, en criant
bien haut : c< Oniwa soto fukuwa uchi n, mauvais esprits, sortez
d'ici bonne fortune, entrez dedans ! Intimides par cette grle
de soja, les mauvais esprits se pr6cipitent dehors par les portes
et fen6tres grandes ouvertes. Tout aussit6t les membres de la
famille s'empressent de fermer toutes les issues, tandis que,
seule, bonne fortune reste dans la maison.
Ce rite termina, un chacun se met B croquer autant d'haricots qu'il compte d'ann6es, avant soin mime d'en prendre un
de plus. Ainsi qui est age de quarante-cinq ans se doit de manger
quarante-six haricots. Chaque haricot reprdsente les divers
malheurs rencontres dans une ann&e et le suppl6mentaire
repr6sente le nombre des malheurs qui pourraient survenir I'an
prochain. Des lors I'annee qui vient sera bonne, puisque vous
avez ddji avald les malheurs qu'elle vous reserve et apporte...
Une chose est certaine, c'est que les enfants, si friands de ces
haricots croustillants ainsi torr6fies, ne se contentent pas des
huit ou neuf que leur reserverait leur jeune age. La credmonie
ainsi terminde, la jeunesse surtout s'empresse de partir en
chasse des haricots pricddemment projetes dans les diverses
chambres de la maison. Cette cueillette constitue une bonne
provision complementaire pour les jours a venir, sans se soucier
des malheurs que de la sorte ils avalent et mangent allgrement.
Le setsubun a encore lieu dans les temples oi un pritre,
en grand costume, fait pleuvoir des haricots de soja sur la foule
qui se trouve devant lui. Pour les ramasser, ce sont alors de
v6ritables batailles oiu parfois les blesses ne manquent pas. Ces
haricots sacres sont reput6s particulirement efficaces. Dans
nos temps modernes, pour lancer de telles poigndes d'haricots,
on choisit des femmes de reputation bruyante, telle une actrice
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ou une vedette renommee qui, par ce choix, devient toshi-onna
%a femme de fannge *.
DIVERS AGES DE L'HOMME

ET LEURS

ANNIVERSAIRES.

Marquer des anniversaires reste depuis longtemps frequent
er Chine. La fanille imperiale les adopta au \'vir siecle, et leur
exemple fut bient6t suivi par le Japon qui modifia quelque peu
le systeme chinois :
1° On f&te tout d'abord I'anniversaire lors de ses quarante
ans. Pour le Japonais, c'est le commencement de la vieillesse :
shoro. Les Chinois n'avaient nullement cette idWe. Confucius
(552-479) disait que l'homme, A quarante ans, ne s'egare plus.
* L'homme est souvent perplexe et hors du droit chemin dans
sa jeunesse, mais A quarante ans, il devient sage, possede un
bon jugement et sait se conduire. * A cet age, 1'homme devient
mfr. Comme, A la campagne surtout, on se marie fort jeune,
l'homme de quarante ans a deja bien travaill6. II a de plus une
nombreuse famille : ses fils et filles sont deja cases et ses petitsenfants le traitent d6jh d'ojisan (grand-pere). Aussi, lors des
quarante ans du pere de famille, parents et amis sont invit6s
a un banquet oi l'on offre au jubilaire felicitations et cadeaux.
Aujourd'hui pourtant oh la vie de I'homme semble se prolonger,
cet anniversaire de quarante ans parait hlegrcment pr6mature
et perd de son importance :
2° Le second anniversaire se celebre a soixante et un ans.
On le marque par un eclat particulier. Selon la tradition venue
de Chine, la personne qui a depass6 le cap des soixante ans
est censee renaitre a un autre cycle de vie ct commence des
lors sa seconde jeunesse. Ce sont les fils et les filles qui offrent
t I'honneur de leur pere ou mere sexagenaire un banquet famihal. Puisque la personne renait alors et redevient en sa soixantaine un quasi b6Wb, ii revt pour la circonstance un kimono rouge.
un bonnet et des bas de mcme couleur. Le rouce 6tant la couleur
des petits enfants. Cet anniversaire est partout observe, car les
Japonais ont un religieux respect pour les vieillards ;
3 II y a encore deux anniversaires que les Japonais appellent
'cige rare. C'est d'abord quand on atteint soixante-dix-sept ans.
Cela provient d'un jeu de mots sur ces chiffres. Sept est un nombre de bonheur ; de plus le caractere chinois qui signifie joie
se prononce ki. Quand on 6crit au pinceau ce caractere, il a l'air
de se composer de trois sept. L'age de soixante-dix-sept ans est
done un temps tout A fait heureux. En somme. le bon vieillard
de soixante-dix-sept ans a bien droit a une bel!e fete.
L'autre anniversaire de quatre-vingt-huit ans se rattache
cgalement A un jeu de mots. Ce chiffre s'dcrit par trois caractres, mais quand on les combine tant soit peu. ils composent
le caractere qui veut dire riz : prccieuse denree d'Extreme-Orient.
Le riz, base principale de la nourriture de ces peuples, a toujours
t6! consid6r6e comme chose sacree, puisque nourriture, vie et
bonheur d6pendent du riz. Le riz est ce que l'on offre en premier
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a Dicu et au gardien protecteur de la localit6. Dans les temples,

pour les purifications, on emploie le riz et le sel qui ont le
pouvoir de chasser les esprits malfaisants. Dans les vieux temps,
l'age de quatre-vingt-huit ans a e6t extremement rare, puisque
encore de nos jours, de tels jubilaires peuvent se compter sur
les doigts. On comprend des lors que tout un quartier de ville
ou tout un village se reunissent et s'assemblent pour f6ter avec
fierte leur toshiyor : < ce vieillard rare -.

VIII. -

LES FUNERAILLES

Mourir, c'est quitter la terre pour toujours, c'est-adire adieu
a tout ce que nous y avons de plus cher : parents, amis et
fortune. On n'emporte avec soi que ses ceuvres bonnes ou
mauvaises, et tout le reste se dissipe comme fum6e, ou s'evanouit comme une ombre.
Le Japonais connait fort bien ces 6ternelles verites, mais
ne possddant pas les lumieres de la vraie foi, il s'imagine l'autre
monde differemment et, pour le culte des morts, agit autrement
que nous.
Pour les funmrailles, on suit presque touiours les rites en
usage chez les Boudhistes. Leur ancienne sutra proclame : a II
(le defunt) sera lav6 a l'eau chaude, rev6tu d'un v6tement de
coton, mis dans un cercueil dore, asperg6 de parfums, couvert
d'aromates, brfil dans le feu, et les os seront mis dans une
tour.
Le Japon suit fiddlement ces diverses prescriptions. Le corps
est lav6 a l'eau chaude (yukan), rev6tu ensuite d'un l1ger vetement de coton blanc, car cette couleur proclame purete et
nettete. Dans le cercueil, on place deux pieces de cuivre qui
d'ordinaire ne sont que carton envelopp6 de papier d'6tain. La
croyance des Boudhistes imagine que notre monde est s6par6
du Paradis par le fleuve Sanzu. Le mort a done besoin de cet
argent pour payer le passeur qui le menera ce l'autre c6td du
fleuve. Puisque le chemin vers le Paradis reste long et penible,
on met 6galement dans le cercueil une paire de sandales en
paille et un solide baton de pelerin.
Le lendemain soir commence la veille lunebre (otsuya)
elle durera toute la nuit. Un bonze r6cite des prieres, brile de
l'encens et fait quelques autres offrandes. Parents et amis ont
apport6 des cadeaux : fleurs, gateaux sucr6s, encens, boites de
th6, et argent, etc.
On drige un autel temporaire dans la plus vaste piece de
la maison. Tout en haut, on place le portrait du defunt, plus
bas sur des etageres prennent place les dons des amis, et tout
au bas se dresse un briule-parfums. Apres que le bonze y aura
depos6 quelques pincees d'encens, chaque visiteurs va s'agenouillei devant I'autel, met quelques grains d'encens sur les charbons
ardents et se recueille quelque temps.
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Pendant la veille, un discret repas est servi, pendant lequel
on evoque naturellement les merites et vertus du defunt. Ni
viande ni poisson ne sont alors sen-is.
Le corps est plac6 dans un cercueil, oblong pour le culte
shintoiste, ou en forme de boite ou de tonneau pour les boudhistes. Dans ce dernier cas, le cadavre est repli6 sur lui-mime.
LES FUNERAILLES.
Les obseques ont generalement lieu le matin. Dans les villes,
on utilise l'automobile. La carrosserie de l'auto-corbillard a la
forme d'un ample et riche cercueil de bois sculpte. La file des
autos de la parente et des invites forme ensuite cortege. A la
campagne, le cercueil est porte sur les epaules. ct le cortege suit.
Ce n'est pas au cimetiere qu'on se rend, mais au four crdmatoire.
Lg, cadavre et cercueil sont brfiles ensemble. Cette coutume,
qui date du vii' siecle, est toujours obligatoire de par la loi,
pour tous sans exception. Dans les tres grandes villes sculement,
a un petit cimetiere pour les Occidentaux qui peuvent
i!
inhumer leurs d6funts, suivant leurs coutumes et traditions.
L'URNE FUNER.IRE.

Le jour suivant les obseques, on rend a la famille les restes
du corps inciner : en fait, la cendre et quelques d6bris d'ossemcnts. On place le tout dans une urne ou boite qui sera placee
dans I'enclos fun6raire de la famille. Les riches seulement pcuvent acheter, acqu6rir une concession assez ample, mais cela
revicnt fort cher dans un pays oil la place ma'nquc. mcme pour
les morts.
L INCINEIR-ATION.

Les Japonais sont accoutumes a cette crimation de leurs
ror-ts et s'cn trouvent bien. On affirme quc ccte maniere est
plus decente pour le corp. qui autrement. mis en terre, subit
!enTe decomposition et dcvient Ia pature des vers. Une dame
iaponaise me disait tout simplement : , Je consere pieusement
dans cctte boite les cendres de mon cher mari, et chaque fois
cue je contemple ce coffret. mes sentiments vont vers mon
t:rette d6funt. Et j'ai redit 5 mon fils qu'apres ma mort, ii
uille bien reunir mes cendres a celles de mon mari et de la
,-.
so.rte notre amour mutuel se continuera. )
SERVICE

POUR

LES

DEFUNTS.

Les Boudhistes japonais croient que le d6funt ne 'a

pas

a',sitot dans I'autre monde et qu'il se trouv,-. durant un temps

us ou moins long, entre cette vie et l'au-dela. Pendant ce temps,
. dfunt n'est ni mort ni vivant, mais c'est un errant entre ces
uux mondes. C'est l'epoque du chuin. Pendant cc temps, le
ifunt retourne sept fois a la vie ct meurt sept fois. Cela a lieu
c:ins l'intervalle de sept jours. Voici comment : quand une
et britle
P:,rsonne meurt, sa famille le pleu-ce fait ses wunerailles
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son corps, mais son Ame reste encore avec les siens. C'est sculement le septieme jour que la personne meurt h nouveau. Au

quatorzieme jour, il meurt pour la troisibme tois, ainsi de suite
jusqu'a la septieme mort qui arrive le quarante-neuvieme jour
(sept fois sept). Alors celui qui a d6jh ferme les yeux a la lumiere
d'ici-bas est cens6 avoir alors ddfinitivement travers6 1'espace
entre les deux mondes. Chacune de ces morts devient I'occasion
d'un service religieux pour 1'ame.
Le premier deces du d6funt attriste les membres de la
famille vu que son corps disparait, mais il n'y a point pour lui
de service religieux. Cet office a lieu seulement pour la seconde
mort, au septieme jour.
LES OFFICES FUNABRES

EN FAMILLE.

I1 faut se ressouvenir que chaque foyer possede chez soi
un petit autel. On y trouve la copie d'une idole celebre ou la
tablette du dicu-protecteur de la localit6. Cet autel, c'est la
kamidana. Chaque matin, les membres de la famille se rassemblent devant ce kamidana : I'on bat des mains et I'on prie quelque temps pour implorer la protection des dicux et le bonheur.
Le premier et le quinzieme de chaque mois, on offre du sake (vin)
et une branche verte en guise de sacrifice. C'est done devant le
kamidana qu'on prie pour les morts.
Pour le service du septieme jour, la famille invite tous ccux
qui ont connu le d6funt a venir prier pour son salut ct pour
cela otfrir encens et bougies. Souvent un pritre boudhiste vient
aussi et rCcite des sutras, afin que le d6funt puisse trouver le
chcmin vers le gokuraku (paradis). Ce service reste tres important. puisque de lui depend la destinde heureuse ou malheureuse
du d6funt. C'est seulement apris la septiieme mort (done le quarante-neuvieme jour apris I'expiration) que le mort quitte definitivement notre terre. En vertu de cette crovance, entre le septiime
et quarante-neuvieme jour, on place de la nourriture quotidiennement devant I'autel. Le defunt dolt manger, puisqu'il mene a
pr6sent une rude existence jusqu'h ce que kami. le grand juge,
ait decide de son sort (paradis ou enfer). Cet arbitre supreme
examinera en detail toute la vie du d6funt. les bonnes et les
mauvaises actions, mais les vivants, amis du defunt, peuvent
influencer la decision du juge < au sommet D. Cela depend
surtout du nombre des personnes qui viennent prier devant
I'autel ; cela d6pend dgalement de la pi6t6 avec laquelle ius
adressent leurs supplications et des conversations qu'ils tiennent
sur le d6funt. L'on trouve ici quelques manifestations d'une
croyance A l'immortalitd de 1'Sme.
LE DERNIER

SERVICE FUNGRAIRE.

Puisque 1'Ame du d6funt quitte d6finitivement la famille le
quarante-neuvieme jour, tous les siens et ses amis viennent lui
adresser leurs adieux. Le service se fait souvent dans le temple
de la localit6, devant la tablette du d6funt ; elle porte son nom
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ct sera conserv6e dans ce temple. On allume quantite de bougies,
on brile beaucoup d'encens, tandis que bonzes et fideles prient
pour le defunt. Ce service nest plus cmpreint de tristesse mais
de joic sereine, car le mort est sCirement alle au Paradis, puisque
tant de prieres, faites pour lui, ont influi favorablement les dix
juges devant lesquels il a dC se presenter. Souvent, pendant ces
quarante-neuf jours, famille et amis s'abstiennent de viandes,
poissons et autres satisfactions afin que ces sacrifices obtiennent des juges une favorable sentence.
Ce dernier service termine, on dresse un inventaire des
habits et autres biens qui lui ont appartenu, et on les distribue
comme souvenirs aux parents et amis du defunt. Cette distribution est une affaire fort delicate, car nul ne dolt etre oublie.
et la qualit6 du don doit correspondre a l'ordre d'intimite de
ses relations avec ces diverses personnes. Avec la meilleure
volontd, on n'arrive pas toujours 5 contenter tout le monde.
bien que cet usage reste 6difiant et empreint de charite.
LE JOt'R DES MORTS.

Les Japonais ont egalemcnt une f6te pour tous les defunts.
Elle est celebree le quinziime jour de la scptieme lune, done
vers notre 15 juillet. D'apris les crovances japonaises. le bonheur
des esprits des defunts depend des prieres et sacrifices que leurs
parents encore vivants offrent, ce jour-la, a ]eur intention. Aussi
une famille qui ne ferait rien pour ses ddfunis 5 l'occasion de
cette solennit6 serait considdrde comme manquant gravement
aux devoirs de la pidt6 filiale.
Auiourd'hui. ce jour des morts n'est pa- seulement une
religicuse. mais encore jour de rdjouissances publiques.
fe•ti\iti
Tout le monde croit qu'A cette date les csprits des morts reviennent dans leur famille pour rendre une agreab'e visite. Pour les
aider a retrouver la maison. chaquc famille suspend a porte
. Ces lantcrnes pr-nnent des formes
d'entrde une lanterne allumcr
artistiques. En queraque
6tonnammcnt
sont
quelques-uncs
varides,
e!dtiits, on rencontre la coutlume d'allumer de petites lantcrnes
er forme de barques et de le !aancer au fil de I'eau. -"r lerivi-res ou au bord de la inr. Ces milliers de barquettes iliumi.rdk - offrent un spectacle fcdriquc. L'idde est de guider les cspritz
c.- ddfunts dans ce retour de i'autre monde.
Chaque famille a predpard un bun repas pour se- propreddfunts. Apres le festin pris en commun, le mnets restants sont
la rivicrc au profit des esprits qui n'ont plus de parents
icils
sur terre qui leur puissent assurer de telles offrandes.
Pendant trois jours, des cerdmonies publiques ont ficu sur
le. places publiques, les parcs et les pagodes. Danses. prieres
te chants lugubres. au son des tambours et des haut-parlcurs se
p:u!ongent jusqu'au milieu de In nuit.
.\IR
So'!
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I.E J\1!sN.

Puissent ces quelques ligncs sur les coulumeIs fami!iales des
e
.l nonais donner au bienveillant ie te.ur ure p etitcde -eur
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ptuple si poli, au goit remarquable, et si laborieux. Qu'on y
ajoute une priere et un souvenir devant Dieu, afin que cette
nation puisse trouver la veritable foi qui pour tout homme est
la source du vdritable bonheur, surtout de celui qui sera sans
fin ni limites.
Louis REINPRECHT.
.Maiko, Japon, 1959.

CHINE
WENCHOW
LES DERNIERES ANNEES DES DEUX MAISONS
DE FILLES DE LA CHARITE
NOTRE-DAME-DES-ANGES
ET HOPITAL JEAN-GABRIEL PERBOYRE
(Souvenirs de 1949 au 18 janvier 1952)
Ce recit succinct rappelle a la fois 1'historique de 2 Maisons
de Filles de !a Cliarite avant l'arrivde des communistes chinois,
ec les tragiqucs cvcncmcnts survenus pendant l'occupation de la
x ille de Wenchow.
Partout aillcurs. en Chine. pretres, religieux, religieuses, chrdtiens, chrdtienncs eurcnt a soutfrir cls m-mes traitements. parfois
pius durcment encore.
Le temps estompe bien des choses.
Les temoins disparaissent, et bientot il ne restera plus aucun
souvenir, qui pourrait servir a cette histoire et montrer tout
cnse-nble la protection divine en ces douloureuses circonstances.
Ce recit est done celui d'un tdmoin, seul Missionnaire europcen residant a Wenchow.
II donne ici son temoignage.
I. -

NOTRE-DAME-DES-ANGES OU CRICHE MNIMCIPALE

Debuts de l'ceuvre.
Cetic oeuvre charitable fut confie,. vers 1918, aux Filles de la
Charite, alors que le Lazariste Cyprien Aroud 6tait Directeur de
la Mission Catholique. Apres de multiples pourparlers entre le
Missionnaire et le prefet de la ville - un nationaliste - M. Wang,
les Soeurs furent installees malgrd l'opposition sournoise des
administrateurs de la Creche. Ils avaient tout int6r6t a refuser de
recevoir les Soeurs. En effet, les revenus de cette fondation 6taient
copieux, abondants. Ils s'elevaient a cctte dpoque (1918) h quelque
10000 dollars argent. La municipalit6 craignait qu'avec I'arrivee
des Soeurs, elle ne puisse plus utiliser a discrdtion cette appr6ciable
fortune.

-

377 -

Grace A I'dnergie du prefet, M. Wang, homme loyal et integre,
grace aussi a I'arrivie du grand philanthrope de Shanghai, Joseph
Lo pa hong, I'affaire fut conclue entre la Visitatrice d'alors et les
officiels de la ville. I! y eut un contrat renouvelable.
RdLgime comzmunisle.

A 1'arrivde des communistes en 1949. le contrat dtait valable
jusqu'en 1951-1952.
Donc, dis leur arrivee, les Sours prirent possession de cttee
creche municipale pa'enne, ou regnaient desordre indescriptible,
malpropretd ddgouitante et fouillis inextricable. Cela n'dtait pas
pour effrayer les Filles de la Charite. qui se mirent avec courage a
l'ouvrage.
de Pan!.
Le devouement des Sceurs de Saint-Vincen;
mald'abord
Au bout de quelques mois, les administrateurs,
veillants, soupconneux, changerent d'attitudc quand ils constattrent les resultats obtenus par les Sceurs ; d'autant plus qu'elles
ne s'immisgaient nullement dans I'administration temporelle.
Elles s'en tenaient rigoureusement a ce qui avait etC fixe par les
Superieurs Majeurs.
D'autre part, la population devint sympathique et prit plaisir
5 rendre visite a la Creche. Elle aussi remarqua les soins maternels
irccssants donnds h ces pauvres orphelins ou orphelines, avcugles.
estropies ou tar6s de tous genres. Avec de modcstes moycns
financiers, car on leur servait 1'aide pecuniaire au compte-gouttes,
elles arriverent a faire des merveilles. Elles s'occupirent de la
propretd du corps, des vdtements d'ete, d'hiver. et des ftes. Tout
cela etonna chretiens et paiens de cette ville de 170000 habitants,
qui furent dbahis de cette radicale transformation.
Parmi les Soeurs Servantes, on parle surtout de Swaur Francois,
norte avant mon arrivde, qui a laisse aupres de la population une
reputation de charite vincentienne. Elle est enterree sur une
clline plantee de pins, a 2 km de \Venchow, ainsi que Sceur Sainte
Claire Deville, d'autres Filles de la Charite, des pr6tres seculiers,
des Lazaristes et d'autres religieuses indigenes.
Depuis la fondation, en 1918, jusqu'en 1950, Dieu seul sait le
rumbre des baptimes et autres sacrements administres dans leur
belle petite chapelle. II s'v est fait un bien spirituel extraordinaire,
cui n'etait pas du gofit du malin.
Attenant b la creche, il v avait une grande ct belle pagode.
L:nc nuit, par grand vent, clle prit feu, et menacait de detruire la
creche tout en bois. Les Seurs, en priant, jetirent, avec confiance,
numbre de m6dailles sur les nmurs de la pagode. Le vent changea
dc direction, et la maison fut 6pargnde. Toute la population parla
longtemps de cette chose extraordinaire. Quant a la pagode, ii n'en
reste que les pierres. Apres ce danger, evit6 de justesse, la vie
rinrit son cours ordinaire.
Actuellement, il v a enccre S(.ur Martin. jadis Steur Servante
i Wenchow, et plac6e au Japon.
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L'occupation communiste - 11 juin 1949.
J'arrive a I'occupation communiste de Wenchow le 11 juin 1949.
Je rentrai ce jour meme de Shanghai, ou j'avais recu quelques
recommandations et consignes.
Des le debut de la
liberation*, I'arm6e communiste se
conduisit honnetement : pas de pillage ni molestation d'aucune
sorte.
Les soldats venaient en general du Nord, de la Province du
Chan-tong. On se comprenait et je pouvais prendre contact.
Peu a peu, le gouvernement se forma : police d'Etat, cornmissaires civils. Tels furcnt les vrais 6lements communistes qui
commenc&rent h appliquer les principes du parti.
Avant leur arrivee. ils avaient dt6 en relation avec des partisans. Au bout de tres peu de temps, ils eurent en main tous les
renseignements voulus, et commencerent a lever le masque. Avant
de s'attaquer aux commerqants et a la population, ils s'ingenierent
a brimer la Mission Catholique et les euvres qui s'y rattachaient.
La lutte communiste contre la Creche municipale.
La Creche municipale devait attirer leurs convoitises. Il v
avait de beaux revenus, et faciles a obtenir. Ils lancerent la
population, h I'aide de slogans appropri6s. contre les capitalistes,
les imperialistes etrangers, exploiteurs du sang du peuple.
La campagne fut des lors amorcee.
La lutte contre les administrateurs.
A cette epoque, la Creche avait pour administrateur pr6sident
un homme, honn6te, riche et estim6 en ville pour sa philanthropie.
II affectionnait beaucoup les Sceurs et les aidait de son micux.
J'ai cu l'occasion de causer souvent avec lui, et, bien que paien,
je le tenais en grande estime.
Le vice-pr6sident, quoique moins sfir, suivait toutefois les
directives du chcf. Plus tard, il fut accus6 de concussion - ce qui
n'est pas improbable et condamn6e
la prison et peut-6tre a la
mort. Quant au president, apres avoir aid6 les Sceurs de tout son
cceur et de toutes ses forces, jusqu'au jour de leur expulsion, il se
retira dans sa maison. D6goCit6 par ce qu'il voyait, et aussi a
cause des imp6ts exorbitants dont il fut frappe, il se suicida.
C'etait un paien, fidele devot a Bouddha. Qui peut sonder les
misericordes de Dieu ?
Campagne de denigrements contre la Creche.
Aussit6t qu'en ville on entendit parler de la creche et des
horreurs qui s'y commettaient, aux dires des communistes, j'avertis
Sceur Martin d'avoir i vider les lieux le plus rapidement possible.
Pour cela, elle s'entendit avec le chef administrateur dont je
viens de parler. Celui-ci s'y pr.ta de bonne grice, reconnut aussi
la necessite de disparaitre.
Lui-meme fit les demarches necessaires aupres du nouveau
prefet plus ou moins teint6 de communisme. Comme il 6tait
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lui-meme un citoyen de Wenchow, il ne put refuser a un vieil ami
de permettre aux Soeurs de se retirer de la creche avec leurs
bagages et de prendre refuge a I'hopital, car tout voyage &tait
interdit.
Refuge i I'hlpital de Wenchow.
La Sceur Crippa, Sceur Servante de l'h6pital, se fit un plaisir
de recevoir ces nouvelles compagnes. Alors, sans retard, avec
l'aide de quelques chr6tiens devou6s, on put d6emnager sans trop
d'ennui. Sans doute, il y cut nombre d'objets qui 6taient la propriet6 des Sceurs, et qu'on aurait pu emporter ; mais j'avais fortement command6 de laisser pas mal de choses pour &viter des
soupqons injustifies. Malgr6 ces precautions, nous ne pimes eviter
les accusations de pillards, de voleurs, etc. Pendant 1'Nvacuation,
policiers et espions etaient venus surveiller pour voir ce que les
Sceurs emportaient, ou donnaient (surtout en fait de linges) a de
bonnes et pauvres chr6tiennes.
Certains officiels communistes voulaient exciter le scandale
pour ce d6menagement. A nouveau, malgr6 le danger qu'il courait,
I'administrateur alla trouver le pr6fet, lui pr6senter ce que les
Soeurs avaient accompli et la promesse qu'il lui avait fournie de
garder le silence sur la creche. Ainsi, Sceur Martin ct ses cinq
compagnes purent se retirer h l'h6pital et assurer Ic soin de quelques offices.
Le cas de Sceur Vincent Ghien.
Parmi ces cinq compagnes, il y avait Sceur Vincent Ghien qui,
h son arriv6e 6 I'h6pital, requt en charge les malades de 3e classe,
indigents. Un soldat communiste s'y trouvait hospitalis6 comme
tuberculeux. Peu a peu, il entendit la doctrine chrCtienne, et, avant
de mourir, demanda le bapteme - qui lui fut accorde. Dinonc6e,
la Sceur dut comparaitre devant la police plusieurs fois. Elle
reconnut le fait : impossible de le nier. Elle requt une verte
semonce, et dut promettre de ne plus recommcncer.
Quelque temps plus tard, je profitai d'une occasion pour
envoyer cette Sceur a Hangchow; de meme, a la Maison Centrale
de Shanghai se refugient Sceur Martin, en compagnie d'une Soeur
agee et d'une malade. Des lors. en 1951, 13 Sceurs restaient a
1'hopital de Wenchow.
En voyant ce qui s'est passe en Chine, dans les autres orphelinats, ce fut une vtritable protection de la Providence pour Sceur
Martin et ses compagnes.
Les accusations calomnieuses.
Si elles n'avaient pas quitte la Creche rapidement, et a si bon
cumpte, toutes auraient golit ede la prison, y compris la Soeur
Marthe Song qui, dans ses 32 ans de vocation, s'occupait d'une
centaine de vieux et vieilles, a 5 minutes de la Creche. En un rien
ie temps, on tourna la tete de ces pauvres gens : on leur fit oublier
It- bienfaits requs pendant des annees: ils demanderent a cor
ctaa cri - aux autorites - une punition exemplaire pour ces
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diablesses d'Europeennes (Yang Konize), suceuses du sang du
peuple, etc.
La Supdrieure partit avec deux compagnes a Shanghai, le
silence se fit un certain temps.
On en reparla vers le milieu de 1951 : alors, on accusa les
Sceurs de tuer, maltraiter les bebes, de les mal soigner. Et, ce qu'il
y eut de curieux en cela, c'est que, dans l'h6pital Jean-Gabriel Perboyre, alors que les Sceurs en avaient encore 1'administration, on
fit amenager deux chambres pour ces petits b6b6s de la creche,
alors tenue par les communistes et leurs adhdrents. On les rcgut,
les docteurs les soignerent de leur mieux : des infirmiercs communistes etaient a leur service. Or, chaque jour, un brave homme
passait devant ma porte, portant un ou deux b6b6s, envcloppds
dans une natte. Malgr6 tous les soins, les enfants mouraient. En
secret, une Soeur eut le temps et la consolation d'en ondoyer un
certain nombre. Apres cette malchance et une experience concluante, le Bureau de la Creche n'envoya plus de b6b6s.
Pcu h pcu, la Creche elle-meme fut fermie. La conclusion de
cette histoirc : les revenus ne furent pas perdus pour tout le
monde...
HOPITAL JEAN-GABRIEL PERBOYRE
En janvier 1949, je donnais aux Sceurs une seconde rctraitc a
l'h6pital. J'v restai juste le temps necessaire, car le Directcur. M. Deymier, m'avait demand6 d'aller encore a Tchou san
(Tinghai) et & Ning po, chez ma Sceur di Giuglio. De l•,je revins
quelqucs jours a la Procure de Shanghai, pour causer avec M. le
Visiteur.
Rerour itWenchow - 11 juin 1949.
Grace a Dieu, je pus enfin prendre la seule jonque chinoise
quittant Shanghai Ic 8 Juin 1949, alors que la ville venait d'etre
occupee. apres huit jours de bataille.
De nuit, le 11 juin, la ville venant d'6tre occup6e, je pus dtbarquer et apporter, intacts, bagages et remedes pour les deux Maisons. Plus tard, en prison, ce voyage me valut de multiples
interrogations. Malgr6 tout - fatigues, souffrances physiques je rentrai sain et sauf a I'h6pital Jean-Gabriel Perboyre.
La fondation et les origines de la Maison.
M. Cyprien Aroud fut encore le promoteur de cette fondatiuo!.
Bien des fois, il en avait parld au Respectable PNre Directeur des
Filles de la Charit6, M. Meugniot, alors qu'il 6tait encore a
Shanghai comme Procureur. Apres la nomination de M. Meugniot
comme Assistant de la Congr6gation et Directeur G6enral de la
Communaut6, M. Aroud profita d'un voyage en France, en 1912,
pour remettre cette question sur le tapis. q C'est entendu, r6pondit
M. Meugniot, allez trouver de ma part Sceur Sainte-Claire Deville,
exposez-lui votre plan, obtenez son consentement, et je donnerzi
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les permissions n6cessaires p .; arriver h une hcureuse conclusion *.

Ainsi fut fait : M. Aroud causa longtemps avec la Sceur, et tout
fut arrange. Naturellement, I'achat du terrain, les constructions,
les autres depenses, tout fut bicn dTbattu, et. grace A la dot de
cette sainte fille, M. Aroud put, a son retour. commencer les achats
du terrain.
Ce ne fut pas facile, car les propri6taires &taient nombreux :
et ce fut lot par lot, apres beaucoup de tractations, que cctte
premiere affaire put &tre men6e a bien. J'ai eu en mains le gros
paquet des contrats de la fondation, tous dumcnt enregistres.
Malgr6 mon d6sir de les faire parvenir h Shanghai. ce fut impossible. Du reste, h present, ces pieces sont inutiles, car tous les
contrats de la population furent briules, et les autres declares sans
nulle valeur. Le terrain, d'une superticie de 15 mous (1 mou 630 mbtres carr6s), constitue un grand rectangle. II est situe an
sud de la Mission Catholique, separe par l'orphelinat confi6e des
religieuses indigenes. II n'v a done que deux rues qui les separent
alors que la Creche, au nord de la Mission, en etait 61oignee de
5 minutes.
La .Maison, ses constructions.

Apres l'achat du terrain et 1'enregistrement. on eleva des murs
hauts et solides, car on trouva de la pierre a fleur de terre. On
commenca a batir des 1912. On construisit. d'abord le pavilion des
walades (hommes) a I'est, et, a quelque distance. la Maison des
Steurs, avec chapelle, dortoir a etage, refcctoire, salle de communautd, etc., le tout bien compris.
C'est alors qu'en septembre 1913. Sceur Sainte-Claire Deville
vint se rendre compte, et preparer I'amenagement. Tout lui fit
plaisir, et, en cette annec. meme 1'h6pital. avec une maternite,
commencait A fonctionner.
Plus tard, en 1918. on construisit. ah IoucSt. un pavilion pour
les femmes. Tous les biriments etaient unis par des passages
couverts. Au nord, au sud et l I'est de ces trois pavillons avec
6tages, il y a d'autres maisons au simple rez-de-chaussie, pour les
divers services : buanderies, cuisines, logemcnt- des employes,
salles d'op6rations, dispensaircs. lingerie, greniers pour provisions.
bois de chauffage, etc.
Plus tard, a l'ouest du bhtiment des femmess-malades. on
c,'struisit une maison avec etage pour I'dcole d'infirmieres
Au nord et au sud, entre les pavilions et les maisons basses.
on avait plante des pins. et des jardins fleuris. Au total, I'hopital
etait 6quip6 pour 200 malades - en 3 classes - en plus des salles
pour indigents.
Fondation pour ilnigents.
Des que l'hopital fut ouvert. Sceur Sainte-Claire Devilie rdsolut
de fonder 20 lits pour indigents. Et cettc tradition se maintint
Ju'qu'd l'expulsion des Sccurs. Naturellement, il v avait des accon-odements pour les malades des autres cl.isCe qui se trouvaient
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a court d'argent. Les pretres seculiers, les religieuses indigenes
etaient requs, soignes gratis et recevaient m6me, a titre gracieux,
des medicaments pour leur usage personnel ou leurs dispcnsaires.
Ainsi, un exemple entre autres : on requt, pendant plusieurs
mois, en 1" classe, a demi-tarif, un professeur paien poitrinaire
et communiste. De famille aisee et bien eduqud, il profita de son
sejour a I'hopital pour nouer des relations avec des infirmieres ou
infirmiers a idees progressistes. Il put ainsi pen6trer dans le
milieu, et noyauter... A sa sortie de I'h6pital, il s'avera, dans
l'ombre, militant forcene contre les Sceurs. Singuliere facon de
temoigner sa gratitude aux bienfaitrices qui le gu6rirent.

II. -

OCCUPATION COMMUNISTE
Arrivee et preparatifs.

Des leur arrivee t Wenchow, les communistes furent occupes
a s'organiser. La langue de Wenchow. differente de celle du Nord,
leur presentait une notable difficulte.
Des lors, I'h6pital jouit d'une relative tranquillite. Chaque
jour laissait prevoir un complot tramd dans I'ombre. Il v eut
d'abord des rdunions et des defils officiels, oiu les membres de
l'h6pital devaient participer. Pour cela, la Superieure et Directrice
de l'h6pital dut imiter les autres organisations et confectionner
des drapeaux rouges avec les 5 etoiles jaunes. On assista a une
debauche d'etoffe rouge.
C'est a qui porterait le plus grand drapeau. Dans I'enceinte de
I'hopital se trouvait une bambouseraie, on y coupa des tiges d'environ 3 metres, et l'etoffe fut a cette mesure. II fallut acheter des
tambours et chercher des professeurs pour enseigner les nouveaux
chants communistes, sans oublier I'Internationale.II y eut nombre
de reunions de masse en plein air, oiu des orateurs, i tour de role,
ddveloppaient. sans se lasser, les themes connus : liberation du
pays, guerre a l'imperialisme, au capitalisme, aux reactionnaires.
On se preparait, des lors, a des mesures plus oppressives. Ecoliers,
6colieres, jeunes infirmieres apprenaient, en outre la nouvelle
danse rdvolutionnaire : Niu Yang Ko, t avancer de deux pas et a
cloche-pied, puis reculer d'un pas. En rentrant, tout le monde
etait fatigu6 - extdnud -, il devait encore se rendre, dans la
soirde, a des reunions privees. La se preparaient les cellules
communistes.
Les reunions et sdances d'endoctrinement.
On demanda tout d'abord aux Sacurs de s'y rendre. La Supdrieure avec 2 ou 3 compagnes y prirent part : mais, pen A peu,
a cause de la longueur des seances nocturnes, de 8 heures a
minuit, et suivant les mesures qu'on preparait contre elles, on leur
en ddfendit la frdquentation. Toutefois, le lendemain, elles apprenaient par des infirmieres ce qui s'y tramait.
II fallait changer, modifier et laver le cerveau de tous les
employes de 1'hopital.
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Des les premiers jours, tout le monde etait assemble dans la
meme salle. Par la temperature, les t*tes s'echauffaient facilement. Plus tard, on 6tablit 2 sections : lune pour les infirmiers
et infirmieres, plus intellectuelles. La seconde, pour les employds
plus ou moins illettres. Dans chacune, un orateur du Parti
communiste developpait I'amour de la patrie. Sur un ton
sarcastique, il montrait combien la Chine souffrait de la presence
des etrangers. II n'y avait pas encore d'allusion directe h nous
trois: Soeur Supericure, sa compagne et a leur aum6nier. Un
autre jour, il etait question de renouveler et amdliorer I'hopital.
D'apres eux, il y avait beaucoup de modifications et de changements a apporter. Encore aucune allusion directe au changement
des Soeurs. Apris avoir enfonce le clou, et quand les gens etaient
penetr6s de ces iddes farcies de sophisme, alors on exigeait
des auditeurs ct auditrices de garder le plus absolu secret sur
ce que chaque employe exposerait a I'auditoire. II y cut d'abord
flottement, personne n'osait se lancer. L'orateur communiste
revint alors a la charge, accusant d'etre des rcactionnaires, de
ne pas aimer leur patrie. On voulait les lib6rer, et eux tenaient
a demeurer des esclaves. Ces discours sans cesse ressasses a
longueur de journ6e, finissaient par produire Icurs effets. D'abord,
une ou deux infirmieres paiennes bien dressees commencerent
A parler et a accuser.
Accusations et nmesontges.
Ces premiers aveux comprirent maintes fausset6s ou exagerations ; ils voquaient : mauvais traitements, travail fatigant,
faible retribution, mauvaise nourriture, etc.
Chaque jour apportait son lot de plaintes ou de critiques
non fondees : mais le secrtraire communiste notait avec soin ce
qui se disait et la personne qui avait parld.
Les autocritiques.
Pour activer ce mouvement rtvolutionnaire, les chefs etablirent, dans les reunions privees, 1'autocritique. Tout employe,
homme ou femme, devait, au debut de la reunion, s'examiner
sur ses fautes et s'en accuser publiquement. Si elle ne se
soumettait pas a cet avcu, les autres pouvaicnt lui adresser des
rcproches publics. Par ce moyen, on obtint le resultat d6sire.
Tout acte, toute parole etait soumise a la critique et jugde par
les membres de la reunion, repr6sentants du peuple... C'etait le
terrorisme etabli.
A partir de 1950, on remarqua nettement les r6sultats de
cc travail souterrain : les rdunions obligatoires et quotidiennes se
prolongeaient fort avant dans la nuit. L'esprit des gens se
modifia subitement. Autant jadis ils avaient montrd dc sympathie
et d'affection pour les Sceurs, autant changerent attitude et
comportement. Infirmiers et infirmieres n'observbrent plus le
moindre reglement : on n'entendait que des cris, on aurait dit
cc-s betes fauves dechain6es, au grand dommage des malades.
Chants, danses, sorties le soir et de nuit. C'ctait ie desordre
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a cet etat de choses. II n'y avait alors qu'a patienter, car toute
cbservation aurait produit des effets disastreux. Un vent de
xnepris, de mecontentement, soufflait partout. On sentait une
preparation pour arriver a des fins non encore devoiles. Deja
commengait en Chine la campagne contre la religion (protestants
et catholiques surtout). Grace a une propagande mensongere,
les journaux communistes affirmaient qu'en bien des cndroits,
les catholiques avaient accepte et sign6 publiquement une piece
itconnaissant I'autonomie de l'Eglise : c'est ce qu'on a appele les
trois principes : nationaliser 1'Eglise de Chine et se separer de
Rome. A Wenchow, les pretres et nombre de chretiens furent
trompes et signerent. On demanda aux Soeurs indigenes de signer.
Je le leur defendis absolument. Aucune ne signa, malb:, l'2s objurgations des pritres et des communistes. Bientot, les chefs du
mouvement demanderent le changement de la Soeur Crippa en
tant que Directrice. Cette Superieure, le vicaire general et Ic cure
de la paroisse jugerent a propos d'acceder a cette demande et
d'attendre les evenements. Pour la Direction de l'h6pital, on
choisit un docteur catholique dipl6md de l'Universit6, I'Aurore,
de Shanghai. Comme ii etait bien vu de tout le monde, assez riche,
le changement fut aisement accompli. II fallut ensuite augmenter
les honoraires des m6decins, infirmiers et infirmieres. Voil•, pour
la Soeur Superieure, de gros soucis.
Difficultes filnancii'res.
En temps ordinaire, I'h6pital pouvait se suffire, ayant requ
gratis de notables quantites de remedes. A cela s'ajoutaient les
receltts du dispensaire, de la pharmacie et des malades payants
Mais, dcs !'arrivee des communistes, on ne vit plus les malades
aisds %\nir
de la campagne. Les communications, deplacements,
eiaient interdits. Personne ne pouvait bouger sans une permission ; jamais accordee. Le parti voulait recenser les personnes
et saisir facilement les reactionnaires ou prdtendus tels. Voila donc
Socur Sup6rieure tres ennuy6e. Une fois, on put ecrire i Shanghai
pour demander des secours de la Maison Centrale. Soeur Laporte,
Visitatrice, comprit la situation et envoya la somme necessaire.
Bient6t, tout s'avisa impossible, car a chaque mois c'Ctait a
recommencer. Les communistes alertes mirent opposition formelle
5 tout envoi d'aregnt etranger. A l'insistance du Directeur, on
objccta la defense absolue.
L'argent des capitalistes ne devait pas servir, meme a l'hopital. C'etait l'etranglement. Alors, Sceur Superieure, apres avoir
pris conseil, vendit quelques medicaments. Cela permit de tenir
le coup pour un temps. En sous-main, le Directeur, bien dispose.
fit comprendre a la Supericure qu'elle n'avait qu'a remettre a
d'autres mains 1'administration financiere. On nomma un chef
comptable, qu'il fallut retribuer. C'etait un bon catholique, et
secretaire de la Legion de Marie. II ne tarda pas a etre incarcere..
et disparut dans le monde des prisons.
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Privees de la gestion financiere, Ics S~eurs ne purent avoir de
cuisine particuliere : I'hopital devait les nourrir sur retenues de
Iturs salaires. Avant d'etre iis au point, ce nouveau systeme prit
un certain temps, et les Scours endurerent avec patience avanies
et reproches.
II y eut bient6t un nouveau changement : le Directeur nomm6
prevoyait une evolution dangereuse pour sa personne. Condisciple
du maire communiste et, par lui, renseigne, il disparut en secret,
partant pour Nan King, malgri le contrat signe. II fallut done sans
retard en designer un autre. Le vicaire general et le cur6 de la
paroisse, administrateurs, en inviterent un autre. Ce bon catholique de la ville et pere de 10 enfants, apres de multiples conversations, tinit par accepter et fut reconnu par le bureau de I'hygiene.
Par malheur pour lui, il avait 6crit une lettre au cure de la
cathedrale, lui affirmant sa loyaute a l'Egiise et son mepris
pour le Communisme. Ce document ne fut pas d6truit, et lors
d'une perquisition de la Mission, ce papier tomba dans les
mains communistes. II fut done juge comme menteur et
copicusement insult3 dans la presse locale. A chaquc instant,
i! s'attendait a etre fusille. II n'en fut rien pour le moment, car
on voulait se servir de lui comme d'un valet. II dut demander
a Soeur Supdrieure toutes les clefs que les Sceurs a\aient en
lkur possession, et rendre ses comptes clairement depuis plusieurs
::nndes. Par bonheur, ces comptes 6laient nets : reccttes et
dcpenses se balancaient : mais c'dtait ecrit en franqais, et d'apres
nos methodes.
Tous les livres furent saisis. et comme personne n'v vovait
gcutte. la Supericure dut coinparaitre devant les autorites, et
e\pliquer cette facon de tenir les comptes. Cela demanda des
scances, et la Sceur en sortit fatiguie.
De plus, on trouve quc la modeste chambre que j'occupais
dcvait servir a d'autres emplois. Sur l'ordre du Directeur, je
fus reldeu6 dans le batiment des SCeurs, entre infirmerie et
rdfectoire. De plus, le Directeur vint occuper la chambre de Sceur
Suncricure, dans le meme bitiment.
L'affaire de Joseph Kao.
Dans une reunion, on accusa la Soeur Servante d'avoir livre
nimdicaments et autres objets de l'hbpital a un ex-infirmier
catholique. Ce jeune homme etait de Kiou Kiang (Kiang Si), oil
S~eur Crippa fut quelque temps Superieure de la Maison. Une
bonne chr6tienne veuve, sur le point de mourir, supplia la Sceur
de vou!oir bien se charger de son unique enfant, alors age de
-. ans, et, sur cctte promesse, la maman mourut tranquille.
Le garcon resta h I'hopital de Kiou Kiang, quand Sceur Crippa
.nt a Wenchow, apres avoir contie l'orphelin a la nouvelle Sceur
Scrvante. Age de 16 ans, Joseph Kao rejoignit Wenchow et supplia
ia Sceur de lui donner un emploi. Nomme infirmier, il apprit bien
\'.c I'essentiel de sa profession.
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-de village, afin de pouvoir vivre. Sceur Crippa ayant requ d'Amr..
rique, et A titre personnel, quelques mddicaments, en donna une
partie a son jeune protdge. Mais, A I'h6pital, parmi les camarades
de Joseph, des espions ne manquerent pas d'aller d6noncer le fait
a la police. Comme on visitait ses bagages au moment du depart
du bateau, le policier pr6venu lui demanda d'oi venaient ces
medicaments. Les rdponses ne furent pas satisfaisantes, et Joseph,
ramend en ville, fut mis au secret. Apres de multiples interrogatoires, on le ramena a I'h6pital. La Soeur Superieure dut
fournir des explications qui, en fin de compte, furent agretes par
le juge, bien dispos6, malgrd les violentes protestations des
accusateurs. L'affaire dura toute une journde, mettant en effervescence les employes, qui n'avaient pas A 8tre excitds. Le jeune
homme fut relich6, mais il dut laisser A l'h6pital certains objets...
Ces biens personnels de la Sceur furent tenus pour voles a l'h6pital.
Plus tard, lors de l'emprisonnement de la Sceur, I'affaire devait
encore soulever d'autres incidents.
Depuis septembre 1950, on peut dire que les Sceurs, dans
leur propre maison, n'avaient plus aucune autorite. Malgre tout,
elles continuaient leur tache quotidienne sans s'occuper des calomnies et rumeurs qu'on faisait courir sur leur compte.
Desormais, on assistait a la transformation progressive de
la mentalite de tous les employes, grands et petits... Infirmiers
et infirmieres s'ingenierent a vexer les Sceurs. A peine dtaient-elles
a la chapelle ou au r6fectoire que la Sceur Jean-Gabriel etait
appcl6e a la pharmacie pour une ordonnance, ou pour une injection, etc. Devant ces visibles tracasseries, les Sceurs ne firent
jamais la moindre r6crimination.
En mars 1951 vint l'ordre de faire un inventaire exact,
d&taillW du nlobilier et des objets de l'h6pital. Plusieurs dquipes
furent organis6es. Un scribe ecrivait sur un cahier, une infirmiere
etiquetait les objets les plus minimes, en pr6sence d'un communiste. Par ce moyen, avec la liste de tout ce qui se trouvait dans
I'h6pital, impossible de rien enlever. Avec ce travail de plusicurs
journees, les Sceurs durent donner des explications sur la disparition d'objets : c'6taient d'incessants soupqons et des accusations
sans fin.
Aussit6t ce travail termin6, il fallut commencer I'inventaire
des m6dicaments dispers6s en differents endroits. On decida de
les reunir dans la salle de communaut6, d'oi les Sceurs durcnt
dem6nager.
L'inventaire - flacon par flacon - dut porter en chinois
l'usage de chacun, car personne ne sachant ni anglais ni francais,
i! fallut traduire. Quelle fatigue pour les Soeurs qui, de plus.
devaient assurer le service dont elles dtaient chargees.
C'est A cette 6poque que Sceur Crippa, montCe sur un escabeau,
tomba lourdement & la renverse, et resta evanouie. Sur une
piqfire que lui fit Soeur Marie Yao, Smeur Crippa ;rerit ses scns,
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mais dut rester alitde une quinzaine. Voyant la tournure des
dvenements, elle demanda alors a la Visitatrice de designer une
assistante. Ce fut Marie Yao, qui eut beaucoup a souffrir.
Apres ces fatigues et ennuis, on vint alors demander a
Sceur Crippa, avec une audace qui n'a pas de nom, d'avoir a
solder les imp6ts fonciers, alors qu'on lui avait retire toute gerance
financi&re. Elle eut beau protester, il fallut s'ingdnicr a trouver la
grosse somme reclamde, et ce fut peu de jours avant d'aller en
prison. On la soupqonnait d'avoir des reserves d'or, qu'on voulait
faire rentrer dans les caisses de l'Etat. Elle partit en prison sans
avoir pu payer.
Les communistes 6taient arrives A leurs fins.
Expulsion des Swuirs.
II ne restait plus qu'a chasser les Smeurs, mais honteusement.
Au debut d'avril 1951, on trouva une multitude de placards
anticommunistes ecrits N la main. Pendant la nuit, on en avait
colld partout, sur les murs, les colonnes, etc. C'etait le travail des
infirmieres poussdes par les chefs communistes. On pouvait
s'attendre au pire.
De fait, le 6 mai 1951, vers 8 heures du soir, alors que !es
Seurs etaient dans une petite chambre, en recrdation dans leur
salle de communautd, une troupe de policiers et d'officiels de la
mairie firent irruption dans le quartier des Socurs. Its se divisaienr
en plusieurs bandes, les uns gardaient les portes interieures ou
exterieures, pour empicher fuite ou disparition d'objets. Les
Soeurs, t tour de r6le, subirent quelques interrogatoires, et. vers
11 heures du soir, on leur signifia d'avoir a quitter illico leur
residence. Elles durent done. sous les regards moqueurs et mieprisants des policiers, demdnager leurs petits objets pers;nn!k.
litcrie, habits, etc. Et on les s.questra dans trois chambres du
pavillon des femmes. Parmi ellcs, il v avait 2 Sceurs. dont I'une
de 87 ans, infirme. A peine arrivdes dans les chamhrcs, tiles furent
soumises a une surveillance continuelle, surveillance exerccc par
Icurs anciennes infirmieres.
Le lendemain et les jours suivants, avant Ie lever des policiers
qui occupaient deja tous les locaux, je pus celdbrer la Mesce
et distribuer aux Soeurs les saintes hostics. et dire a voix ba-se
quelques mots d'cncouragement sur i; conduite a tenir. l.es
cie.Elles ttaLient
S(curs resterent sdquestries pendant une quinin
epides de tous c6tes.
Les reunions nocturnes se poursuivaient a Il'hopital. I s'agissait
dc trouver un moyen pour s'emparer ldgalement de I'hopitl. On
voulait les expulser et leur trouver un endroit oit il serait facile
dc les surveiller.
dchos,
cls
Enfin, apres de multiples palabres dont nous cfnmes
Iliutorite communiste, poussde par les emplovcs, dicida de nous
sdcuestrer a la r6sidence de la Mission Catholique. M. Sou Paul,
vicaire g6dnral, venait d'itre rclichi de prison, pour ca.use d
i:'.iadie. II n'eut qu'a s'incliner.
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En m6me temps, I'autorit6 de l'h6pital changea.
L'h6pital Jean-Gabriel Perboyre devint h6pital du Peuple.
, Jen min y Yuen ,. C'etait la prise de possession officielle.
A la Mission, les Sceurs occuperent le r6fectoire, situ6 au
rez-de-chaussee. Cela prit quelque temps pour s'organiser dans ce
petit espace. Chacune eut son lit, et la vie de communaut6 de ces
13 Sceurs reprit doucement.
A I'etage, il y avait la chapelle domestique. Bien que surveille,
presque chaque jour apres minuit, je me levais discrotement pendant le sommeil de mon garde-chiourme, et allais celebrer la
messe. Nos Sceurs, des le matin, vers 4 heures, y venaient communier ou se confesser. Plusieurs fois, nous filmes sur le point d'ltre
surpris par le soldat faisant sa ronde.
Notre situation etait encore trop belle, et ne pouvait durer.
Les communistes vinrent demander au vicaire gendral I'usage des
locaux " I1'tage.
Ils y ttablircnt une 6cole de jeunesse communiste, garcons
et filles ! Cela faisait un charivari continuel : danses, chansons,
cris. ct depuis 8 heures du matin jusqu'a 11 heures du soir. A ces
desagrements, s'ajoutait la chaleur moite de 30 degrds et davantage, sans oublier les moustiques et les rats. Souvcnt, ces effrontCs entraient dans la chambre des Sceurs pour voir I'organisation
et se rendre compte de leurs occupations. Et ces lilies devovyes,
n'avant jamais vu ni cornettes ni habits religieux, entraient sans
politesse, touchaient h tout... La nourriture 6tait fournie par la
Mission Catholique qui. plus tard, se fit rembourser par notre
Pro•are de Shanghai, elle aussi surveillee.
Voila h peu pros la vie des Sceurs (et la mienne) du 21 mai 1951
au 18 janvier 1952.
Pendant cc laps de temps. Ics Soeurs firent des demarches
pour rentrcr a Shanghai. A Noel, elles 6taient encore 7 on 8.
On preparait nos dossiers et celui de Sccur Crippa, qui avait vccu
b Nintch'ang et a Kiou Kiang (Kiang si). Peu avant la Noel de
1951, grand branle-bas a la Mission Catholiquc. Beaucoup de
policiers armes vinrent a la r6sidence, firent d6fense aux habitants
de quitter leurs chambres, et on fouilla partout. Ils emmen&rcnt
I: cure de la paroisse, Ic Procureur et un vicaire. Ces deux derniers
(IM.
Tsai et Fang) furent condamnes a quclque 4 ans de
prison. Motif : avoir instituI la L6gion de Marie. M. Fang, chien
courant, parce que. docteur, avait etudid h Rome. Les Sceurs et
rnoi-mme subimes aussi une perquisition serree. Ils ne pouvuient rien trouver, et partirent sans nous molester.
Arrive le 10 janvier 1952. A 8 heures du matin, meme
deploiement de force policiere i la residence. On vient dans nma
chambre. On me tire dehors, et, a haute voix, un intellectuel
braille, plut6t qu'il ne lit, un mandat d'arrt : reactionnaire,
espion, propagateur de fausse religion, impirialiste, capitalisie,
etc. ; en meme temps, on procede de la meme fagon pour Sceur
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Crippa. Quelques instants apres, Soeur Crippa en cornette sort
encadrde par 2 policiers armes. Je la suis a deux pas, dgalement
sous bonne escorte, et ainsi nous faisons une marche-parade b
travers les rues de la ville mouvementee.
Arriv6s a la prison, un gardien-chef nous fait deposer tous
nos objets de pidt6, chapelets, medailies. II nous ddlivre un
recu et nous fait conduire a nos cellules respectives, les numeros
4 et 6. Sceur Crippa avait avec elle deux codetenues, une fille
de joie et une trostkyste qui la brimerent et la firent bien
souffrir, au moins des le debut...
C'dtait le debut de ce sejour en prison qui devait durer
jusqu'au 26 aoit 1952. Jen ai raconte les incidents et la conclusion
dans les Annales de 1959, pp. 128-142.
Ainsi se terminait dans I'dpreuve le devouement inlassable
d&s Soeurs de Wenchow.
Paris, 1959.

Henri CENY.

SAINT VINCENT DE PAUL
SA NOMINATION A LA CURE DE TILH (DIOCESE DE DAX)
EN 1600
Sur ses vieux jours, saint Vincent evoquait avc une nuance
nostalgique le temps oiu ii fut curd de paroissc. Chose etonnante, le 5 aofit 1659, ii cut l'idde de transformer Saint-Lazare
en veritable dcole de pastorale paroissiale! 11 fixait comme
theme de session : la thdologie morale, la prddication, le
catdchisme et 1'administration des sacrements. Tout missionnaire ne doit-il pas connaitre de fagon pcrtinente et pratique
cct art d'etre pasteur !
Saint Vincent constate qu'il v r, menace d'oubli parmi ses
confreres, et il en tire la conclusion pratique : Et pour dire
la veritd, je ne sais, Messieurs, si plusieurs d'entre nous se
trouvaient obligis de baptiser, s'ils n'y seraient pas beaucolup
empdches. Je demandais, I'ature jour, a quielqIu'un de la Compagnie comme il se comporterait eni une certaine rencontre ? lJe
vous assure, Monsieur, me dit-il, que je tie sais conmne je my
prendrais.,> Pour moi, quoique j'aie 6e cure, je vous avoue
que j'y aurais, a present, beaucoup de peine. C'cst cc qui nous
a fait resoudre a destiner le temps qui nous reste d'ici a I'ordiiation pour faire tous les exercices d'un sinminaire (1).
Curd, saint Vincent le fut a Clichy (1612-1626), ouj il avait
un si bon peuple. II le fut encore a Chdtillon-les-Doinbes (1617,
autlt-ddcembre), la paroisse de la premiere Confrerie de la Chaiitd. Bien plus t6t, au Iendemain de son ordination sacerdotale
(ic 21 septembre 1600), le jeune Vincent Depaul fut nommd h
(1) Pierre Coste, Saint Vincent d,' Poul t. XIt,

pp. 289-290.
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la cure de Tilh, alors du diociese de Dax. Cet dpisode de jcuva retenir notre
nesse - Vincent n'avait pas vingt ans attention.
Les biographes de notre bienheureux Pere se copient, a ce
propos, avec quelques particularit6s. Parcourons les principaux
textes.
Abelly 6crit : , Messieurs les grands Vicaires d'Acqs, le
siege vacquant, n'eurent pas plus t6st appris qu'il estoit pr&tre, qu') la sollicitation de Monsieur de Commet et pour
I'estime qu'ils faisoient de sa vertu, ils le pourvurent de la cure
de Tilh ; mais lli ayant etd constestde par un competiteur qui
l'avait impetree en cour de Rome, if ne voulut point entrer en
proces pour ce sujet, et Dieu le permit aussi, afin qu'il ne fut
point obligd de quitter ses dtudes qu'il avait un grand desir
de continuer. > (2).

A partir de ce texte de base, on citera les successeurs d'Abelly,
en soulignant ce qui leur est propre.
Collet pastiche : .4 peine Vincent etoit-il pretre que les
personnes les plus dclairees le jugerent capable d'etre Pasteur :
et quoiqu'absent ii frt nonmin a la cure de Tilh, qui dtoit Uite
des ineilleures du diocese d'Acqs. Monsieur de

Commet. son

illustre ami. la so!licita pour lui, mais son mdrite la sollicita
beaucoup micux encore ; et Messieurs les grands Vicaires qui
etoient mieux que personne informis de son zele, de sa pidte
et de ses talents, se firent un plaisir de lui procurer.
En marge : (En 1600 ou 1601). Mais elle lui fut contestie
par un conmptiteur. [En marge : , II se nommait S. Soubd' qui
l'avoit inmptree en cour de Rome. Vincent, qui sgavoit ddýa
qu'un serviteur de Dieu ne doit pas aimer les Procks, sacrifia
volontiers son droit et ses pretentions. II n'eut quitte ses etudes qu'avec beaucoup de peine ; son ddsistement lui laissa la
liberte de les continuer : ii les continua, en effet, avec tout
le succes dont nous avons dedj paride. (3).
Maynard brode a peine : <<Des qu'il fut pretre, ses sup!rieurs ecclesiastiques, sur la recommandation de son ami de
(2) Louis Abelly, La vie du vdnfrable serviteur de Dieu, Vince:t
dc Paul..., 166, t. I, p. 11.
(3)Pierre Collet, La vie de saint Vincent de Paul..., Nancy 1748
(6dition princeps), p. 14. II est instructif de constater ce que deviennent ces lignes de Collet dans les tripatouillages de diverses editions
postericures. Ainsi voici ce qu'on lit dans 1'6dition de 1820, en
Avignon, p. 10 :
A peine dtait-il pretre que les esprits les plus
sages le jugerent capable d'etre pasteur : et quoique absent i fiut
nommin a la cure de Tilth (sic) par AMM. les Grands Vicaires qui
connaissaient mieux que personne son zcle, sa pidte et ses talents.
Mais un conmptiteur qui avait obtenu ce bendfice en cour de Rome,
le lui ayant dispute, Vincent qui savait ddjd qu'un serviteur de
Dieu doit eviter les procos, sacrifia volontiers son droit et ses
p itentions ".
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Coinmet et plus encore de son merite reconnu, le nomnmerent
a la cure de Tilh, une des meilleures d(i diocese de Dax. Mais
comme ii n'aurait pas pu en prendre possession que par un
proces, ii y renonqa.v (4).
Coste, enfin, a ses nuances : S
Sur Ia recoinniandation de
Monsieur de Commet, I'eveque de Dax accorde an nouveau pretre la cure de Tilh, une des meilleures dut diocese. Cette d;cision a peine prise, un eccldsiastique lnoinnr Saint-SoubeT I'ataqua en cour de Rome. Plutdt que de s'engager dans tin proces,
don l'issue aurait ptu Pre dt;favorable, Vincent prefLra renoncer
a ses droits., (5).
Ce texte est le plus complet. Coste hirite de ses prddecesseurs. II complete, interprete et corrige ses sources. Cet extraordinaire travailleur de saint Vincent a tprouve le besoin
d'expliquer, au moins de reconstituer au mieux.
Une constatation ressort de la lecture attentive de nos
temoins : il y a accord pour la nomination a la cure de Tilh,
sur l'inten-ention de Monsieur de Commet. Quant aux autres
renseignements, il y a variante : elle porte sur I'explication,
la motivation ou les circonstances. On pourrait essayer de peser
les affirmations I'une apres 1'autre. Cette mdthode donnerait
deja certains r6sultats. Mais on peut aborder l'etude de notre
episode par un autre bout : l'eclairer par le contexte historique controlable. La chose est possible, au moins partiellement.
Pour nous mettre sur la voie, relevons immediatement la
double recension d'Abellv et de Coste, relative a 1'autorit6 diocesaine qui intervient. Abelly dit : <cMessieurs les grands Vicaires
d'Acqs, le siege vacquant... Coste note : '< L'devque de Dax
accorda an nouveau pretre... , Coste connait, en effet, un
dveque de Dax qui, en 1608, authentique les Lettres d'ordination de saint Vincent. II s'agit de Jean-Jacques Dusault. De
Rome, le 28 fivrier 1608, Vincent avait demand6 a Monsieur de
Commet ses lettres d'ordre, signLes et scelle', de .Monseignetrde
Dai. avec un temoignage de mondit Seigneur (6).
II faut prendre plus ample contact avec IMgr Jean-Jacques
Du'ault, e6vque de Dax depuis 1598. L'annee meme de 1'ordination de saint Vincent en 1600, Jean-Jacques Dusault promulg(uc
so'

, Statuts et Constitutions synodales faites et publics de

t1'itorite du Revdrend Pere en Diet .Me'.' sie Jean-lacques
Diuaidt.... dveque d'Acqs, assistd du ve;ndrahle Chapitre de son
E_'ise, en l'assemblee de tout le clergi du diocsec d'Acqs. convoqui: au synode tenui et cdilbre le imardy apres le second dinianjour dui nois d'avril 1600., (7).
cl;:c de Pdques, dix-huitiemi
p. 13.
14) Ulysse Maynard, Vie de saint l'incent de Pau•'. l,1
'5f Pierre Coste, Monsieur incwcnt, 1032, t. I. p 40.
(6) Pierre Coste, Saint Vincent, t I. p;. I7-17. On trouve !e
tI:, ou le resumd des doculnents. Les lctn';is it-e:'t'enso se troav
au
,r
i t. XIII, pp. I A 7.
1

:7l Edit6s a Bordeaux, !a mceme ancc l•e'
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C'est un ev6que reformateur qui introduit et applique un
programme de restauration chretienne et sacerdotale inspire
du Concile de Trente. II n'est pas question d'analyser tout le
synodal, qui n'est pas tres long, au surplus, mais de souligner
ce qui conduit a la meilleure comprehension de notre episode
vincentien. Le paragraphe premier (p. 3) stipule : % Les cures
doivent connaire leur troupeau..., les repaitre de la parole de
Dieu et des saincts sacrements, ce qu'ils ne peuvent faire, s'ils
sont absents de leurs Cglises et cures., Mgr Dusault ordonne
donc : < Nous enjoignons, c cette cause, it tous les recteurs et
cures que dedans un mois, ils aient a se rendre i leurs cures
et y resider,'sous peine de privation des fruits et autres peines
de droit.,, Le paragraphe deux constate (p. 4) : x La diversitd
des offices apporte du desordre et la confusion en I'Eglise.»
Remarquable encore la d6cision suivante : a Nous ordonnons que dorenavant tous pretres et clercs reciterontt leurs
hcures canoniales et celebreront tous les offices divins selon
les breviaires, les mnissels et Ordinaires imprimds et recus de
Itauthoritr
du Concile general de Trente.D On passe les injonctions severes qui s'attaquent au nicolaisme des pretres. Le
synodal est un directoire et aussi un t6moignage. On n'a
aucune difficulte de se rendre compte que la formation des
pretres n'a pas ite celle du s6minaire tridentin, mais 1'tevque
de Dax r6agit vigoureusement et donne des consignes m6me
pour le costume : < Tous les pretres out a marcher lzonnetement avec la tonsure et la robe lontgue on mnntetau long et
avec une soutane on casaque au-dessous, sous peine d'etre punis
par 1'eveque on poursuivis par le Procureur d'office. ,
Le cadre des offices divins, l'6difice de I'Eglise sont encore
l'objet de la sollicitude du Pasteur diocesain. II s'en prend aux
claviers ou administrateurs de fabrique. L'vc6que a remarqu6
que les eglises deineurent pour la plhpart d&couvertcs, sans
vitres et saus ornemnents, au grand prejudice et retardement
dci culte divin. 11 leur demande de prendre garde de faire nu!s
frais ni buvettes ont autre ddpense de h:uclhe sur le reventi.

Nous pouvons maintcnant 6claircr a la double lumiere des
biographes de saint Vincent et du c3ntextc historique de Fl'glise
d'Acqs, la nomination a la cure de Tilh.
Dttachons les principaux c6lments :
1° Les dimissoriales avant l'ordinalion sacerdotale datent
du 13 septembre 1599 : elles sont signues du Vicaire g6ntral
de Mgr Dusault, Guillaume de Massiot (t. XIII, p. 6). En 1603,
Mgr Dusault dclivrera copie des leitres d'ordination en faveur
du maitre Vincent Depaul, pretre de notre diocese (8).
Avec raison, Coste s'etonne, en confrontant les dates : .:I
se fit ddlivrer les lettres dimissoriales pour la pretrise avec l'intention dvidente de recevoir cet ordre sacrd aux Quatre Temps
stivants. Pour quel motif attendit-il un an encore et s'adressa(8) Saint Vincent, t. I, p. 16, en note 5.

-

393 -

t-il au vieil eveque de Perigueux? , (9). Vincent connait pourtant la marche canonique. MCR DtSAUL~T, EVlQVE RIEFORMATELR,
AURAIT-IL

REFUSE DE L'ORDO\ER ? On peut se poser la question,

en se basant sur le synodal de 1600. La rcponse de Coste est
la suivante : a Les decisions du Concile de Trente W'ont pas,
id'un coup de baguette magique, renouvele subitement I'Eglise
de France (p. 38). Cela est evident. L'Ueuvre de saint Vincent
le montrera

avec eclat. Mais cette explication n'est pas suffi-

sante : il faut rtgler chaque cas a partir de la situation locale.
La vraie introduction de Trente et son application, a plus forte
raison, se fait par la ldgislation diocdsaine. A Dax, par exemple,
on connait la tendance de Mgr Dusault.
A examiner de plus pres les documents officiels. de nouvelles
questions sont soulevdes : a) Pourquoi Mgr Diharse, eveque
de Tarbes, qui a donnd tous les autres Ordres, ne confere-t-il
pas la pretrise? b) Pourquoi I'6veque de Dax. Mgr Dusault,
n'intervient-il pas en faveur de son sujet : dilecto Vincetio...
clerico dioecesis Aquensis?... c) Pourquoi le Vicaire gtneral,
Guillaume de Massiot, donne-t-il des dimissoriales, envovees
de mandato G. de Massiot Vicarii generalis, et non pas de anildato RR. Episcopi? d) Pourquoi Vincent attend-il un an et
s'adresse-t-il ta I'evque de Perigueux? e) Les dimissoriales
6taient-elles encore valides ?
Le point d'interrogation semble s'imposer avec plus d'insistance.
2° QUI A FAIT LA NOMINATION A LA CLRE DE TILH ?

Les biographes sont unanimes a souligner I'intervention de
Monsieur de Commet qui obtient le b6nefice, en faveur de son
proteg6. Avec plus de pr6cision, est-il possible de savoir quel
personnage de l'Administration dioc6saine s'est montre favorable h la requte ? D'apres la source la plus ancienne, Abelly,
< Messieurs les grands Vicaires d'Acqs, le siege vacquant > pourvurent Vincent Depaul de la cure de Tilh. Abelly se trompe,
d'apres Coste qui corrige : I'eveque de Dax nomnme. 11 s'inspire
des dimissoriales qui font mention du nouvel 6v6que, JeanJacques Dusault. II suffit de comparer les documents. Les dimissoriales du sous-diaconat sont bien accordees : le 10 septembre 1598, sede vacante; mais celles du diaconat, dat6es du
11 d6cembre 1598, font allusion a Mgr Jean-Jacques Dusault,
e6vque d'Acqs ; et de meme celles de la pretrise (du 13 septembre 1599).
La presentation des faits dans Abelly est cependant coh6rente : il suppose a la fois 1'intervention des Vicaires generaux
et la vacance du siege. La seconde incise comporte, en fait, une
erreur. Que conclure ? On doit s'en tenir a une explication possible. La nomination fut faite par les Vicaires g6ndraux. Mgr Du-

sault, dans les deux interventions (dimissoriales
(9) Monsieur Vincent, t. I, p. 38.

a la pretrise
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et nomination A la cure de Tilh) se tiendrait en retrait (10).
II ne s'engage pas.
L'explication d'Abelly n'est pas, du reste, sans poser un
nouveau probleme : Meme sede vacante, les Vicaires g6ndraux
ne nomment pas a une cure, a supposer que la cure soit a la
nomination de l'ev&que (11).
3° Les qualites du candidat, son aptitude a 6tre cure ne
sont pas envisagees par les biographes sous le m6me angle.
Abelly invoque a l'estime que les Vicaires generaux se
faisaient de la vertu du nouveau pretre -. Collet cherche a
realiser le cas en theologien et en canoniste. Les Vicaires generaux, en l'occurrence, sont rang6s parmi les personnes les plus
6clairees qui 6taient mieux que personne inform6s de son zele,
de sa pi&t6 et de ses talents. On accorde au candidat les qualit6s pr6vues par la th6ologie pastorale de Tourn6ly-Collet.
Ma-ynard invoque de son c6ot la recommandation... plus
encore de son m6rite...
Tout cela est coloration posthume ou anticipation de ce
que sera le futur Vincent de Paul. Coste a le merite de balayer
tout cela, en maintenant le seul 61ement historique valable :
la recommandation de Monsieur de Commet. II supprime les
Vicaires g6neraux, ce qui est moins sfir. Qualit6s et aptitude
restent done en suspens. Leur appreciation canonique depend
d'autres facteurs.
4° La contestation par un competiteur nonmm Saint-Soube,
en cour de Rome. Quels motifs pouvaient bien invoquer I'eccl6siastique Saint-Soub6 contre cette nomination r6gulierement
faite par les Vicaires gen6raux (Abelly) ou 1'ev6que (Coste)?
Le nouveau pr6tre n'est pas seul intdress6 dans l'affaire.
Ceci est important et pourtant nous ne connaissons pas
ce motif. Les biographes se sont rendus compte de la difficult6
et ils cherchent a expliquer. Abelly est le plus compliqu6. I1
relkve deux choses : il suppose d'une part ia vacance du siege,
ce qui est faux, et d'autre part on dirait qu'il voit un obstacle
dans le fait de la non-residence, car il ecrit pieusement : a Dieu
le permit ainsi, afin qu'il ne fat point oblige de quitter ses
etudes qu'il avait un grand desir de continuer.,
Collet dit 6quivalemment la meme chose : Quoique absent,
ii fut nomm6 A la cure de Tilh.
Coste aboutit a une conclusion allant dans le m6me sens.
II parle d'un proces dont I'issue aurait pai etre d6favorable.
Pourquoi ? Non residence, en raison des 6tudes A Toulouse?
pretre de 20 ans? ordonn6 en violation du Concile de Trente?
(10) Un fait du moins est patent : toutes les lettres d'ordination
anterieures sont : De mandato episcopi ; a Dax : De mandato dicti
Domini (G. de Massiot, vic. gin.).
(11) II est vrai qu'ils donnent des dimissoriales. Ce qui souleve
des difficult6s (t. XIII, p. 3).
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5* Le procks n'est pas envisagd par Vincent. A s'en tenir a
qui precede, il semble meme qu'il n'avait aucune chance d'aboutir. N'oublions pas, d'autre part, que la loi diocesaine de la
residence venait d'6tre portee au synode de 1600. Le motif
invoqu6 par Collet ne vaut pas pour l'tpoque : Vincent savait
qu'un serviteur de Dieu doit iviter les procs ; il sacrifia son
droit (?) et ses pr6tentions.
REFLEXIONS FINALES.

1" La premiere honnete retirade echappe au jeune pr6tre.
L'ensemble des indices semble montrer Vincent Depaul en posture ind6cise, voire d6favorable. Sans doute la coutume favorise
son ordination sans qu'il ait ob6i aux prescriptions de Trente,
et la nomination h une cure s'en suivait normalement. Mais a
Dax, pour ces deux etapes decisives, Mgr Dusault ne se d6clare
nettepas explicitement favorable. Sa position synodale est
pretre
jeune
d'un
faveur
en
nomination
ment contraire a une
etudiant ailleurs, absent de sa cure. Les deux plus anciens biographes suggirent cette absence. L'attitude du Vicaire general
Guillaume de Massiot est subtile, mais s'explique dans la situation complexe, surtout apres l'intervention de Monsieur de
Commet, bien connu h Dax, qui a tout fait pour faire 6tudier
et 6tablir Vincent.
Ii est bon de poursuivre 1'6tude de la situation par un coup
d'oeil sur les annees suivantes. Jusqu'en 1604, Vincent 6tudie
a Toulouse oi il devient bachelier en thdologie. II aurait eu,
II
en 1604, I'Age canonique. Mais ii n'a pas encore de retirade.
lettres
ses
demande
il
quand
1608,
en
la cherchera encore
d'ordre t Monsieur de Commet. L'occasion est favorable, puisau'il ecrit a propos de son protecteur : cette sienne affection
et bienveillance me fait promettre, comme il me l'a promis
aussi, le moven de faire une retirade honorable, me faisant
avoir A ces fins quelque honnete b6n6fice en France ! (12).
De ces d6marches, on aurait tort de faire reproche i
6tabli. II a
Monsieur Vincent. II a 27 ou 28 ans et n'est pas
sa vie,
gagn6
a
il
depuis
et
fois
premiere
une
Dax
a
6chou6
Ii
necessit6.
par
mais
adresse
avec
comme il a pu, souvent
l'espoir
s'est fait pr&tre (est-il necessaire de le noter?) avec
et la d6cision normale de vivre de son sacerdoce par quelque
comme coubenefice. On aurait tort, il semble, de le presenter
Pour
normal.
plus
de
Rien
vive.
qu'il
faut
II
b6nefices.
les
rant
tent6
6tre
pourrait
On
d6robent.
se
b6nefices
le moment, les
les
encore de lui reprocher de n'avoir pas, pendant ces ann6es,
l'6cole
de
mystique,
1'invasion
de
spirituels
grands principes
aurait-il?
de B6rulle et de saint Frangois de Sales. Comment les
Que
On oublie que Vincent n'a jamais pass6 par un s6minaire. au
aspirant
d'un
situation
la
sur
moment
un
l'on r6fl6chisse
Toulouse et
sacerdoce qui suivait les cours a 1'Universit6 de
(12) Saint Vincent de Paul, t. I, p. 15.
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qui tient pension, entre temps, pour gagner sa vie et n'6tre pas
a la charge de ses parents !
2* Les premiers contacts avec un iddal sacerdotal dans la
ligne de Trente datent de ses premieres annees. Intelligent,
sensible, debrouillard comme 1'est notre jeune pr6tre, comment
n'aurait-il pas compris les premieres legons de sa vie d'homme
d'Eglise ? II a commenc6 par des difficult6s et des echecs, parce
au'il n'est pas entr6 en toute clarte dans le sacerdoce. La chose
est 6vidente pour lui... II suffirait qu'on lui en parle i demimot. Mais il y a plus brutal que cela dans ces premieres experiences. II apprend ce qu'exige 1'iddal tridentin du sacerdoce a
son propre d6triment ; ii a appris A connaitre la loi promulgu6e
dans son diocese, et I'attitude de son d6vque.
Dans le synodal de Mgr Dusault et an diocese de Dax, un
point attire encore son attention personnelle, A lui qui va c616brer la premiere messe. I1 devra le faire conform6ment aux
d6cisions du Concile general. Cette experience initiale sera d'un
grand poids dans sa propre entreprise de rdforme, lorsque le
cheminement de la grice et de sa formation au sacerdoce au
gr6 de la Providence I'aura amen6 a fonder. Qu'on nous permette de citer, a ce sujet, un passage de la conference de 1659,
mentionn6 au debut de ces lignes : < Nous pratiquons des choses qui se pratiquent dans les seminaires (cf. theme de la session). Ajoutez-y aussi, dit-il, les rubriques du breviaire et du
missel. Defunt le bon Monsieur Bourdoise a dtd le premier a
qui Dieu a inspird de faire un seminaire pour y apprendre les
rubriques. Avant lui, on ne savait ce que c'etait ; ii n'y avait
pas de lieu particulier ol on les enseignait ; un homme, apres
sa theologie, aprks sa philosophie, aprns de moindres etudes,
apres un peu de latin, s'en allait dans une cure et y administrait les sacrements i sa mode ; c'est ce qui faisait une si grande
diversitd. Mais par la misricorde de Notre Seigneur, I'on voit
aujourd'hui tout le contraire (13).
Cette page d'histoire de l'Eglise de France dans la premiere
moiti6 du xvw' side, est aussi une autobiographie. Encore Vincent a-t-il 6td privil6gi6. Sur ce point precis, I'ann6e m6me de
son ordination, au diocese de Dax, Jean-Jacques Dusault avait
prescrit la marche en avant, prevue par l'Eglise a Trente.
Vincent ira plus loin, cuand l'heure de la Providence aura
sonn6. Ce qu'il est permis de souligner, au terme de ces notes
arides, c'est la continuit6 du cheminement spirituel de saint
Vincent. Elle l'amene de 1600, ann6e de son ordination et annde
du synode de Dax, a son oeuvre de r6formateur, en matibre
sacerdotale, liturgique ou autre, en prolongement et fid6lit6 h
sa ligne providentielle.
Sans doute les premieres annies de notre saint restent
entourees de nuages, mais peut-6tre pas pour toujours. Le dernier mot n'est pas encore dit. Toutefois, on a l'impression que
(13) Saint Vincent de Paul, t. XII, p. 285.
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certaines interpretations de sa physionomie spirituelle demandent verification et nuances dans I'affirmation. Plut6t qu'en
aventurier de a Romans de petites existences , Vincent s'averera de plus en plus fidele a lui-meme, des sa jeunesse cotoyant
la Providence dans sa formation de futur rdformateur. Son bon
sens et ce jugement remarquable qui le caractdrisent ne l'ont
jamais quittd. II a di lutter, se defendre ; il a 6et habile et
d6brouillard, parfois temeraire dans sa montdc vers le sacerdoce
ct au cours de ses premieres ann6es. Ceci est bien entendu,
mais senex a puero, avec tous les bemols et diizes que l'on
voudra, mais dans une harmonic permanente, au total.
3° Des biographes recents ont tentd d'expliquer par une
supercherie le changement de la date de naissance. Cette prdcision a e6t fixee scientifiquement par Coste. Dans un travail (14) de comprehensif maniement du d6tail et de I'ensemble
des divers t6moignages de Vincent lui-meme sur son age retablis et colliges avec soin par ses minuticuses rccherches -,
Coste en a tird la valable conclusion qui. historiquement, s'impose : Vincent est ne le 24 avril 1581. Inutile de revenir sur
ces faits auxquels depuis on n'a absolument rien ajoutd. Leur
maniement exige d'autres qualitCs et competences que celles
d'un touche a tout...
On veut simplement attirer l'attention sur un autre point
de vue. Si ce qui precede n'est pas dfiment expliqu6 par une
autre hypothese, on doit admettre qu'A 1l'v6ch6 de Dax, entre
1596 et 1608, personne ne s'est fait illusion sur la date rdelle
de la naissance du demandeur des dimissoriales et des Lettres
d'ordination, et qu'en consdquence on a pris quelques dispositions a la dernimre 6tape du sacerdoce.
Etienne DIEBOLD.

(14) La vraie date de la naissance de saint Vincent de Paul...
dans le Bulletin de la societd de Borda en 1922. Cf. Monsieur Vincent, t. I, p. 18.
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LETTRE DE SAINT VINCENT DE PAUL
(debut d'octobre 1656)
A MARIE-ANTOINETTE BRIDOUL
abbesse des Brigittines d'Arras

Dans la premiire quinzaine d'octobre 1656, Vincent de Paul
ecrivit a Arras une lettre i Marie-Antoinette Bridoul, abbesse des
Brigittines. Cet 6crit et cette correspondante ne se trouvent pas
dans Pierre Coste. La lettre pourtant a ete publi6e d&s 1667 (trois
ans apres Abelly) dans l'Abrege de la Vie de la venerable dame
Marie-Antoinette Bridoul tres digne abbesse du Monastere de
\otre-Dame de Sainte-Esperance.
Ce petit volume in-18" de 110 pages parut a Lille, en 1667, chez
Nicolas de Rache, A la Bible d'Or. Il porte l'approbation, donnee
le 6 fevrier 1666, par M. Gilles Pollart, licencie en theologie, chantre
e; chanoine de Notre-Dame d'Arras, censeur des livres. L'oeuvre
est d6di6e t M. Jacques Bridoul, seigneur du Burgaud, Ennetieres,
Averdoing, etc. Son pere 6tait I'oncle et tuteur de I'ancienne
abbesse...
Ce volume, fort rare, ne se trouve pas a Paris sur les rayons
de la Bibliotheque nationale. II existait jadis a Arras, a la Bibliotheque municipale sous le num6ro 1523 : mais, avec tout un
en juillet 1915. Un autre exemplaire reste encore introuvable A
Lille et ailleurs.
Cette lettre vincentienne quasi inedite et pratiquement inconnue
est ici soigneusement ins6rde pour compl6ter ia collection des
lettres de saint Vincent. De cette missive, le volume lillois, suivant une habitude qui a longtemps survdcu, nous donne simplement I'analyse et quelques phrases oii l'on retrouve la plume et
lc cceur de Vincent. Evidemment nous pr6fererions le texte integral de 1'ecrit vincentien, mais nous n'avons pas le choix. D'ailleurs, dans la collection Coste, on rencontre nombre d'exemples
de textes qui nous sont ainsi parvenus.
Nous devons done cette lettre a la biographie 6difiante que !e
monastere des Brigittines d'Arras a consacre aux vertus et au
souvenir d'Antoinette Bridoul, quelque dix ans apres sa mort.
Marie-Antoinette Bridoul 6tait nee a Lille, le 29 novembre 1590.
En 1603, en moins de cinq jours, elle devint orpheline et de pere
et de mere, et fut alors revue chez sa grand-mere. Devant la
pit6 et les qualites que ddej l'enfant manifestait, son oncle du
c6t6 maternel, le cistercien Vincent de Longue Epee, abb6 de Looslez-Lille (1619), lui suggerait de demander son admission chez les
cisterciennes de Marquette. Tel ne fut pas I'avis de Marie-Antoinette qui opta pour les Brigittines d'Arras. C'est la qu'elle fit profession, des le 8 octobre 1611.

-400Les qualit6s, les vertus de la fervente brigittine lui firent
successivement confier la charge d'econome de la maison, puis
celle de maitresse des novices. A la mort de la Mere abbesse,
Isabeau Combier, en 1623, Marie-Antoinette Bridoul, alors dans
sa 33e annee, fut elue pour lui succeder. Elle recut la benediction
abbatiale, le 10 avril 1623, des mains de Mgr Hermann Ottemberg,
6veque d'Arras, (24 novembre 1610 - 23 mai 1626). Trente-deux ans
d'abbatiat permirent a Mere Bridoul de manifester les qualites
que r-evle sa notice. Le 13 octobre 1656, elle decedait. On I'inhuma
dans la chapelle du couvent qu'elle avait bitie.
Peu de temps avant sa mort, aux prises avec de rudes infirmit6s corporelles et quelques peines int6rieures, Marie-Antoinette
Bridoul dcrivit a Vincent de Paul pour en obtenir reconfort et
consolation. Sans retard, Vincent accida a ses dtsirs, mais la
r6ponse arriva aux lendemains de la mort de sa destinataire.
Voici, sans plus in-extenso, d'apres le texte imprimn de 1667,
p. 77, 'analyse et ces quelques phrases de la lettre de saint Vincent,
dat6e de la premiere quinzaine d'octobre 1656:
a Sur la fin de sa vie, elle (Marie-Antoinette Bridoul) fit 6crire
au R.P. Vincent de Paul, fondateur et premier superieur g6n6ral
des missionnaires en France, esperant que ce saint personnage
lui donnerait quelque bon conseil et soulagement, comme il fit
en effet. Mais sa r6ponse ne fut reque qu'apres la mort de cette
bonne Mere que Dieu voulut encore sevrer de cette joie et consolation. Apres un compliment fort civil et respectueux, le
R.P. declare qu'il avoit conqu un grand desir de la pouvoir soulager, ayder et servir, du moins par ses prieres, comme j'ay fait,
dit-il, avec nostre Communaute, afin qu'il plaise a la divine bonte
de vous relever de vos peines ; elles me semblent si sensibles
que je vous porte compassion. Je parle selon la chair, car selon
l'esprit, je vous estime heureuse d'estre dprouvee de la sorte,
puisque ce traictement rigoureux n'arrive qu'aux dmes que Dieu
chdrit et sur lesquelles il a des desseins extraordinaires.Je n'ay
jamais veu personne de mauvaise vie estre travaill e de ces afflictions parce que N.S. ne le permet qu'aux dmies qu'it veut sanctifier. Et apres I'avoir encouragde de belles raisons sur l'exemple
de nostre Sauveur, il acheve sa lettre disant que ce lay sera un
surcroit de bonheur qu'elle ne pourra connaistre que dans le
Ciel, si elle meurt sur cette croix ; sa patience sera couronnee et
les douleurs changees en felicitis dternelles. Vivez, lui dit-il, dans
cette espdrance et demeurez humblement soumise a la conduite
amoureuse de vostre divin espoux, en qui je suis, etc..
A propos de ce texte vincentien, notons ici que dans les
Memoires de l'Academie d'Arras, tome XXIII (1892), I'abb6
J. Depotter, alors Vicaire ge6nral du diocese, a publi6 un excellent
travail d'ensemble sur les Brigittines & Arras : Histoire du monastere de Notre-Dame de Sainte-Espgrance en la cite d'Arras (16081792), p. 191-256. II a cite, p. 218, ce texte vincentien. II remarque
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deja en 1892, qu'il ttait inconnu des collections de lettres de saint
Vincent.
Au debut de 1960, diverses recherches pour Mgr Lacroix,
vicaire general d'Arras, souhaitant quelques precisions, nous ont
mis sur le trace de ce nouveau texte vincentien que les Annales
accueillent avec gratitude en ce tricentenaire de saint Vincent.
F. COMBALUZIER.

SAINT VINCENT DE PAUL
ET LES HOSPITALIERES DE LA CHARITE NOTRE-DAME
(13 f6vrier 1635)
Parmi les ceuvres et assistances de Vincent de Paul, on trouve
maintes interventions charitables en faveur de diverses families
religieuses de son temps. Ainsi, avec le Pere Etienne Binet, provincial des Jdsuites et Antoine Vigier, provincial de la Doctrine
chretienne, Vincent de Paul, le 13 f6vrier 1635, fait partie de la
Commission chargee d'examiner les Constitutions des Hospitalieres de la Place Royale, a Paris. De cette Congr6gation d'ailleurs,
on rencontre diverses traces dans les ocuvres de saint Vincent
(Voir edition Coste, t. XIV, sub verbo, Hospitalibres de la Charitd
Notre-Dame). II convient de verser au dossier toujours ouvert
de Vincent de Paul, la piece qui sommeille dans les Statuts manuscrits de la Congr6gation. Dans son Histoire des Ordres religieux...
le Pere Helyot (1660-+ 5 janvier 1716) (Catholicisme, art. de dom
Gazeau) mentionne expressement cet acte et intervention de
Vincent de Paul en faveur de M&re Frangoise de la Croix (tdition
1792, ch. XLVIII, t. IV, p. 382-394).
Voici rtduite a ses donnes essentielles la biographie de ladite
fondatrice d'apres l'ouvrage publiC en 1745, par le pere Pin (Paris,
chez Jacques Barrois, XXIV-216 p.) : Vie de la Venerable Mere
FranCoise de la Croix, Institutrice des Religieuses hospitalieres
de la Charitd Notre-Dame, Ordre de Saint-Augustin. N6e a Pathaien-Dunois (aujourd'hui Patay dans le Loiret), en septembre 1591,
Simone Gauguin Etait fille de Jean Boucher et de sa femme Pierrette Houze, qu'on nous presente comme prenant en grippe sa
petite Simone. De 12 a 17 ans, 1'enfant garde les troupeaux A
Pathai et s'6difie notamment A la lecture de la Vie des Saints.
Mme Mangot, fenime du garde des Sceaux, qui villegiature A Org&res-en-Beauce, proche de Pathai, remarque 1'enfant qu'elle prend
a son service a Paris, la veille de Noel 16'14. Simone, devenue
Frangoise lors de sa Confirmation, n'y reste pas longtemps et a
Paques suivante se rend chez la pieuse Mme Jeanne Hennequin,
veuve du Procureur de la Chambre des Comptes de Rouen. Elle
devient sans retard sa fille adoptive (11 juillet 1615) et reste a son
service jusqu'i sa mort survenue a Louviers, en 1622. Des 1623,
Frangoise, apres un essai de vie religieuse dans un milieu lamen-
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table, tente de rdaliser une fondation religieuse, 6tablie d'abord
h Paris, rue du Colombier, puis rue des Tournelles, paroisse SaintPaul. En janvier 1625, Francoise obtient du roi Louis-XIII des
Lettres patentes pour un H6pital destind aux femmes et filles
malades. Malgr6 les oppositions de 1'HOtel-Dieu et des Freres de
la Charite, Francoise parvient a installer sa fondation proche les
Minimes de la Place royale. La Maison Religieuse, des le 9 juin
1628, est approuvee par I'archev&que, qui vient, peu apres, benir
l'H6pital (18 juin 1628). Un an plus tard, la fondatrice 6met ses
vwux solennels le 24 juin 1629...
Les Religieuses de la Charit6 sont confirmees par un Acte
papal d'Urbain VIII (14 d6cembre 1633), et leurs Constitutions sont
approuvees le 12 novembre 1634, par I'archev6que de Paris.
C'est ici qu'intervient la Commission dont fait partie Vincent
de Paul. que la copie manuscrite de la Bibliotheque nationale
(ms.n.a.f. 1810) transforme en Vincent de Saint-Paul. Diverses fondations d'h6pitaux en province (B6ziers, Pathai, Limoux, Toulouse,
Bourg-en-Bresse, Macon, Saint-Etienne-en-Forez, Pezenas. Montbrison, Gaillac, Albi...) attestent la vitalitd de l'ceuvre entreprise
par Mere Francoise de la Croix. Mais surgissent d'atroces calomnies suscitdes par son premier essai de vie religieuse. II est
difficile de voir clair dans les accusations crucifiantes de magie,
sortilege, crimes, etc. Declarde innocente, la mere Franqoise de
lr Croix meurt le 14 octobre 1657 et est inhum6e dans l'dglise de
son monastere. I.'abb Gobelin doyen de Notre-Dame prononqa
son eloge funebre...
F.

COMBALUZIER.

Le manuscrit (nouvelles acquisitions francaises 1810) donne
p. 2-13 : Les Statuts et Ordonnances du Tiers-Ordre de SaintFrancois... acceptdes en 1483 a Wisbecq ; puis, p. 14-21 ceux de la
Tierce Regle de saint Francois.
Aux p. 25-69 ce sont les Constitutions des Religieuses Hospitalieres de la Charite Notre-Dame de l'Ordre de Saint-Augtustin
approuvdes le 12 novembre 1634, par Jean-Franqois de Gondv,
archeveque de Paris (p. 70).
Le 14 decembre 1633, Urbain VIII avait donnd (p. 26 recto) un
Rescript Apostolique pour la Congregation de Mere Francoise de
la Croix et le 12 f6vrier 1635, une Commission examine et certifie
valables ces diffdrentes pieces. Nous trouvons ici Vincent de Paul.
Les ans et jours que dessus (13 fevrier 1635) en la presence
de nous Fabien Herve et Claude Moussinot, notaires apostoliques
de la Cour archiepiscopale de Paris, soussigne2. ,ont comparus
Etienne Binet, provincial des Rdvdrends Pares Jesuiste de la province de France,Antoine Vigier, recteur des RR. PP. de la Doctrine
chrdtienne de Paris et Vincent de Saint-Paul, superieur des Prestres de la Congrdgation de la Mission, lesquels nous ont dit et
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declard qu'ayant este requis de la part de la Mere prieure des
Religieuses hospitalieres de la Charite Notre-Dame de la Place
Royalle, de voir le Bref de Sa Saintetd cy devant escrit et voir
ce qu'il faudrait faire pour jouir de la grace que sa ditte Sainmerd
fait auxdites Religieuses, et avant veu ledit Bref et les Constitutions qu'il a plu 4 MAonseigneur 'Illlustrissineet Reverendissime
archevesque de Paris ; qu'estant faites selon qu'ordonnait Sa Saintetd, et n'y ayant rien qui ne soit tres sagenment ordonne, et selon
le St Concile de Trente, et les canons et Decrets de l'Eglise, ils
avaient jugd que tout cela estoit tel qu'il faut pour estre censed t
approuve par Sa Saintetd et establis par auihorite apostolique
sans qui'il faille rien adjouster; dont et de tout ce que dessus ilt
nous ont requis le present acte a eux accorde pour servir et valoir
en temps et lieu ce que de raison, et ont signe: avec nous susdits
et soussignez
Etienne Binet et les autres tons, avec paraphes.
[Antoine Vigier ; Vincent de Paul."
Cet examen est relev6 et signald le
1'approbation (p. 70 verso) de I'c6vque de
de la Guibourguere. ami de Vincent de
eveque de la Rochelle qui sera 6rig6 le 4

10 dkcembre 1636 par
Saintes. Jacques Raoul
Paul et futur premier
mai 1648.

Jacques par la grdce de Dieu et du Saint Siege apostolique
evesque de Saintes d tous ceux qui les presentes lettres verront
saint !
Scavoir faisons qu'ayant vei le petit lihre intitule : Constit'ltions des Religieuses hospitalieres de la Charite Notre-Dame de
l'Ordre de Saint-Augustin establies ii Paris en datte de I'annee 1635,
I'Ordonnance de AfonseigneurlIllutstrissime et ReLtrendissime
Archevesque de Paris, approbatives desdites Constitutions pour
1'estendue de son diocese du 12 novembre 1634, le Bref de nostre
Saint P6re le Pape pour 'effet desdites Constitutions du 14 novembre 1633 avec I'attestation des RR. PP. Estienne Binet Provincial des Jdsuites en la province de France, Antoine Vigier recteur des Pares de la Doctrine chresticnne establis it Paris "t
Vincent de Paul (1) prestre de la Congrdgation de la Missioln.
lesquels par l'ordre dudit seigneur archevquel de Paris avoient
vei et examind soigneusement lesdites Constitutions, lesquelles
ayant fait voir pareillement et examiner en nostre Congregation
nous avons icelles approuvees et authorisees mnandant a nos tres
cheres et bien ainmes filles en Jdsus-Christ les Religieuses hospi
talibres de la Charitd Notre-Dame, Ordre de Saint-Augustin, estblies sous nostre authoritd en la ville de la Rochelle, d'icelles garder et observer ponctuellement declarant toutefois icelles n'oubliger ti aucun pdchd mortel ni vdniel d'elles mesnres, mais settlement
aux peines temporelles que les supdrieurs ou siperieures pourront
ordonner, rdvoquons en tant que besoin rowtes attres Constitutions que nous aurions pu approuver cy-devant lors de I'establissement desdites Religieuses et les declaront nulles et de til
(1) Le manuscrit porte:

<

Vincent de Saint-Paul a.

- 404 effet, en ce qu'elles pourroient estre contraires ou dissemblables
aux presentes et leur enjoignons outre de faire imprimer un
authentique de nostre presente approbation dans les livres desdittes Constitutions qu'elles garderont en leur couvent et maison
de la Rochelle.
Fait en noire palais episcopal i Xaintes, la Congrigation
tenant ce 10 d&cembre 1636.
Jacques de Xaintes.
Par le conunandement de mondit Seigneur : Juilliot.

ACTES DU SAINT-SItGE

Le 6 fevrier 1960 [Prot. Num. C 25/19601 la Congregation des
Rites proroge pour cinq ans la facult6 pour les freres coadjuteurs
de toucher les vases sacres et de proceder aux purifications des
linges sacres.
*
Le 6 f6vrier 1960 [Prot. Num. C 23/19601 la Congr6gation des
Rites renouvelle pour cinq ans et avec ses clauses le Rescrit du
21 avril 1955: c616bration d'une messe solennelle de Requiem a
la fin des Missions.
*

Le 6 fevrier 1960 [Prot. Num. 24/1960_, la Congregation des
Rites autorise pour cinq ans le Sup6rieur G6neral de deleguer
aux pretres, s6culiers ou r6guliers, la facult6 de b6nir l'Eau de
Saint-Vincent-de-Paul.
(Cf. Annales, 7, 119-120, p. 403, 684, 689.)
*
SAINrE LOUISE DE MARILLAC CONSTITfEE ET PROCLAMEE PATRONNE DE
TOUS CECX QUI S'ADONNENT AUX (E'VRES SOCIALES CHRETIENNES

(10 fevrier 1960).
N.B. - Le cardinal Feltin, archevcque de Paris, legat pontifical, a lu et notifi6 cette decision papale a Notre-Dame de Paris
5 l'issue de la grand-messe qu'il a celebree le 15 mars 1960.

JEAN XXIII PAPE
Pour perpetuelle memoire
La charite est une mire universelle, affirme saint Augustin
(De cat. rud. 15. P.L. 40, 328). Dans I'Eglise catholique, sous
I'influence de l'Esprit divin, cette vertu est toujours demeuree
vigoureuse et n'a jamais cesse d'etre florissante. S'dtendant i la
famille humaine tout entiere, elle s'est principalement ddpensde
ia I'gard de ceux qui sont aux prises avec une difficile situation
familiale, de ceux aussi qui se trouvent dans les 9treintes de
la maladie ou de toute autre misbre. Dans cet esprit, sans cesse
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dans I'Eglise, la parole du Christ rerentit pleine de consolation,
animatrice de soulagement: J'ai compassion de la foule.
(Marc VIII, 2).
A notre dpoque, devant les incessants et merveilleux progrks
de la technique, nous en constatons une preuve toujours plus
nette, car la souffrance, sous toutes ses formes, n'est pas elle
aussi sans se ddvelopper et se multiplier. Devant cet amoncellement de maux, I'Eglise, epouse du Christ, s'efforce d'apporter
des remedes, de mettre sur pied des instituts charitables pour
aider et secourir. En presence de cette suite d'efforts pour encourager dans une telle generositi tous ceux qui s'adonnent i cette
diversite d'fcuvres sociales, il nous a paru bon de leur mcnager
an celeste et special Protecteur afin que toujours mieux ils
se livrent i~ ces charitables fonctions et qu'ils trouvent un
Conseiller efficace qui leur prodigue des directives pratiques dans
le deploiement de leur divouement et tout ensemble les dirige
dans le sens de la veritable charite.
Parmi tous ceux qui se sont consacrs it I'exercice de cette
vertu de charitd, sainte Louise de Marillac est digne d'une
spdciale mention et lotange. Avec saint Vincent de Paul, elle
reste l'illustre fondatrice des Filles de la Charitd. Brilant de cette
flamme cdleste, elle voulut s'adonner totalement au service des
humains, des malheureux depourvus de toute aide, sans oublier
ceux que terrasse la maladie, tant a domicile que dans les hospices. Elle eut aussi 6 cewur les enfants trouves, la jeunesse laissee
it 'abandon et sans la mnoidre instruction, les vieillards dneunis
s aux galeres. les malheureux prives,
de tout secours, les cozndcamnew
helas ! de raison, en un mot la foule de ceux qui souffrent. Pour
eux tous elle voulut se montrer mire pleine de compassion.
Afin de subvenir a cette multitude de si grandes mis&res,
sainte Louise, ici et lI, eut recours a I'aide des Compagnies de
Dames de Charitd, fondees par saint Vincent de Paul. Elle eut
a caeur de s'adjoindre et former a ce labeur charitable la Compagnie des Filles de la Charite qui devrait s'adonner aux multiples
devoirs de cette vocation. Dans ce labeur, dans ces activites,
sainte Louise annonqait et ddja rdalisait cet ensemble d'activitds
qui, i notre dpoque, se sont specialement ddveloppdes et que
nous appelons les (Euvres Sociales Chr6tiennes.
Devant cette constatation, a l'occasion du troisieme centenaire de la pieuse mort de sainte Louise de Marillac, Notre cher
Fils, le Superieur gendral de la Congregation de la Mission, nous
a humblement demande de constituer et proclamer Louise de
Marillac comme patronne cdleste de tous ceux qui s'adonnent, de
quelque jfaon que ce soit, auxdites CEuvres Sociales Chretiennes.
Cette mnme requite nous est arrivde, signde par plusieurs
Cardinaux de la Sainte Eglise romaine, par nombre d'Archeveques, Eveques, Superieurs gendraux de socidtis religieuses.
D'autre part, en grand nombre igalement, quasi de toutes les
parties du monde, nous sont parvenues des suppliques de notabilitds de tous genres, hommes et femmes.
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Devant de telles petitions, dans cet esprit de bienveillance
qui nous tient a caeur, nous n'avons pas h1sitd, pour notre part,
a seconder ceux qui, aniins de I'esprit de charitd chrdtienne,
s'efforcent d'adoucir les souffrances de tous les nmalheureux.
Des lors, nous avons pris spdcial conseil de Notre Venerable
Frere Cajetan Cicognani, Cardinal de la Sainte Eglise Romaine,
Eveque de Frascati et Prefet de la Sacrce Congregation des Rites.
Ainsi dilment inform6 et apres y avoir minrement r cflechi, dans
la pldnitude de notre pouvoir apostolique, nous avons par ces
Lettres, et pour toujours, constittu et declare cette sainte veuve.
Louise de Marillac, Patronne celeste aupres de Dieu de tous ceux
qui s'adonnent aux (Euvres Sociales Chr6tiennes.
Ce titre comporte les honneurs et privileges liturgiques
qui appartiennent rdgidliereinent aux Patrons des associations.
D'autre part, rien de contraire ne doit s'opposer ea cet acte.
En effet, par cette decision. nozs ddclarons que les prdsentes
Lettres demeurent et restent a jamais durables, valides et efficaces
ayant et conservant leurs effets pleins et entiers. Des maintenant
et pour I'avenir, elles possedent !eur totale valeur pour tous ceux
que cela regarde on pourra regarder. Ainsi ii en a Ptd juge et
ddfini. Des maintenant, devant notre ddcision, est ddclarde nulle
et invalide toute atteinte portte a ces Lettres, que ce soit sciemment oit par ignorance et par n'importe quelle autoritd.
Donnd a Rome. pres Saint-Pierre, sous I'anneatt du pechear,
le 10 fevrier 1960, seconde annme de Notre Pontificat.
Dominique, Cardinal TARDINI,
Secrdtaire d'Etat.
JOANNES PP. XXIII
Ad perpetuam rei memoriam. - Omnibus mater
ut ait
Sanctus Augustinus (De cat. rud. 15 PL., 40, 328) est caritas quae
in Ecclesia catholica, divino afflante Numine, numquam non
viguit neque desinit vigere, universam complectens hominum
societatem, maxime eos qui in difficultatibus versantur domesticae rei, morbo laborant, aliisque quibusvis premuntur aerumnis.
Clementissimus igitur Redemptor per Ecclesiam suam haec verba,
plena solacii, levationis efficentia, iterat semper : Misereor super
turbam (Marc, 8, 2).
Quod his temporibus luculentissime comprobatur qua, quo
magis, technicae artis inventis mirum in modum adauctis, strages
increverunt, propagatae sunt miseriae, eo plura, ejusdem Christi
sponsae impulsione, praebentur remedia, disponuntur auxiliaria
instituta. Quae intuentibus expedire Nobis est visum eos qui
hujusmodi socialibus operibus insistunt, peculiari obtegi superno
praesidio, quo satius valeant tam salutaria munera obire, et cum
alii subsidia aerumnosis impertita ad humana tantum velint
pertinere consilia, ad verae caritatis rationem iidem revocentur.
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Inter eos autem qui hujus virtutis exercitatione praestiterunt,
singulari est laude ferenda Sancta Ludovica de Marillac, inclita
auctor, una cum Sancto Vincentio a Paulo, Puellarum a Caritate.
Haec enim, caelesti quodam igne incensa, suas partes esse duxit
hominibus omni ope destitutis, infirmis sive in valetudinariis sive
domi decumbentibus, infantibus expositis, pueris derelictis et
expertibus eruditionis, senibus carentibus solacio, viris datis ad
remum, mente misere captis, omnibus demum se male habentibus
opitulari matremque se praebere pientissimam. Ut autem par
esset tot tantorumque onerum moli, Sancta Ludovica adjumento
usa est matronarum in Vincentianos cactus ascriptanim ; ac
praesertim socio labore Puellarum a Caritate, quas ad ejusmodi
gerenda officia rite instituit. Haec agens praenuntiata fuit et.
ut temporibus illis. jam effectrix operum eorum quae socialia
christiana appellata. praeclare invaluisse diximus temporibus
nostris.
Hanc ob causam dilectus filius Supremus Congregationis
Moderator submisse Nos rogavit, ut sanctam Ludovicam de
Marillac, cujus a piissimo obitu tertium saeculum mox revolvetur,
eorum omnium qui opera socialia christiana quoquo modo exercent caelestem renuntiaremus Patronam. Quibus precibus plurimi
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, Archiepiscopi, Episcopi,
Religiosarum Sodalitatum Generales Praepositi, amplissime sunt
suffragati atque ctiam ex omnibus fere orbis terrarum partibus
illustrissimi viri atque etiam ex omnibus fere orbis terrarum
partibus illustrissimi viri atque mulieres supplicationes suas
addidere.
Nos autem, quo sumus animo in cos benevolo qui, christiana
moti caritate, aerumnosis fletum abstergere nituntur, votis hujusmodi statuimus libenter obsecundare. Itaque collatis consiliis
cum venerabili Fratre nostro Cajetano Sanctae Romanae Ecclesiae
cardinali Cicognani. episcopo Tusculano, Sacrae Rituum Congregationis Praefecto, certa scienta ac matura deliberatione Nostra
dequc Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi
perpetuumque in modum Sanctam Ludovicam de Marillac, Viduam, ca!estim anud Deum Patronam omnium operibus socialibus
christianis addictorum constituiirus ac dcclaramus, cunctis
adjectis honoribus ac privilegiis liturgicis quae coetuum Patronis
rite competunt.
Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Haec edicimus, statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere ; suosque plenos atque
integros effectus sortiri et obtinere ; illisque ad quos spectant
seu spectare poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari,
sicque rite judicandum esse ac definiendum ; irritumque ex nunc
et inane fieri, si quidquam secus super his a quovis, auctoritate
qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.
Datum Roma apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die
X mensis februarii anno MDCCCCLX, Pontificatus nostri secundo.
D(ominicus) card. TARDINI,
a publicis Eccl(esi)ae negotiis.
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LETTRES APOSTOLIOUES DE JEAN XXIII POUR LE TRICENTENAIRE DE LA
MORT DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC ET DE SAINT VINCENT DE PAUL
(20 fevrier 1960).
N.B.

-

L'original latin de cet Acte

fut apporte,

rue

de

Sevres, 95, par Son Eminence le cardinal Marella, le 24 fevrier 1960.
Avant son depart pour Rome, au debut de mars 1960, le Nonce
apostolique tint a manifester de la sorte, par cet ultime pelerinage,
sa veneration pour saint Vincent de Paul de sainte Louise de
Marillac.
Ronme. 20 flvrier 1960.

A notre cher Fils
William SLATTERY
Superieur G6ndral
de la Congregation de la Mission
JEAN XXIII PAPE

Cher Fils, Salut et Benediction Apostolique '
Amenant le tricentenaire de la mort de saint Vincent de Paul
et de sainte Louise de Marillac, cette annee va voir de dignes
solennitis marquer ici et li de tels souvenirs. Str la preparation
de ces fetes religieuses, cher Fils, par votre attentive vigilance,
Nous avons etd dfiment averti.
A notre dine, cette annonce a cause une agreable consolation,
vi la particulieredevotion que depuis longtemps Nous conservons
pour ces deux saintes dmes. En effet, lorsque jadis, en France,
Nous remplissions la charge de Nonce Apostolique, pouss9 par un
pieux mouvement, nous allions souvent vdnerer les restes mortels
de ces deux saints que Paris conserve en des chasses precieuses,
1'une en la Maison-M&re des Pratres de la Mission, I'autre en la
Maison Principale des Filles de la Charitd.
Des lors, dans les solennites de ce Tricentenaire,Nous ne pouvons pas ne pas faire entendre Notre voix et attester notre admiration et dloge, en exaltant Vincent de Paul, cet illustre modIle
de charitd. Notre plus vif desir est que, non seulement pour vous
et vos confreres, saint Vincent reste un entraineur et un moddle
d'esprit et de perfection evangeliques ; mais Nous souhaitons que
tous les fils de I'Eglise Catholique regardent et imitent Vincent
de Paul dans une admiration et un amour toujours croissants.

- 409 Nous appuyant sur le passd de l'Histoire, it Nous plait d'attendre, encore aujourd'hui, la realisation de Notre vif espoir.
D'ordinaire, apres chacun des Conciles cecumcniques, ont surgi
de vaillants hdros chretiens, pas seulement par quelques unitis,
mais en nombre. Leurs ceuvres et leur valeur ont fait fructifier
le RWgne de Dieu. It en fut ainsi notanmment apres les annees du
Concile de Trente. Alors, de combien de fleurs Ie jardin de I'Eglise
n'a-t-il pas resplendi ! Et son ciel, de combien d'astres nouvceaux
n'a-t-il pas brille ! Comnbien de saints out alors s.urei ! Parmi antr
d'autres clus. Vincent de Paul. grande dine spdialemenit favorisee,
quels profits n'a-t-il pas apportds et pour le rentouv''aut spiritu•-'
tdu clergd et pour le progres du peuplh chrrtien .' Cette t'lure
vincentienne dt• w'
ar
nettemeit I'iacviritiojl' l,'imain el doit.
des lors. s'inlscrire parmi les prodises de ce Dici qui,
ladmirable
tcgatllccnit admnirable par ses ctvnLres
Lmontlre
en lui-mene., se

(:tonnantes.
A son servitcetr Vincent, le Seigneur a conceded ute sagesse et
tlne intelligaence exceCptiomnellemenii't gra'des et att c'rZfer at•ssi 1'dste

que le sable qui se trouve sur Ie hord de Ia mer (III Reg.. IV, 9).
tout entier et I'autorisait 1• se servir du mot de I'Ap6tre Paul :
Pour moi, la vie c'est le Christ (Philip., I, 21). It jouissait d'un
esprit averti pour traiter les affaires avec tine etonnante dextdrite ; il possidait une incroyable et prompte habilete pour arranger toutes choses. II avait aussi, rarement portees c ce point,
fermetd et volonte, heureusement unies pour servir avec tendresse d'dme. Sous l'emprise d'une perpetuelle flamme de charitd,
il se depensait pour le Christ, I'Eglise, les pauvres, les malthureux
Maitres D. Variees et etendues sont les ceuvres
qu'il appelait ses M
qu'il entreprit et mena a bien dans I'ordre eccI~siastique, moral
et social ; elles ont conservd leur etonnante grandeur. A son
epoque, elles entasserent des services jamais asss• appricids et
qui, par-delt les temps, conservent encore et prodiguent leur

permanente bienfaisance.
Comme preuve, voici l'etonnante feconditd de l'arbre vincentien et sa postiritd merveilleusement rdpandue. La Congregation de la Mission fut par lui fondde pour parer a d'urgentes
et pressantes ndcessitis. Elle eut a cceur, parmi d'autres services,
d'assurer la formation du clergd et, par les exercices spirituels,
de promouvoir d'incessants progres dans une forme de vie apostolique toujours plus pure. Ce furent des missions paroissiales
aC
la campagne, poursuivies, jadis comme aujourd'hui, dans un
souci plus affind de vie religieuse. Ddbordant amplement les
frontieres de France, ses rameaux ont partout prosperd en
nombre et vigueur, s'inspirant noblement du sens catholique.
Pour nourrir la flamme de l'amour de Dieu, les Filles de
la Charitd ne mdritent certes pas un moindre eloge. Pour Pdre,
ces Filles reconnaissent saint Vincent de Paul, de m)me que
pour Mere vigilante et aimante, elles vienrent sainte Louise de
Marillac. Ce ne fut pas, evidemment, sans une disposition de
la Providence que Vincent trouva en Louise de Marillac cette
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aide qui lui ressemblait tant, doude d'excellentes qualitds, -d'une
magnanimite disposee au courage de 'action, brandissant I'etendard devant une multitude de saintes ames, joie et honneur
tout a la fois de I'Eglise et de la famille humaine.
A quelques mois d'intervalle, la mort vint les prezdre I'un
et I'autre : signe manifeste qu'apres leur union dans le divouement de cette existence, ils ont a caceur, du haut du ciel, de
protdger la gendrositd dans le z~le apostolique, unis encore
dans un effort commun pour tonfours continuer leur cdleste
protection.
Mais ce n'est pas assez. Trois sikcles de vie ont vit fleurir
et s'dtendre les wouvres de charitd chretienne, dans 1'esprit et le
sens de saint Vincent de Paul, car it demetire toujours actuel,
animateur et maitre.
Dames de la Charite et leurs Cadettes, Petites Amies des
Pauvres, Conjfrences de Saint-Vincent de Paul etablies sous
I'impulsion de FriddricOzanam, sans oublier maintes associations
et ceuvres charitables, rdpandues ici et li dans le monde entier,
se rdclament du patronage, de 1'esprit et parfois mnme du noin
de Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Sous de tels
animateurs et protecteurs, ce sont d'incessants travaux de bienfaisance, entrepris avec joie et entrain. Partout, cette pacifique
armee, sous les etendards de I'Evangile, travaille et lutte contre la
multiplicitd des misbres et multiplie les consolations a la foule
des affligis et des malheureux.
Nous en sommes pleinement persuadd, elle est toujours
actuelle, cette charge que Dieu a confiee & saint Vincent de
Paul. Malgre tous les vastes progrbs jusqu'ici rtalisis, cette force,
cette vertu doivent encore progresser en &tendue et en efficacitd,
notanmment par le labeur et le dovouement de tous ceux qui
portent le nom illustre et suiivent les r&gles d'un si glorieux
maitre et hdraut de perfection chrdtienne.
A notre dpoque, les connaissances scientifiques, la technique
realisent d'etonnants et audacieux progres. Leur ddveloppement, pourtant, n'entraine pas i leur suite un mieux-6tre dans
le secteur public on prive : la froideur s'dtend toufjours plus
avant ; les esprits des humains se trouvent sous I'emprise d'un
amour de soi excessif et bien peu rdgld ; les rapports publics
entre nations sont imprignis de crainte mutuelle plut6t que
d'amour. De notre temps, la chaleur de la charite reste le
principal besoin des humains, afin d'eviter leur perte et de
trouver en Dieu cette union productrice de tout bonheur. < C'est
pourquoi, mes Freres, proclamait dija saint Augustin, recherchez la charit6, ce doux et salutaire lien des esprits. Sans la
charitd, le riche s'appauvrit, avec elle le pauvre s'enrichit.
Combien grande demeure cette vertu ! Elle est I'fme des Ecritures, la vertu que suggerent les proph6ties, le salut que four.issent les sacrements, la fermet6 du savoir, le fruit de la foi,
la richesse du pauvre (S. Aug., Sermo 350, de Carit., II, 3;
Migne, Patr. Lat., XXXIX, 1534).
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Cette charite doit se nourrir et se fonder sur les mimes
motifs et stir les intentions surnaturelles dont etait pdentre
Vincent de Paul. Mais cette vertu exige nettement d'autres manifestations et d'autres moyens : notre temps, en effet, a vu
quasi se supprimer les distances, et les nations multiplier leurs
contacts, notre epoque a rendu la famille humaine de plus en
plus sensible aux besoins et aux exigences de cette parentd. C'est
pourquoi it faut que la charitd obdisse a cet impiratif : venir
en aide , toutes les miscres qui surgissent che: les peuples
etrangers, par-dela meme de notables distances.
Oui, qu'a I'occasion des solennitds cdldbrdes en I'honneur
de saint Vincent, son esprit nous devienne plus familier pour
relever ce qui est abattu, pour secourir ce qui souffre, pour
richauffer ce qui est opprimd par la rude froidure. - Que
vraiment nous soyons animbs de ce meme esprit: aimant ce
(Propr.
qu'il a aim6, accomplissant ce qu'il nous a enseigne
Cong. Miss., 19 juillet, collecte).
Des lors, de tout cceur, formnant de tels souhaits, Nous vous
accordons, cher Fils, la Benddiction apostolique, i vous, a
vos confreres, aux pieuses Filles de la Charite, a toutes les
families vincentiennes et i tous ceux qui, aux dates prevues,
prieront en celdbrant ce Tricentenaire. De tout cceur, Nous
vous benissons et Nous vos encourageons a cette charitd pour
la pratiquer de la mime facon et dans cet esprit qui out animd
saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac.
Donnd a Rome, proche Saint-Pierre, le 20 ftvrier 1960, de
Notre Pontificat la seconde annie.
Jean XXIII, Pape.
*
Dilecto Filio
Villelmo SLATTERY
Moderatori Gcnerali Congregationis Missionis
JOANNES PP. XXIII
Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem,
Cum tria saecula hoc anno impleantur, ex quo S. Vincentius
a Paulo et S. Ludovica de Marillac e terrestri vita migrarunt,
hisce congruentes memoriis istic celebritates parantur. De
quibus religiosis instaurandis festis, tu dilecte Fili, officioso
obsequio Nobis nuntium dedisti, quod suavi animum Nostrum
delectamento affecit etiam ob singulare pietatis studium, quo
hos Sanctos Caelites iam diu colimus. Cum enim Apostolici
Legati munere in Gallia fungebamur, pio desiderio moti, crebro
ad venerandas horum mortales exuvias gressum tetendimus,
quae Lutetiae Parisiorum in splendidis custodiuntur sarcophagis,
alterae in domo principe Congregationis Missionis, alterae in
domo principe Puellarum a Caritate.
Quapropter in peragendis hisce sollemnibus vocem Nostram
tacere non patimur ; immo aequum esse putamus ear admi-
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rationis et laudis plenam, S. Vincentium a Paulo praeconio suo
ut praeclarum caritatis exemplar extollere. Hunc quidem non
solum te sodalesque tuos ceterosque ab ipso incitamentum ac
spiritus evangelicae perfectionis assequentes, sed omnes Ecclesiae Catholicae filios suspicere et imitari maiore cum veneratione
et amore vehementer optamus.
Ex historiae annalibus placet Nobis id conicere quod in
praesens quoque spem alit optimam. Post oecumenica peracta
Concilia non unus vel alter, sed plures et ardentiores solent
christiani fortissimi heroes oriri, quorum opera ac merito Dei
regnum revirescat : quod quidem, Tridentina generali celebrata
synodo, manifesto apparuit. Quot subinde Ecclesiae viridarium
floribus distinctum est, quot eius caelum novis sideribus nituit,
quot sanctitatis vires excitatae sunt ! At quod S. Vincentius A
Paulo, in numero lectorum lectissimus, in spiritualem renovationem cleri et profectum christiani populi gessit, humanae
mentis cogitationes supergreditur et ad portenta deferendum est
Dei, qui mirabilis mirabilibus operatur. Nam dedit ei Deus
sapientiam et prudentiam multam nimis et latitudinem cordis.
quasi harenam quae in litore maris (III Reg.. IV. 29) (sic).
Fuit ei mysticus ardor, quo totus incensus illud S. Pauli apostoli
ad se referre poterat : Mihi vivere Christus est (Philip., I, 21) :
fuit humanissimum ingenium, in expediendis negotiis summa
dexteritas. in componendis rebus incredibiliter prompta peritia :
raro tam acris voluntas, felici coniunctione nexa, tam tenero
animo inservit, quem erga Christum, erga Ecclesiam et pauperes
et miseros, ab ipso <c dominos ) vocitatos, assidua amoris flamma
adussit. Varietas et amplitudo operum, quae ipse constituit
vel fovit, in re ecclesiastica, in re morali et sociali vim habuerunt,
quae eius aevo beneficia nunquam satis aestimanda contulerunt,
et futuris quoque aetatibus continenti virtute prosunt.
Etenim Vincentianae arboris magna fructuum ubertas, admodum diffusa propago. Congregatio Missionis, ab ipso condita,
ubi instantius urgebat necessitas, praeter alia clero educando et
spiritualibus exercitationibus ad puriorem apostolicam vivendi
formam provehendo, sacris missionibus in pagis habendis, eximio
religionis studio enituit et enitet ; eaque late etiam ultra Galliae
fines florentibus propagatis surculis, virtute ac numero de re
catholica egregie meretur. In qua caritatis alenda flamma non
minore sunt dignae praeconio Puellae a Caritate, quae S. Vincentius (sic) habent patrem et S. Ludovicam de Marillac sollicitam amantemque parentem. Nam prorsus ex priva Dei dispositione contigit, ut ille Ludovicam de Marillac haberet veluti
adiutorium simile sibi, suavibus moribus praeditam, magnanimam, ad strenue agendum paratam, quae vexillifera exstitit
sacrarum virginum multitudinis, Ecclesiae et humani generis
delectamenti et decoris.
Quod autem paucis interiectis mensibus mors unum et
alteram rapuit, manifestum indicium signumque est ipsos, quemadmodum in terrestri vita, ita in tutando e caelestibus sedibus
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commisso sibi evangclico muncre per aetatum decursum arto
faedere iunctos esse.
Nec hactenus satis. Tria enim postrema per saccula excitandi
et componendi christianae caritatis opera S. Vincentius a Paulo
exemplo afflatuque suo praesentissimus impulsor ct suasor fuit.
Dominae a Caritate, Puellulae a Caritate, Parvae Amicae
pauperum, a Friderico Ozanam conditi Vincentiani coetus et
alia complura sodalicia et opera quae ubivis terrarum auspicio,
spiritu et interdum nominibus ipsis S. Vincentii a Paulo et
S. L'udovicae de Marillac mota et exornata florcnt ac multiplici
beneficentiae aemula alacritate vacant, per totum catholicum
orbem diffusa sunt veluti pacifer exercitus, qui sub evangelicis
vexillis contra miscriarum omne genus - lugubrem maestamque
catervam - militat et serit solatia.
Persuasum prorsus Nobis est id quod Deus S. Vincentio a
Paulo credidit munus hisce licet amplis non concludi finibus, sed
in posterum quoque latius ct efficacius insitam sibi vim et
virtutem explicaturum esse, ope et ministerio praesertim corum,
qui a tanto christianae perfectionis heroe inclitum nomen et
disciplinae legem acceperunt. Quodsi technicae cognitiones et
artes nunc temporis in audaces progressus eunt, ab eorum tamen
incrementis in peius prolabentes privati et publici mores misere
dissociantur, frigore quodam magis magisque gliscente, quo saepe
hominum animi nimio et illicito sui amore capiuntur, domesticus
convictus labat, publicae gentium rationes potius mutuo metu
quam amore reguntur. Quam maxime egent nune homines caritatis calore, ne pereant atque idcirco ut cum Deo et una simul
omnis felicitatis frugifera coniunctione cohaereant. < Quapropter, fratres, sectamini caritatem dulce ac salubre vinculum
mentium, sine qua dives pauper est, et cum qua pauper dives
est... Quanta est ista ? Anima litterarum, prophetiae virtus, sacramentorum salus, scientiae solidamentum, fidei fructus, divitiae
pauperumrn
(S. Aug., Sermo CCCL, Dc Caritate II, 3; Migne,
P.L., XXXIX, 1534).
Profecto haec caritas, quamvis iisdem supernis rationibus
atque propositis ali et moveri debeat, quibus S. Vincentius a
Paulo ferbuit, aetate nostra praeter veteres alias instanter poscit
rationes et vias, cum, interceptis ferme locorum distantiis,
nationes cohaereant et humanum genus magis rmagisque vicinitatis necessitudines animadvertat et exigat ; quapropter apta
temperatione in id conferre caritatem oportet, qucd in egestatibus allevandis et dissitas gentes et amplissima spatia attingant.
Vividiore igitur spiritu praesens, per celebranda in suum
honorem sollemnia S. Vincentius a Paulo erigat quod iacet,
foveat quod languet, accendat quod dura glacie obstringitur
, ut eodem nos spiritu ferventes, et amnemus quod amavit et
quod docuit operemurn (Propr. Congr. Miss., die XIX julii,
-oratio).
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Haec imo e pectore ominati, tibi, dilecte Fili, sodalibusque
tuis, sacris virginibus a Caritate, itemque cunctis Vincentianis
familiis et universis, qui statis celebritatibus favent vel intererunt, apostolicam benedictionem, ad caritatis exercitationem
eo modo et more quo S. Vincentius a Paulo et S. Ludovica de
Marillac praccellebant, validum incitamentum, perquam libenter
impertimus.
Datum Rora, apud Sanctum Petrum die XX mensis Februarii,
anno MCMLX, Pontificatus Nostri secundo.
JOANNES XXIII, PP.

-

Au cours des Missions, messe i miniuit.
Le 29 mars 1960 (Prot. n' 6150 50), la Congregation des Religieux a prorog4. pour cinq ans, le Rescrit, accorde le 19 octobre
1955. Au cours des Missions. est autoris6e la cel6bration d'une
messe h minuit, avec une heure d'adoration. Voir le texte dans
Annates, t. 119-120 (1954-1955), p. 688.

TRANSFERT DE DEUX
TRICENTENAIRE.

FETES

DE

SAINT

VIXCENT

POUR

L'ANNXE

DU

En date du 30 novembre 1959, la Sacr6e Congregation des
Rites, sur la demande de M. Louis Bisoglio, Procureur general
pres le Saint-Siege, et en vertus des pouvoirs conc6des par le
pape Jean XXIII, a conc6d6 que, en observant les rubriques,
a) La f6te du Patronage de saint Vincent, tombant en 1959
au quatrieme dimanche de l'Avent, soit anticip6e le 17 decembre
1959 ;
b) La solennit6 de la Translation des Reliques de saint
Vincent, tombant le 1" mai, soit transf6r6e au 8 mai 1960.
*
INSTRUCTIONS

POUR

LA

CtELBRATION

DES

FETES

LITURGIQUESS

DU

TRICENTENAIRE.

L'Instruction de la Congregation des Rites sur la cel6bration des Triduums et Octaves a d6jh 6t6 publi6e, notamment
dans les Annales, t. 104, p. 756-757, et dans Annali della Missione,
1959, p. 193. Elle doit evidemment se compl6te; et s'aligner sur
le Decret du 23 mars 1955, pour la simplification des Rubriques.
Voici, dbs lors, en traduction franqaise, les pr6cisions concretes
et les explicitations des nouvelles rkgles liturgiques pour ces f6tes
du Tricentenaire.
Ce travail est de notre savant confrere Giuseppe Pizzoni,
directeur a Rome de 1'Academie de Liturgie et membre de la
direction de la docte revue des Ephemerides liturgicae (d6cembre 1959).
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INSTRUCTIONS LITURGIQUES

I. - Dans les triduums et octaves en l'honneur de saint
Vincent et de sainte Louise, les messes se diront comme lors de
la f&te de saint Vincent (19 juillet) et de sainte Louise (15 mars),
avec Gloria et Credo. L'Evangile final est toujours celui de
saint Jean : In principio.
II. - La messe solennelle (celebree avec diacre et sous-diacre)
ou chantee (c'est-a-dire sans les susdits ministres) se dit avec
une seule oraison. Au cours de cette messe, sont obligatoires les
seules commemoraisons du dimanche, des Feries quadragdsimales, des F6ries de l'Avent, des Feries et du samedi des Quatrelemps de septembre, des Litanies majeures. Dans les messes
lues, on ajoute les commemoraisons occurrentes (pas plus de
deux), mais on omet les collectes imp6eres, exceptd celles demand6es pro re gravi.
La Preface sera la commune ou celle du temps (h Paris et
dans d'autres dioceses, celle pro sanctis).
III. - Les messes solenneiles sont prohibdes les jours suivants :
a) Doubles de premiere classe
b) Dimanches de premiere classe (Avent, Careme, Passion,
Rameaux, Paques et Pentec6te) ;
c) Feries privilegides (Mercredi des Cendres et toute la
Semaine Sainte ;
d) Vigiles privilegiees de Noel et de Pentec6te;
e) Octaves privilegides (Noel, Piques, Pentec6te).
Les messes lues sont prohib6es :
a) Les jours oii sont prohibees les messes chant6es;
b) Les doubles de seconde classe ;
c) Les dimanches de seconde classe (Septuag6sime, Sexag6sime, Quinquagesim,) ;
d) Les Feries du mercredi des Cendres et celles de la
Semaine Sainte ;
e) Les Vigiles de Noel et de Pentec6te;
f) Les Octaves de Noel, Piques et Pentec6te.
Dans ces cas, on dit la messe de la f6te occurrente, du
dimanche ou des autres jours priviligies selon le rite, et avec
la memoire de la solennitd de saint Vincent ou de sainte Louise,
sous une unique conclusion avec la premiere oraison.
Cette m6moire s'omet les dimanches de premiere classe et
lors des doubles de premiere classe primaires, f6tes du Seigneur
pour I'Eglise universelle.
MWme si on celebre le Triduum ou l'Octave, on ne peut faire
la m6moire de saint Vincent ou de sainte Louise lors des fetes
ou dimanches suivants: No:l, Epiphanie, Paques, Pentec6te,
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Ascension, Trinit6, F6te Dieu, Sacre-Cceur, Christ-Roi, et les
dimanches de premiere classe : Avent, Careme, Passion et
Rameaux.
La memoire de saint Vincent ou de sainte Louise est autoris6e lors des lundi et mardi de Paques et de Pentec6te.
IV. - Dans les Eglises oi I'on est tenu a l'obligation de
c6lebrer la messe conventuelle, celle-ci ne se peut jamais omettre.
V. - Si Ia messe pontificale de la solennit6 de saint Vincent
ou de sainte Louise se c61ebre au tr6ne, pendant que 1'dveque
revet les ornements pontificaux, on chante toujours l'heure
canonique de la solennite de saint Vincent ou de sainte Louise.
Une telle heure ne peut etre remplac6e par l'heure de none de
l'office du jour.
VI. - MWme lorsque sont prohib6es les messes de la solennite, on peut toujours cedlbrer les secondes VWpres solennelles de
saint Vincent ou de sainte Louise, sans aucune memoire. Toutefois, ces v-pres ne peuvent servir a satisfaire a l'obligation de
!'Office divin pour ceux qui y sont tenus.
VI. - Outre les fonctions susdites, on peut toujours en
avoir d'autres, telle 1'homelie au cours de la messe solennelle ou
chantee, et, le soir, le pan&gyrique ou d'autres prieres adapt6es
N la fete, specialement la b6nediction du Saint-Sacrement.
Le dernier jour du Triduum ou de 1'Octave, avant le Tantum
ergo et l'oraison du Saint-Sacrement, on n'omet jamais le Te Denm
avec ses quatre versets propres : Benedicamus Patrem... Benedictus es Domine... Domine exaudi orationem meam... Dominus
vobiscum... avec l'oraison Deus cujus misericordiae... et sa
conclusion.
Giuseppe PIzzoxi.

BIBLIOGRAPHIE
TEXTES VINCENTIENS

1.

Entretiens spirituels aux Missionnaires. Editions du Scuil,
1960, 1180 pp. Textes reunis et prdsentes par Andre DODIX.
C.M. (11 x 17 cm), 25 NF.
2. Opera Omnia. Conference ai Preti della Missione. Edizione
note di Pietro CosTE, C.M. Versione italiana. Roma, Via Pompeo Magno 21, 2000 pp. (12 x 19 cm).
3. Opera Omnia. Corrispondenza VII (1644-1646). Edizioni Vicenziane, Roma, 1959, 246 pp. (12 x 18 cm).
4. Pierre COSTE. Vinzenz. v. Paul und Luise v. Marillac, Briefwechsel, Salzburg, 1960, 584 pp. plus 16 hors-texte (16 x 21 cm).
Les Entretiens spirituels de saint Vincent aux Missionnaires,
parmi nombre d'autres textes, attendent leurs lecteurs dans la
fondamentale collection de Pierre Coste (1920-1925). Apres ces
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indispensables quatorze volumes, voici 1'heureuse presentation
de M. Andrd Dodin. Regroupant ces textes vincentiens, cette
edition de 1960, publi6e aux Editions du Seuil, a tout pour faciliter
un contact toujours souhaitable.
Caractdristique de 1'edition Dodin, cet elegant volume, deja
bien connu, prescnte d'abord, pp. 37-385, les entretiens dat6s;
2° (pp. 859-985) les Fragments de quelques lignes que fournissent
I'ddition d'Abelly de 1664 ou des copies manuscrites des xvile
et xvlIe siecles ; 3° (pp. 989-1018) des Paroles de Vincent et
4* (pp. 1023-1031, Avis et Maximes, ces miettes que d6ej, dans
les susdits manuscrits du xv\le siccle, Jacques Corborand de la
Fosse (1621-1674) presentait comme des fleurs immortelles : Flores
immarcescibiles (cf. Annales, t. 101, p. 1004).
Inutile de reproduire ces vingt-deux hexametres oi la plume
et le style tarabiscot6 de I'humaniste lazariste s'en donnent A
cceur joie, souhaitant , qu'avec Vincent, toujours verts, nous
fleurissions pour les ann6es et pour I'6ternit6 -.
Dans cette identique v6n6ration et ce retour aux textes
vincentiens, 1'tdition nouvelle nous tend a nouveau le flambeau.
Nous serions tous impardonnables de ne pas profiter de cet
eclairage nouveau pour lire et ecouter toujours minux notre
Pere saint Vincent. Quel merci nous devons a ces patients et
savants artisans !
P.S. - On sait que sont toujours disponibles, dans la composition typographique de l'ddition Coste les deux volumes d'Entretiens spirituels : tomes XI et XII (au total 10 NF).
En un volume, sur papier bible, et reli6, les Conferences de
0aint Vincent aux Filles de la Charite sont toujours en vente A
I'Economat du 140, rue du Bac, Paris (9 NF). Ce volume peut
,dre offert en cadeau A tous les amis et d6vots de saint Vincent
de Paul.
De meme existent, en traduction espagnole, les quatre volumes des Conf6rences de saint Vincent, deux aux Missionnaires et
deux aux Filles de la Charitd (30 NF chaque s6rie).
2° Comme monument du Tricentenaire, nos Confreres de
Rome viennent de reimprimer, eux aussi sur papier bible, la
traduction italienne des Conferences de saint Vincent aux
Missionnaires (edition Coste). Ce volume 6elgant et ses tables
font honneur aux artisans de ce travail, notamment MM. Giuseppe Bellocchio et Carlo Braga. Inutile de ddcrire ce qui est
entre les mains de tous. II suffit de le signaler ici pour faire
echo ah I'ternelle invite: Tolle et lege !
3° Continuant 1'edition integrale de la traduction italienne
de la Correspondance de saint Vincent (edition Coste), le septibme
volume fournit, en 1959, les lettres 754 a 881 (20 novembre 164413 septembre 1646). Ici et lA, des appendices (v.g. pp. 171-181)
inserent divers textes et des lettres qui iclairent et completent
cette presentation italienne de la correspondance vincentienne.
Heureux et mdritoire labeur !
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4° Groupant, d'apres I'ddition Pierre Coste, toute la correspondance de Vincent de Paul et de Louise de Marillac, cette
traduction allemande demeure une heureuse r6alisation de la
Province des Filles de la Charitd de Salzbourg. Cet 6change de
lettres, reflet concret de la vie, reste toujours plein de legons.
Comme on le devine ais6ment, cette impression de Pustet est
fort agrdable a lire. D'autre part, seize hors-texte mettent devant
les yeux portraits de personnages et cadre de vie en ce xviIe siecle
ou l'essentiel est l'dchange de vues entre deux grands creurs:
Vincent et Louise.
Outre deux croquis cartographiques pour suivre les faits de
cette correspondance, on trouve mrme, pp. 538-541, deux cantiques a saint Vincent et a sainte Louise, dus au talent de Josef
Kronsterner, maitre de chapelle a la cath6drale de Linz-sur-leDanube...
Gdographie et musique pour mieux lire la correspondance
de saint Vincent et de sainte Louise !
F. COMBALUZIER.
ALBUMS VINCEXTIENS

Monsieur Vincent. Biographie illustr6e par Jean SERVE., O.M.I.,
et I'abb6 JEAX-MARIE. Maquette-photos de Rene PERRIN. Texte
de DANIEL-ROPs, de l'Acad6mic francaise. (Editions drC Chalet,
Lyon. Collections : biographies illustr6es.
Dat6e de Tresserve, Semaine sainte 1959, l'csquisse biographique de saint Vincent de Paul pr6sente les lIcons de cette vie ;
I'homme qu'6tait Monsieur Vincent, les grandes r6alisations et la
presence du sa;nt.
Le texte est relev6 et 6pauld par la suite parlante des 99 illustrations. Ces gravures, sobrement commentees par !e savoir des
editcurs. nous mettent en contact avec la personnalite puissante
et I'activitd de saint Vincent.
Ici encore, I'album magnifiquement illustre est diffus6 par
des editions et presentations en italien, anglais, espagnol, allemand, etc... Bref, une expansion mondiale a l'echelle de I'euvre
vincentienne. Des lors, chacun des amis du saint peut se pencher
sur ces gravures : elles sont ainsi i la port6e des yeux universellement sympathiques A saint Vincent.
Saint Vincent de Paul. Texte et ldgendes de Louis COGNET. 190 photos de Ldonard von MATT. Paris, Descl6e de Brouwer, 1959,
246 p.
Apres les albums bien connus consacr6s h des saints : Ignace
de Loyola, Francois d'Assise, Pie X, Dominique, Bernadette, voici
celui de saint Vincent de Paul. Le genre comporte principalement
divers groupes de suggestives photos que font comprendre deux
ou trois pages de textes et que commentent quelques lignes de
pr6sentation : car l'image commande.
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La collection des 190 clichds retenus est ici decoupee dans
27 chapitres qui suivent les grandes lignes de la biographic de
Monsieur Vincent.
M. I'abbW Louis Cognet, professeur au college oratorien de
Juilly (Seine-et-Marne), a et6 charg6 de presenter ces vues que
nous devons au talent de M. Leonard von Matt, habile chasseur
d'images et photographe de Buochs, en Suisse.
Ce genre de volume, substantiellement en illustrations, permet aisement (et c'est ici le cas) d'avoir des traductions en allemand. anglais, n6erlandais, portugais, espagnol. Porte par ces
cliverses presentations, l'ouvrage fait son tour du monde, et 1'on
ne peut que s'en rejouir !
Monsieur Vincent vit encore (1660-1960). Les Filles de la Charit6.
Paris, 140, rue du Bac, 240 pages et 120 hors-texte.
Consacr6 aux ceuvres des Sceurs de Saint-Vincent de Paul,
ce magnifique album survole les trois sicles de la petite Compagnie.
Apres les souvenirs des Pre!iiniaires, ccotte piste d'envol
de la petite Compagnie , voici quelques notes d'histoire en formules tranchantes et incisives : Le premier siicle (1660-1760) l'enracinernent ; le second siecle (1760-1860) brisure, renouveau, essor :
troisieme siecle (1860-1960) A travers les cataclysnmes dans les cinq
continents.
La mystique de la petite Compagnie : le pauvre. c'est Jesus.
S'adonner a I'oraison : source de tout apostolat, et faire plus
ct mieux encore.
Pour clore le livre. quelques textes fondamentaux de saint
Vincent, transcrits et vecus par sainte Louise de Marillac. Enfin,
onze cartes et graphiques repr6sentent l'implantation de la Compagnie en divers points du globe. Et surtout 120 hors-texte:
tr6sors et reflets de la vic passde et toujours actuelle. A regarder
ces scenes, on a I'essentiel et la traduction vivante de I'album quc
toute a la famille , a ddja lu et admird...

1. Igino GIORD.NI. S. Vincenzo de' Paoli servo dei poveri. Roma,
Edizioni Vincenziane, 1959, 502 pages (1 500 lires). 15 x 22 cm.
2.

Pietro CASTAG-oLI, C.M. La collaborazione di due Santi. San
Vincenzo de' Paoli e santa Luisa di Marillac. Siena, San Girolamo, 1960, 210 p., 13 x 18 cm.

3.

La Carita di S. Vincenzo de' Paoli. Manuale della Compagnia
della Carita istuita da S. Vincewzo de' Paoli. Roma, 1960,
XVI-510 p., 9 x 14 cm.

La province de Roma, a I'occasion du tricentenaire vincentien,
offre, entre autres publications, ces trois volumes :
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1° Une biographie nouvelle, demandee a l'une des meillcuces
plumes de l'actuelle Italie. Le travail d'Igino Giordani - a6er et
agreablcment pr6sente - s'avere solide, car il se refere syst6matiqucment a I'edition Coste des ceuvres de saint Vincent. Cela
donne juste confiance et atteste le serieux de la composition
(p. 19, une simple coquille nous donne Saint-Soute comme curd
de Tilh: il faut lire Saint-Soub6. Voir la-dessus, plus haut, les
pages 389-397). Fort justement, I'auteur souligne la modernitd
et l'aspect social de l'oeuvre de saint Vincent.
2° Pour sa part, se pr6scntant comme une modeste contribution, le livre de M. Castagnoli, Directeur des Filles de la CharitA,
province de Sienne, evoque le travail en 4quipe des deux saints
fondateurs : leur ceuvre de charite pour I'assistance des malheureux : enfants abandonn6s, gal6riens, malades et pauvres de la
rue, soins des hospitalises, etc. Ce labeur de charit6 reste toujours
celui des Sceurs de Saint-Vincent. L'oeuvre doit continuer dans
l'esprit primitif. C'est la fervente conclusion de ces pages ecrites
avec ame.
3" (Euvre d'equipe (Cf. p. IV), cette edition 1960 du Manuel
tdes Dames de la Charite s'avere sp6cialement conqu. Pour les
nombreuses et g6ndreuses assocides d'Italie, ce livre veut 6tre le
Breviaire de I'amour de Dieu et des pauvres. Magnifique programme auquel contribue heureusement le plan du travail. Quatre
parties : 1 L'histoire de l'Association, depuis les fondateurs,
il v a trois siecles ; 1'euvre a fait ses preuves et a conserve
le souci de l'adaptation. 2° Organisation de I'ceuvre. 3* La formation a 1'esprit vincentien de la charitd. 4* La priere : m6ditations et pratiques diverses. Un tel manuel ne peut que solidement
former et bonifier le d6vouement des Dames de la Charit6.
Andr6 DODIN. Saint Vincent de Paul et la Charitd. Paris, 1960,
188 pages.
Parmi le bataillon des livres vincentiens que fait heureusement surgir le Tricentenaire, les Editions du Seuil nous
donnent, a r6alise par Denise York, p. 187 ,, un Saint Vincent
de Paul.
Dans le corset des 190 pages de la collection Les Maitres
Spirituels, ce n° 21 nous pr6sente 84 pages d'illustrations (fort
suggestives et bien choisies, comme dans toute 1'accorte s6rie),
34 pages de textes vincentiens, 8 pages d'annexes. II reste done
t peine 64 pages oil 1'auteur, avec soin, a condens6 un programme
longtemps m6dit6, souventes fois parl6 dans nombre de cours
et conferences. Les formules sont des lors attentivement frappees. C'est un regal !
La traditionnelle biographie devient ici Le Service terrestre.
La Doctrine spirituelle essaie de cerner, de cadrer en quelques
aspects la pens6e vincentienne qui n'a rien de syst6matique.
L'6vocation des fondations du grand saint : Lazaristes, Filles
de la Charite, etc., se cache sous Tradition et inspiration.
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Pour mettre sur pied le volume, ii a bicn fallu remplir
certains cadres, d'oi la diversit6 de ton. Ici ou lI(v.g. pp. 73-75),
'auteur a repris quelques expos6s techniques et drus. Tout A
c6t6, nous tenons (p. 68) l'dvocation alerte de figures amies. LA
d6filent le laborieux Pierre Coste, infatigable editeur, le vieux
Parrang qui rajeunisait dans les Archives nationales, 1'enthous&aste P. Joseph Guichard, Ic tenace P. Charles-F. Jean, le cevenol
Fernand Portal et le fils de l'Auvergne Guillaume Pouget, < ce
Socrate chrdtien qui a trouve en Jean Guitton un Platon sympathisant », etc.

Tout cela rend attrayant cc livre attendu depuis nombre
d'ann6es. Ces pages vcuicnt nous ramener aux Sources, &
I'euvre dcrite de Vincent de Paul, accessible dans l'indispensable
6dition Pierre Coste.
Ah ! vraiment, I'heureux service, la belle reussite de ce
N* 21 (1) des Maitres spirituels, dejh dans toutes les mains des
amis de saint Vincent de Paul !
F. C.
louis

CHAIGNE.

Saint Vincent

de Paul. Maine,

editeur,

1960,

118 pages.
Utilisant les recherches que lui ont imposdes une conference
donnde t Cahors le 3 mai 1959 (cf. Annales, supra, pp. 161-177),
M. Louis Chaigne vient d'en tirer un vivant aperqu, un bref
portrait de saint Vincent de Paul, pour I'alerte collection : Votre
nomi, votre saint.
En quelques vivants paragraphes, groupes en quatorze bouquets. I'auteur nous attache aux pas de son h6ros : les singuliers
itin6raires du saint, ses grandes rencontres, ses accomplissements, son universel rayonnement. Ces dvocations marquent les
Otapes, les tableaux de l'existence ct des ceuvres de Vincent.
Une prose alerte et vivante nous met en contact avec le
grand saint, qui, par son active participation extdrieure aux 6venements actuels, vit encore par sa post6ritd.
Epauld par 1'6dition de Pierre Coste qui a groupe et edit6
les textes vincentiens, ce saint n'a pas fini de recevoir l'hommage
des Lettres, de 1'Ecran et des CEuvres sociales. A notre monde
qui a surtout besoin d'amour, Vincent reste (p. 108) le a saint
de 1'ere atomique ! ,.

Au total, une heureuse production du Tricentenaire. Elle a
ddja etC remarquee : elle merite une intelligente diffusion.
F. C.
(1) Ce numero 21, dans les \ulumes bien connus des collections
1ficrocosme, prend rang apres Mahomet, saint Augustin, saint JeanBaptiste, Fox et les Quakers, saint Paul, le Boudha, Eckhart, Moise,
Socrate, Francois d'Assise, Finelon, Calvin, David, Confucius, Charles
*k- Foucault, saint Serge, saint Thomas d'Aquin, Ramakrishna, saint
Benoit, saint Gregoire Palamas.
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Spiritualitd de l'action. A I'ecole de Monsieur Vincent. Textes
recueillis par dom Rend-Jean HESBERT et dom Emile BERTAUD.

Paris, Editions Alsatia, 1960, 204 pages.
a L'action apostolique, comme toute activit6, est bonne ou
mauvaise selon I'intention de celui qui s'y livre et selon le degr6
de foi, d'esp6rance et de charit6. Sur cette spiritualit6 de I'action,
Monsieur Vincent, r6alisateur unique, reste un maitre qu'il faut
dcouter et suivre... .
Dans cette perspective et dans la conicuse litt6rature vincentienne, nos deux Be6ndictins de Saint-Wandrille ont trouv6 et
choisi quelques pages qui d6pei nent et caract6risent la maitrise
et les enseigneinents de saint Vincent de Paul. Quatorze extraits
de livres ou m6me de simples articles de revue, decoupent,
d6piautent quelques apercus sur les propos des auteurs. Ainsi
sont soumis A ce traitement quatre citations de Mgr Jean Calvet,
deux de Gonzague True et buit autres soutir6es i d'autres
plumes : Gorce, Coste, Arnaud d'Agnel, Goyau, Dodin, Lenoir,
Favier. Pour clore ce vo!ume tres a6re dans sa presentation,
une note assez d6daigneuse (p. 180) 6carte les dires des pan&gyristes : < De saint Vincent de Paul, ii exi;te des centaines de
pandRyriques, plus dicevant' les tun que les autres, tant les
cliches y abondent, des ciir"'•s cn,7 n'rrcuie vatflur litteraire.
Le scul qu'il soit possible de rrrodrre,
encore ql'il date pour
la forme, - it a tout juste un siecle, - est celui de Mgr Freppel:
L'organisateur providentiel de la Charit6, de juillet 1858 ".
Vraiment, on n'est pas plus gentil pour les artisans et les
h6rauts du verbe !

*
R.P. CHALLUMEAU, C.M. Guide de saint Vincent de Paul a travers
Paris. Paris, Editions Cefag, 153, rue de Grenelle, 78 pages.
Huit cartes hors-texte, 1960.
Par-dessus trois cents ans, devant les demolitions, reconstructions et I'incessant remodelage de Paris, I'autcur nous conduit
sur les pas et traces parisiennes de Vincent de Paul (f 27 septembre 1660). On sait que, pendant pres d'un demi-sibcle,
Monsieur Vincent, montd de sa Gascogne a Paris, arpenta en
tous sens les rues 6troites et sinueuses de la capitale, rest6e
mddi6vale en certains coins.
Ayant djhA servi en presentation dactylographiee
pour de
tels pelerinages, nous avons enfin cette brochure tres a6rde : cela
s'impose pour le plein air ! Le but essentiel se trouve fort bien
realis6 : dclair6 par quelques notes d'histoire, avec les surcharges
vincentiennes sur huit extraits du plan cavalier des 6ditions
Blondel la Rougery... Cette excellente presentation eiut ravi le
cher M. Parrang qui nous a donn4, dans les Annales, t. 103,
p. 381-408, nombre de details 6rudits, 5 lire a t6te reposee et dans
le calme du bureau.
Apres cette iventuelle lecture, la figure r6jouie, suivons le
guide !
F. C.
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Jean MAIDUlIT. Saint Vincent de Paul, Paris, Editions FranceEmpire, 1960, 269 pages.
Sous ce titre tout simple, flamboient - hautes en couleurs les pages d'une excellente vie de Vincent, vue par un litt6rateur
qu'a documente 1'essentielle bibliographie des 50 titres de valeur,
alignts et trits p. 264-267.
Cette biographie plaira au lecteur de notre temps familier
avec le piquant et les aperqus aguichants des 6crivains actuels.
Derriere les mots fulgurants, derriere quantit6 de trouvailles, on
rctrouve avec profit des idees fort suggestives.
Vraiment, dans ces quinze chapitres, nous tenons un r6gal
qui se soutient. Par brassees et en gerbes, 6clatent les dtincelles
d'un style plaisant et I'admiration justifice de Vincent de Paul.
Dans son genre, une oeuvre tres agr6able, a recommander !
F. C.
*

Andre FROSSARD. - Votre tres humble serviteur Vincent Depaul.
Editions Bloud et Gay, Paris, 1960, 238 pages, et illustrations
en hors-texte.
L'actualite du troisieme centenaire de la mort de Monsieur
IVincent, un contact intelligent avec 1'ceuvre 6crite du saint fondateur des Filles de la Charite (Abelly et Coste, p. 93, 111), etc.,
Ic talent affin6 d'un journaliste de haut vol (les lecteurs de
L'Aurore en savent quelque chose) et voila un autre volume qui
vicnt enrichir notablement la litt6rature vincentienne de ce
tricentenaire.
Imprim6 d'autre part dans le gouit tres siur d'une 6legante
typographie, relev6 de 75 illustrations dues au talent et aux
archives de J.-A. Fortier, maitre photographe, le volume largement aerC se pr6sente enfin enrichi des dessins de I'auteur.
Sans pretendre derouler la vie de Vincent, on trouve ici
les principaux tournants de cette existence. Quelque 22 paragraphes les 6voquent en un style 6tincelant. Au total, sur ces
activit6s vincentiennes, nous tenons une suite de ravissants
tableautins qui resteront des pages d'anthologie, fignolkes et
hurindes, a la gloire de Vincent. Un livre d'art noblement pens6
et 6crit : un r6gal, un autre chef-d'oeuvre !
Charles GIELFN. C.M. La charitd demeure. Essai d'une pastorale
et d'une spiritualite de l'entraide.Paris, Editions universitaires,
1960, 274 pages.
Travail docte et solide dans la ligne du titre. On reconnait
dans ces pages, et le souci apostolique de l'auteur et sa pens6e
longtemps miirie et souventes fois explicitee dans de nombreuses
conf6rences et entretiens. On ne s'dtonne pas de retrouver, en ces
pages denses, la physionomie et les dires solides du superieur
de Louvain.
G. O. Duvic. Saint Vincent de Paul, ministre de la Charitg.
Paris 1960, 190 p.
G. HUNERMANN. Le PNre des pauvres. Mulhouse, 1960, 6ditions Salvator, 288 p.
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Robert SABATIER. Saint Vincent de Paul. Paris, La Table ronde,
124 p.
Monsieur Vincent. Images de la Charitd. Album illustr6 de 32 p.
Paris, Bonne Presse, 1960.
Abbe Omer EXGLEBERT : Catherine Laboure and the modern Appa;itions of our Lady. The Miraculous Medal... Prelude to a
Century of Miracles. New-York, P.J. Kenedy and Sons. Translated from the French by Alastair Guinan. 244 pages.
Demande par son editeur am6ricain, ce travail de I'abbe Omer
Englcbert (voir notice dans Catholicisme, t. IV, col. 200) situe
Catherine Labourd en tete des apparitions de la Vierge, au cours
du Mxt1 siecle.
Aprbs une esquisse de la vie de Catherine Labour6 (1806-1876),
< La sainte du silence , (p. 1-147), sept brefs chapitres (p. 151-214)
dxoquent les apparitions de la Salette (1846), Lourdes (1858),
Pontiain (1871), Pellevoisin (1876), Fatima (1917), Beauraing
(1932-1933), Banneux (1933). Une ultime section (p. 217-243) degage
signification et legons des apparitions. Au total, contribution
avertie a la littdrature mariale ct notamment a celle de la
Mcdaille miraculeuse...
Omer ENGI.EBERT. La Fleur des Saints ou Vie des Saints pour tous

les jours de I'annee. Editions Albin Michel, 1959, 604 pages.
<< Instruire tout le monde sans ennuyer personne, d&s lors
parmi les 20 000 clus catalogues comme saints, retenir un millier
de notices comme patrons des humains de nos jours, et donner
I'essentiel de ce que I'on sait et conter avec plaisir la 6Igende des
saints ,.Tel est le programme de ce volume. Dans le concret :
a chaque jour, consacrer une notice (parfois deux) et des notules
de deux ou trois lignes (une date, un lieu, un fait). Dresser la
table des saints guerisseurs ou patrons, cataloguer croyances et
devotions populaires, et aligner une liste alphabetique gen6rale.
Et voilh ( fleur des saints pour gens presses ,.Mais mettre sur
pied un tel volume demande l'aisance d'un esprit averti...
Nasza Preszlosc. Shrdia z dziojow Kosciola i Kulturv Katolickiej
wuPolsce, t. X, 500 pages.
En 1959, publiant ce tome X de notre passe : Etudes sur
I'histoire de I'Eglise et de la Culture Catholique en Pologne, leur
fondateur et animateur, M. Alfons Schletz, presente 1'analyse des
travaux de ces dix premiers volumes (p. 5-16). Celui de 1959
offre la diversitd et le sdrieux de ses etudes de d6tail pour
I'histoire ecclsiastique polonaise.
La table des matieres (p. 498), pr6sentee en francais, nous
permet de nous en rendre compte.
F. C.
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NECROLOGE
(1959)
MISSIONNAIRES
37. O'Dwyer (Michael), pretre, 1"' iuin 1959, Dublin (Phisboro) : 61, 40.
48. Movnihan (Andrew), pretre, 8 juin 1959, Dublin (Phisboro) 89, 39 .
39. Planken (Teodoro), prelre. 10 Juin 1959. Quito : 64. 43.
40. Mgr Tchenn (Job). decque, 11 iuin 1959; Sti-Paulo: 67. 47.
41. Piccoli (Adolfo), prtre, 15 juin 1959. Sienne : 62, 43.
42. Teles (Antonio), pritre. 20 iuin 1959, Lisbonne : 73. 51.
43. Hamilton (Arthur). pretre, 13 juin 1959. Brooklyn : 63. 44.
44. Pudel (Mauritins), pretre. 21 iuin 1959. Schw-ar-ach : 6,5 47.
45. Mgr Botero (Bernardo), archev.. 28 iuin 1959, Icedelin : 68. 49.
46. Selinka (Stefan). pretre, 6 juillet 1959, Istanbul : 79. 60.
47. Erkelens (Theodore), pretre, 9 juillet 1959, Alger: 71, 52.
48. Eckerv (Walter), coadjuteur. 8 juillet 1959. Sairt-Lo.is : 70. 53.
49. Ferrero (Giovanni), coadjuteur, 4 juillet 1959, Chieri : 49. 7.
50. Gava (Luis), pretre, 10 juillet 1959, San Pedro Sula : 53. 34.
51. Staschek (Waldemar), pretre. 23 juin 1959. Turrialba : 81, 63.
52. Freire (Cristobal), cuadjuteur. 12 iuillet 1959, Guaraquil ; 58, 39.
53. Tseng (Thomas). prttre, janvier 1959, Kashiin,: : 75, 52.
54. Niao (Paul), pretre. fevrier 1959, Kashing ; 61, 40.
55. Foley (Hugh), pretre, 22 juillet 1959, New York ; 41. 21.
56. Torres (Francisco), pr&tre. 10 juillet 1959, Belo-Horizonte : 63, 46.
57, Garcia (Honorio), pretre, 25 juillet 1959, M.nille : 73, 57.
58. Azcarate (Maximo), pretre, 4 aoult 1959. Madrid. 67. 51.
59. Zdzieblo (Izvdor), pr6tre, 27 iuillet 1959: Po:nan 48, 27.
60. Mursec (Alois), coadiuteur. 30 juillet 1959, Miren : 83. 50.
61. Burgio (Salvator) pretre, 28 aoit 1959, Emmitshbur : 64, 39.
62. Figarola (Antonio), pretre, 13 septembre 1959, La Ceila ; 80. 35.
63. Moll (Rafael), pretre, 22 septembre 1959. Palma de Mallorca : 65. 48.
64. Noonan (Joseph), pretre, 29 septembre 1959, Philadelphie : 67, 48.
65. Schmid (Louis), pretre, 8 octobre 1959. Sittard ; 81, 61.
66. Ortmans (Jules), pretre, 12 octobre 1959, Susteren ; 83, 64.
67. Merget (Marc). pretre, 17 octobre 1959, Metz : 35, 18.
68. Godoy (Manuel), pretre, 9 octobre 1959. Santiaeo du Chili : 69. 48.
69. Caufield fEdward), pretre, 21 octobre 1959. Brooklyn : 64. 45.
70. Pohl (August). coadj., 17 octobre 1959, San Jose de Costa-Rica : 87, 68.
71. Wamsteker (Jan). pretre. 2 novembre 1959. Wernhoutsburg 70, 51.
72. Harvey (Raymond). pr6tre, 23 novembre 1959. Saint-Louis : 64, 45.
73. O'Hanion (Edward), pretre, 20 novembre 1959. Cork ; 72, 39.
74. Prati (Giovanni), pr6tre, 26 novembre 1959, Sienne ; 79, 58.
75. Russo (Salvatore), pretre, 8 decembre 1959, Philadelphie ; 66, 50.
76. Cabrera (Antonio), coadiuteur, 21 decembre 1959, Madrid ; 53, 23.
77. Klaper (Jozef). pr6tre, 12 decembre 1959. Contenda (Bresil) ; 37, 21.
78. Diez (Silverio), pretre, 25 d6cembre 1959, Madrid ; 71, 55.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(1960)
Cheng (Jean-Baptiste), pretre, d6cembre 1959, Chine ; 82. 64.
Britz (Franz), pretre, 29 d6cembre 1959, Heppenheim ; 75, 56.
Bradshaw (John), pretre, 12 janvier 1960, Jacksonville; 44, 22.
Verdonk (Adrianus), pr6tre, 30 janvier 1960, Susteren ; 55, 37.
Jamar (Jacques), pretre, 6 fevrier 1960, Tirlemont ; 83, 64.
Gisbert (Antonio), pr6tre, 9 ftvrier 1960. Puerto de Sagunto; 80, 62.
O'brien (Raymond), pr6tre. 5 fevrier 1960, Losoya ; 44, 26.
Echeverria (Justo), prdtre, 8 fevrier 1960, La Havane ; 68, 50.
Intiso (Antonio, clerc, !5 f6vrier 1960, Naples ; 25, 5 mois.

10.
11.
12.
13
14.
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McNichol (Joseph), prctre, 27 ferrier 1960, Philadelphie ; 49, 21.
Ouinn (William-Charles), eveque, 12 mars 1960, Kaohsiung ; 54, 36.
Gillard (Edward), pretre, 12 mars 1960, Jamaica ; 62, 40.
Gimeno (Matias), coadjuteur, 15 nmas 1960, Valdemoro; 55, 34.
O'Connor (Henry). prctre, 2 arril 1900, Dublin tPhisboro ; 76, 53.

S(ELRS
Molin Celine, Maison de Charit. Puteaux : 78, 49.
Vogna Louise, Institut Marie Imnmaculee, Tarente ; 88, 65.
Giannetti Emilia, Maison Centrale, Sienne 76, 52.
Imaz Alejandra, Maison Centrale, Madrid ; 60, 42.
Kunstelj Anna-Rosa, Maison Sainte-Marie, Raka (Yougoslaie) ; 80, 58.
Gazzaniga Ester, Maison Centrale, Turin : 84, 60.
Janssen Anna. Maison des Mincurs. Lutterade (Hollande) ; 62, 35.
Hubert Louise, College Francais, Madrid, 48, 25.
Bonncrx Nodmie, Hopital, Tarbes ; 89, 62.
Fortin Jeanne, Maison de Charite, Dorignies ; 61, 37.
Dcjean Anna, Maison Sainte-Famille, Algrange ; 68. 46.
Sa!oiione Oliva. Hopital, Caravaggio (Italie) ; 85, 59.
Peters Marie-Anna, Villa Saint-Michel, Baltimore (Etats Unis) ; 72, 50.
Sroczynska Francoise. Hop. Transfiguration, Poznan (Pologne) ; 63, 38.
Loeniskar Jeanne. Maison de Retraite, Dult (Autriche) ; 70, 46.
Cipolla Ros.ir . Orphliinat. [erlizzi (Itali) ; 79, 57.
Diruut Louise, Maison Saint-Denis de la Chap., Paris : 90, 68.
Exnaud Germainc, Maison Centrale, Beyrouth ; 63, 17.
Chapot Marie-Jeanne. Maison-.IMre, Paris; 81, 60.
Bulger Mary, Hopital Saint-Vincent. Pinner (Angleterre) ; 63, 42.
FiLzpatrick Mary, Ecole Saint-Vincent, Tollcross (Ecosse) ; 47, 27.
Catanelli Giovanna. Inst. Pascoli, Livourne (Italie) ; 84, 62.
Garcia Cecilia. College Saint-Vincent, La Havane,; 59, 39.
Lamelas Cristina, College, Santiago de Cuba ; 66, 43.
Hernandcz Geneveva. HOpital, Briviesca (Espagne) ; 80, 52.
Ortiz Rosa. Hopital Provincial, Jacn (Espagne) 64, 40.
Ruiz Emilia, College de las Mercedes, Mladrid; 85, 65.
Yanez Pilar, Hopital, Sueca (Espagne ; 64, 44.
Andia Julia. Hopital de Damas, Ponce (Porto-Rico) 64, 42.
Buchaca Buenaventura, Asile, Saint-Clement (Espagne) ; 82, 60.
Zaldixar Maria del Carmen, Hopital, Seville (Espagne) ; 78, 50.
Diez Luisa, Hopital Gdneral, Madrid (Espagne) : 73, 50.
Mendioroz Justa, Asile, San Clemente (Espagne); 92, 71.
Ojeda Esperanza, Hopital Central, Seville (Espagne) ; 85, 64.
Solano Alejandra. Hopital Provincial, Valencia (Espagne); 75, 48.
Morras Maria, Bicnfaisance, Sabadell (Espagne) ; 70, 42.
Tarilonte Luisa, Hopital, Vera (Espagne) : 57, 37.
Babut Marie, Maison de Retraite, Montolieu ; 85, 61.
Muller Catherine. Maison Saint-Vincent, Manzanilla (Perou) ; 84, 61.
Berne Clotilde, Saint-Cwcur de Marie, Santiago-Chili; 86, 61.
Curt-Molliet Marie, Maison de Charite, Clichy ; 80, 58.
Desjeux Marie, Maison-Mere, Paris ; 82, 63.
Botero Maria. Hopital Saint-Vincent, Palmira (Colombie) ; 76, 37.
Valencia Aminta, Maison Centrale, Cali (Colombie) ; 70, 47.
Hirsch Antoinette, Asile Saint-Antoine, Vienne (Autriche); 88, 58.
Kroctsch Mary, Villa Saint-Michael Baltimore (Etats-Unis); 82, 57.
Glynn Eileen, Maison Saint-Vincent, Drogheda (I. Br.); 75, 49.
Simermancic Francoise, Maison de Retraite, Dult (Autriche); 75, 50.
Canalella Josephe, Orphelinat, Modica (Italie) ; 79. 55.
Becker Estelle, Hopital Saint-Vincent, Los Angeles (Californie) ; 80, 57.
Casu Josephine, Hospice Saint-Vincent, Cagliari (Italie) ; 44, 13.
Schwaier Josefa, Schernberg, Salzburg (Autriche) ; 86, 65.
Schulte Jos6phine, Maison Saint-Vincent, Dusseldorf (All.) 89, 67.
Katzianer C6cile, Incurables, Kirchstetten (Autriche) ; 91, 73.
Souplet Elisa, Misericorde, Alexandrie (Egypte) ; 71, 40.
Plaetevoct Berthe, Incurables, Amiens; 62, 36.
Soutif Helene, Maison Centrale, Beyrouth (Liban) ; 72, 53.
Lavazza Marie, Hopital Civil, Tortona (Italie) ; 65, 47.
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Perego Marie, Maison de limmaculce, Luserna (Italic) ; 80, 57.
Mencscal Laura. Maison Centrale, Rio (Bresil) ; 79. 50.
Gauchon Berthe, La Salette, Marseille ; 79, 57.
Demerson Jeanne, Maison de Charite, Evreux ; 63. 41.
Baptizet Marthe, Maison de retraite, Nogent-sur-Oise ; 91, 09.
Magli Maria, Maison Centrale, Rome (Italic) ; 78, 55.
Muroni Maria, Sourds-Muets, Sassari (Italie) ;46 21.
Maderno Orsola, Maison Centrale, Turin (Italic) ; 81, 60.
Rouxel Angcline, Maison de Retraite. Montolieu ; 81, 60.
Rousset Rosalie, Hopital. Angers 88, 64.
Garet Marie-Joseph. Saint-Michel, El Biar (Algtrie) : 76. 52.
Brique Henriette, Maison Centrale. Fribourg (Suisse) ; 61, 33.
Boland Amelie, Maison Centrale, Ans (Belgique); 77. 54
Margherita Areste, Sourds-Muets, Cagliari (Italic); 44, 22.
Bartolini Tersilla, Hopital, Corinaldo (Italie); 78, 53.
Starecka Stanislas, Maison Ccntrale, Varsovie (Pologne ; 75, 54.
Biancotto Vittoria. Maison de I'lmmaculce, Luserna (Italie) ; 83, 63.
Muroni Maria. Sourds-Muets. Sassari (Italic) : 46. 21.
Gallinger Katharina, Schernberg. Salzburg (Autriche) ; 75, 54.
Baron Aimee, Domaine de Notre-Dame. Saint-Georees-de-Lisle ; 74, 12.
Rigal Albanie. Saint-Michel, El Biar (Algerie) ; 80. 57.
Vermigli Seralina. Maison Centrale. Sienne (Italie) ; 81. 62.
Santini Rose. Maison Centrale, Turin (Italie) : 76. 54.
Carboni Maria, Hopital. Montefiascone (Italie) ; 67, 45.
Varetto Angi1le. Hopital, Angera (Italic) ; 79, 49.
Hermanns Elisabeth, Maison Centrale, Cologne (Allemagne) : 74, 50.
Kerr Margaret, Hupital Saint-Joseph, Coole (Irlande) ; 70, 39.
Andraud Genevieve. Hopital. Bethleenz : 80. 59.
Meadors Catherine. Villa Saint-Michel, Baltimore (Etats-Unist ; 76, 44.
Falcone Juliette. San Jose v S. Lorenzo, Mladrid : 68. 38.
Nicholl Catherine, Priory. Mill Hill; 87, 61.
Palacios Gumersinda. Sainte-Famille, Barcelone (Espagne) ; 46, 27.
Mills Mar' Joseph. Hop. de Paul. New-Orleans (Elats-Unis) : 86, 51.
Trusillo Juanita. Ecole Saint-Vincent, Sta Barbara (Etats-Unis); 45, 28.
Cicu Lucie, Maison Centrale, Turin : 80, 49.
Osborne Catherine, Hopital Seton, Austin (Etats-Unis) : 52, 24.
Doolev Annie, Hop. Saint-Vincent, Indianopolis (Etats-Unis) : 86. 67.
Ravnard Anna, Maison de Retraite. llontoliei : 78. 46.
Huet Jeanne, Maison de Retraite. Ch!iteau-l'E\clque : 89, 62.
Margearie Gabrielle, Saint-Michel, El Biar (Algerie ; 92, 69.
63, 41.
Basic Z6naide, Hospice Saint-Alban, Lyon
Taine Georgina. Maison de Charite, Clichy ; 88, 60.
Jacquinet Elisabeth. Maison Sainte-Croix, .yon ; 87, 63.
;
90, 60.
Cournede Marie, Hopital-Hospice, Trevoux
Sul Johanna. Maison Saint-Vincent. Tilbourg (Hollande) ; 71, 49.
Marolt Francoise, Ecole, Vienne (Autriche) : 73. 48.
Cavanagh Catherine, Maison Centrale, Eonititsburg ; 55. 29.
Spanedda Gavina, Maison de Repos, Sassari (Sardaigne) ;74, 50.
Lattuada Ther&se, Maison de 'Immac., Euserna (Italie) 69, 47.
De Boisfleury Therese, Sainte Famille, Panama ; 87, 64.
Clauzade Marie, Clichy : 81, 53.
Leplat Catherine, Maison de Charit6, Boulogne ; 85, 63.
Salseche Blanche, Maison de Retraite, Chlteau-l'Eveque ; 82, 56.
Ruiz Jesus. Hopital, La Orotava (Espagne) ; 61, 42.
Crespo Felisa. Cl. Sta Madrona, Barcelone (Espagne) ; 61, 33.
Del Saz Maria del Carmen. Asile, Villada (Espagne) ; 58, 38.
Montana Filomena, Hopital Militaire. Barcelone (Espagne) ; 84, 63.
Ramon Rita, Clin. Ergos, Barcelone (Espagne) ; 80, 60.
Lima Maria del Carmen, Maison Ste-Louise, Rafelbunol (Esp.) ;76, 56.
Garcia Luisa, Hopital, Segovia (Espagne) : 86. 62.
Rodriguez Maria del Pilar, Maison Ste-Louise, Refelbunol (Esp.) ; 79, 61.
Domenach Remedios, H-pital, Alcira (Espagne) ; 73, 52.
Ochoa Cecilia. Sainte Famille, Pamplona (Espagne) ; 68, 47.
Romero Cesarea, S. Jos6 y S. Lorenzo, Madrid (Espagne); 76, 54.
Rodriguez Josefa, Enfants Trouves, Cartagena (Espagne); 83, 66.
Dcprado Rita, Maison Centrale, Turin; 82, 54.
Za\wacka Anne, Maison Saint-Vincent, Gdynia (Pologne); 47, 25.
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Dumont Emilienne. Hop. Notre-Dame de la Sante. Rio (Bresil) ; 83. 61.
Pessanha Celmvra, As. Sta Maria. Rio (Bresil) 76, 51.
Grabianowka Julie, Hospice. Poznan (Pologne) 53, 25.
Reves Marie-Rose. Orphelinat. Arequipa (Perou) : 87, 64.
Coquoin Clotilde, Hopital, Danas (Syrie) ; 61 ans, 36.
Talairach Germaine, Hop. Saint-Andre. Bordeaux : 65, 47.
Chierpe Aline, Maison Saint-Joseph, Cachan : 87, 63.
Poulat Francoise, Maison de Charite, Saint-Ouen; 83, 63.
Bernes Marie. Maison Saint-Vincent. Givors; 85, 63.
Brun Maria. Hopital, Cahors ; 66, 40.
De Dominicis Elide, Hospice. Gtubbio (Italie) : 75, 49.
Gatzweiler Philomena. Maison Saint-Vincent, Cologne (All.): 91. 63.
Benham Marv, Prior., Mill Hill (Angleterre) ; 84, 59.
Ehinger Juliana. Maison Sainte-Marie, Wassenberg (All.): 75. 52.
86. ~8.
Mirabella Francoise, H6pital. Milazzo (Italie)
Piu Angela. Maison Centrale. Sienne (Itali) ; 49, 25.
Ruggeri Angela, MisOricorde, Sprezia (Italie) : 76. 48.
Castclli Giulia. Institut Sainte-Catherine. Firenze (Italic): 74, 51.
Figliamonti Settimia. Monistero, Sienne (Italic) ; 88, 59.
Labraga (Victorina, Maison Cle, Buenos-Aires (Argentine) ; 84, 63.
Roggiani Angele, Maison Centrale. Turin (Italie) : 70. 48.
Kostvra Marie. HOpital des Enfants, Lublin (Pologne) : 55 31.
McNcal Marv Rose. H6pital Saint-Vincent. Los Angeles 80, 63.
79, 59.
Jacquemin Anna. Hospice Saint-Mort. Huy (Reigique)
Abdou Marie, Hopital. Dannas ; 82. 51.
Monchanin Joseohine. Maison de la Providence. Le Coteau : 87. 66.
Fievet Adeline. Providence, Le Coteau : 83, 58.
Joumard Madeleine, Maison de retraite, Montolien : 77, 58.
Saujot Alice, Maison de retraite. Mlontolien : 78, 51.
Landron Honorine. Hospice. Arpnentieres : 79. 53.
Le Blond Victorine. Maison de retraite. Clichy ; 81. 58.
Buscarini Pierina, Hopital Civil, Piacenza (Italie) : 57, 36.
Bannenberg Maria. Maison Liebfrauenhort, Aix-la-Chapelle (All.) : 68, 47.
Colombo Maria. As. Saint-Joseph, Cagliari (Sardaigne) : 77, 53.
Carmellino Marianne, Maison Saint-Mauro. Casoria (Italie) ; 74, 54.
Ferreri Josephe, Sanat., San Lorenzo Colli (Italic) : 85, 63.
Autilio CClestine. Maison de retraite, Marigliano (Italic) : 77. 57.
Topolnik Veronika, Maison de Charite. Beograd (Yougoslavie) : 77, 60.
Solinc Terezia. Maison Sainte-Marie, Raka (Yougoslavie) : 77, 60.
Tomsic Neza. Maison Saint-Vincent. Osijek (Yougoslavie) ; 78. 58.
Ponziolo Marie. H6pital Civil, Acqui (Italie) ; 72. 51.
Willamor Mary. Villa Saint-Michel. Baltimore (Etats-Unis : 88, 45.
Wilson Mary, Honital Saint-Toseph. Edmotor (Angleterre) : 83, 60.
Ratti Madeleine, H6Dital Militaire. Turin (Italie) ; 85, 63.
Monestel Emilie. Hopital Psvchiatrioue. Guatemala : 79, 61.
Beperet Julia, Misericorde. Ldrida (Espagne) : 85. 59.
De Izaguirre Maria. Bienfaisance. Hernani (Espagne) ; 59. 38.
Vicent Delfina, Hopital Provincial, Valencia (Espagne) : 63. 39.
Cia Raimunda. Casa Amparo, Barhastro (Esoagne) : 74, 55.
Agustina Natividad, Colegio de la Purisima, Avila (Espagne) ; 77, 51.
Torralba Hilaria. As. San Prudencio, TalaverF de la Reina (Esp.) ; 80, 60.
Iturbe Teresa. Mis6ricorde, San Sebastian (Espavne) ; 65, 44.
Bru Placida. Maternite, Ldrida (Espagne) : 79 58.
Casanoves Francisca. As. St-Vincept de Paul. Matanzas (Cuba) : 76. 51.
Bermudez Matilde, Bienfaisance. Palencia (Esoagne) ; 62, 42.
Jarque Pilar, Colegio. Zaragoza (Espagne) ; 67. 37.
Alvarez Maria del Pilar. Colegio, Dos Hermanas (Espagne) ; 89, 64.
De Souza-Leite Julia, Maison de retraite, Chdteau-l'Evtque ; 83, 53.
Genestier Marie. Maison de retraite, Clichv ; 83, 63.
Dumas Anne, Orphelinat. Rennes ; 66. 32.
Roussel Adele, Maison Saint-Joseph Parmentier. Paris: 79, 47.
Bannenberg Maria. Hopital. Aix-la-Chapelle (Allemagne) : 68, 47.
Szczvpinski Anna. Maison Saint-Josenh, Komniern (Allemagne) ; 87, 64.
Sinisi Antonia, Maison de retraite, Marigliano (Itali) ; 91. 66.
Sterlicchio ThCrese, Maison de retraite, Marigliano (Italie) : 82, 59.
Persi Judith. Maison de retraite, Marigliano (Italie) ; 87. 59.
Machado Sebastiana. Santa Casa. Campanha (Bresil); 78, 55.
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Leconte Marie, Hospice General, Douai; 75 ans. 50.
Boullet Renee, Maison de Charit6. Vangaindrano (Madag.) ; 84. 58.
Hurbourque Louise, H6pital, Gonesse; 84, 65.
Munoz Maria, Col. La Paz, Madrid (Espagne) : 82, 58.
Claivaz Adriana, Bienfaisance, Teruel (Espagne) : 67, 34.
Ramirez Paula, Sainte-Louise, Rafelbunol (Espagne) : 80, 59.
Mariezcurrena Jesusa. Hopital del Rev, Tolede (Espagne) ; 75, 52.
Sanz Prudencia. Maison de Santd, Seville (Espagne) ; 77, 55.
Olave Ulpiana, Maison de Santt. Valladolid (Espagne) ; 84, 63.
Nebot Francisca. Sainte-Louise, Rafelbunol (Espagne) ; 84, 61.
Villa Maria, Hopital Valdecilla. Santander (Espagne) ; 66, 40.
Alcorta Maria, H6pital Escandon Mexico ; 69, 40.
Gallarati Genevieve. Sainte-Aga'he, Rome (Italie ; 88. 66.
Leone Angble, H6pital, Fossano)(Italie); 84, 62.
Strano Antonine. Hopital Militaire, Messine (Italie) ; 48 20.
Nitri Carmela, Maison de retraite, Marigliano (Italic); 96, 73.
Guarino Maria. Maison de retraite, Marigliano (Italie : 86. 65.
Lesnika Emma, Maison de retraite, Dult (Autriche) ; 72, 51.
Cep Mathilde. Asile Saint-Antoine. Vienne (Autriche); 80, 54.
Cremer Catherine, Saint-Vincent, Cologne (Allemagne) : 62, 41.
Schiffers Anna. Saint-Joseph. Kontnern (Allemagne); 81, 48.
Fulas Sophie, H6pital Transtiguration (Pologne) ; 49, 27.
Hurteau Marie-Louise, Maison de Charit6 de Passy, Paris ; 81, 57.
Bouniol Maria-Louise, Sainte-Anne de la Maison-Blanche, Paris; 86, 60.
Steuby Louise. Maison de retraite, Clichy; 80, 58.
Decloedt Louise. Maison de retraite. Montolicu ; 78, 50.
Muvlaert Marie-Louise, Maison de Charit6. Algrange ; 69, 47.
Barral Lucie. Maison de Charit.6 Beziers ; 89, 62.
Pannelav Marie. Kouba (Algeric) ; 56, 31.
Turrin Desiderata, Enfance Aband., Quarte (Itaile) ; 77, 56.
Suligoj Anne, Maison Sainte-Marie, Raka (Yougoslavie) ; 85, 64.
Korbar Maria. Maison de Charitd, Cukarica (Yougoslavie) ; 60, 40.
Spagnoletti Marie. Inst. Saint-Vincent, Brindisi (Italie) : 89. 65.
Garofalo Anne, Maison de retraite, Marigliano (Italie) : 84, 61.
Schober Anna, Schernberg. Salzburg (Autriche) ; 90, 69.
Rodriguez Mercedes. As. San Jacinto. San Salvador; 90, 61.
Fabbri Giorgina, Monistere. Sienne (Italic) ; 49, 22.
Wooden Marie, Maison Saint-Vincent, Hull (Anglettere) ; 66, 38.
Botelho Bdatriz. Maison Ccntrale, Lisbonne (Portugal) : 84, 65.
Juarros Elvira, Coll. San Francisco, Lorca (Espagne) ; 71. 41.
Caminada Maria. Madaiha Milagrosa, Recife (Bresil) ; 79. 51.
Perez Maria Josefa. Maison Centrale. Madrid ; 74, 51.
Wolters Anna, Hopital. Aix-la-Chapelle (Allemagne) : 86, 57.
Suchoswiat Marthe. Maison Centrale, Chelmino (Pologne); 83, 61.
Cabeza Maria, As. San Jacinte, San Salvador ; 98. 68.
Muller Pauline, Maison de retraite, Belletanche ; 79 ans, 52.
Gossin Marie-Therese, Hopital, Tartas; 82, 60.
De Faget de Casteljau Marie-Alice, Providence, Verviers (Belg.); 79, 46.
Sochon Marie, Domaine Notre-Dame. St-Georges-de-Lisle ; 77 53.
Damont Jeanne, Hospice, Bray-sur-Somme ; 87, 67.
Bouteiller Marguerite, Hopital Saint-Luc, Lyon ; 82, 58.
Buitrago Betsabe. Maison Centrale. Call (Colombie); 81, 62.
Kielnhofer Jeanne, H6pital General, Graz (Autriche) ; 72, 46.
De Paulis Fedele Adale. Maison de retraite, Marigliano (Italie); 81, 59.
Rastrelli Marie, Institut Saint-Joseph, Portici (Italie) ; 79. 52.
D'anna Marie, Albergo dei Poveri, Naples (Italie) ; 76, 58.
Cruywels Aloysia, Beloeil (Belgique) ; 83, 66.
Lassus Mary, Marillac Seminary, Normandy (Etats-Unis) ; 75, 30.
Fedeli Edmonda, Maison Centrale, Sienne (Italie) ; 81. 59.
Buchta Anna, Saint-Joseph, M.-Gladbach-Hardt (Allemagne) ; 72, 44.
Selkirk Theresa, Saint-Joseph, Enfield (Angleterre) ; 66, 38.
Pardo Visitacion Maria, Ecole, Saint-Martin de Oleiros (Esp.) ; 84, 67.
Dominguez Ignacia, Bienfaisance. Valencia (Espagne) ; 81, 59.
Diez Fernanda, Colonie Espagnole. Santiago de Cubax ; 87, 68.
Gracia Victorina, Orphelinat, Palencia (Espagne) ; 70, 32.
Basaldua Maria del Carmen, H6p. Provincial, Clutad Real (Esp.) ; 40, 15.
Ormazabal Teresa, Bienfaisance, Vergara (Espagne) ; 72, 49.
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ERRATUM. - Page 399, suppleer la ligne 22 qui est tomb6e :
fond d'imprimes, il a disparu dans l'incendie de la bibliothique .
ERRATUM. - Page 409, supplier la ligne 20 qui est tombe :
En lui 6galement brfilait une ferveur mystique qui 1'enflammaits.

Annales de la Mission Volumes 1 - 126 - Link Page
Previous

Annales Volume 123

Next

Annales Volume 125
Return to Electronic Index Page

